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A~  INTRODUCTION 
1~  On  18  December  1979  the  Council  adopted  a  Resolution  concerning  the 
linked  work  and  training  of young  people  <1>~ In  this Resolution  the 
Commission  was  asked  to present  in  1982  a  report  on  progress  made~ 
Because  of  the  number  and  range  of developments  which  have  taken  place 
in the  Member  States, this  report  is  being  submitted  in  1983~ It  consti-
tutes also  a  report  on  the  implementation  of  the  Commission  Recommendation 
of 6  July  1977  on  vocational  preparation  for  young.  people  who  are  un-
employed  or threatened  with  unemploymentC2>~ 
2~  The  report  is  intended to provide  the  Council  with  information  on  the 
following  points: 
(i)  the  current  state of development  of  linked  work  and  training 
within  Member  States and  at  Community  level;<3> 
Cii)  the  character  and  extent  of  the  assistance provided  by  the 
Commission  within  the  framework  of the  Resolution~ 
3~  The  Member  States  have  themselves  provided detailed reports  on  their 
specific  circumstances~ These  reports  are  annexed  at  B~ In  the main 
report,  however,  there  is somediscussionof developments  in a  number 
of  Member  States  in order  to  illustrate and  support  the  report's 
conclusions~ Thus  the  fact  that  a  particular  Member  State is not 
discussed  in the main  report  does  not  mean  that  there  have  been  no 
significant developments  in that  Member  State~ 
(1)  Official  Journal  N°  C 1 of  3~1~1980; see  also  Annex  A 
(2)  Official  Journal  N°  L180/18  of  20107/1977~ 
(3)  based  on  information available to the  Commission  in  June  1983 - 2  -
4.  Because  youth  unemployment  is still very  high,  the principles set 
5. 
out  in  the  Resolution of  18  December  1979  remain  of major  importance. 
In  fact  they  form  the basis of  the concept  of  the  "social guarantee" 
of training for  all young  people,  a concept  which  lies at  the heart 
of the  Counc i l 's recent  Resolution  on  "Vocational 
training policies  in  the  European  Communities  in the 1980s"  <1>.  Thus 
is a  real  sense this  report  represents the conclusion  of  the experimental 
phase  of the development  of  the  linked work  and  training method  at 
Community  level.  Considerable  information  has  been  obtained  and 
disseminated  within  and  between  Member  States.  This  information  is 
making  and  will  continue  to make  an  important  contribution to the 
further  development  of  vocational  training policies, particularty  in 
respect  of  young  people,  in  response  to current  and  li~ely future  social 
and  economic  needs. 
In  the  remaining  sections of  the  report,  the  Commission  sets out 
briefly the  following: 
(a)  the  context  and  content  of  the  Resolution  of  18  December  1979; 
(b)  developments  in  the  Member  States; 
(c)  action at  Community  level; 
(d)  some  conclusions 
(1)  OJ  N°  C 193/2 of  20/7/83 - 3  -
B.  THE  RESOLUTION  OF  18  DECEMBER  1979 
6.  "Linked  work  and  training" essentially means  programmes  which  combine  in 
a  systematic  way 
Ci>  on-the-job training  and  work  experience 
Cii>  off-the-job education  and  training. 
7.  The  Council  Resolution of  18  December  1979  addressed  itself to the 
training  of  young  people  moving  from  school  to working  life.  It  spoke 
of  promoting  programmes  "offering  young  persons  better opportunities 
for  access  to the  labour  market".  It  suggested that  linked  work  and 
training  was  particularly appropriate  for  : 
"  - young  persons  undergoing  apprenticeships  or post-educational 
training  courses; 
- young  job-seekers eligible for  special training  measures  to 
facilitate the  integration of  young  people  into the  labour  market; 
- young  workers  without  adequate  vocational  training" 
8.  The  ~solution was  adopted  at  a  time  when  the  redistribution of 
working  time  was  the  subject  of debate  Cand  a  Resolution  on  this  was 
in  fact  adopted  by  the  Council  on  the  same  date(1) •. However, 
undoubt ecl Ly  the  major  conc.ern  behind  the "Linked  work  and 
training"  Resolution  was  that  the  quality and  quantity of  training 
offered to young  people  leaving  school  for  work  needed  to be  increased. 
In  particular  the  following  developments  were  noted  by  all  Member 
States: 
{i)  increasing  youth  unemployment  throughout  the  Community; 
Cii)  the  fact  that  job  prospects  were  especially poor  for  young  people 
without  adequate  training; 
(iii) experience  with  traditional  apprenticeship;  although  this  remained 
a  useful  method  of  vocational  preparation,  a  variety of  cyclical 
and  structural  factors  had  led  to declining  apprentice  numbers; 
Civ>  experience  with  the  short-term measures  to assist  unemployed  young 
people,  which  almost  all Member  States  introduced  in the  1976-79 
period.  Though  these had  relieved the  labour  market  they  had  not 
always  offered high-quality training nor  led  to stable employment. 
(1)  Official  Journal  No  c 1 of  3.1.1980. - 4 -
C.  DEVELOPMENTS  IN  THE  MEMBER  STATES 
9.  Thus  linked  work  and  training  was  not  a  new  approach.  It 
developed  from  existing policies and  programmes.  In  particular, 
experience  with  apprenticeship  in  the  Federal  Republic  of 
Germany,  Denmark,  Holland  and  Luxembourg  suggested  that,  at  a  time 
of  rising  youth  unemployment,  vocational  p~eparation systems  which 
combined  off-the-job and  on-the-job elements  were  more  successful 
than purely  school-based  systems.  In  a  number  of  Member  States 
steps  were  being  taken to  improve  the  academic  or theoretical 
component  of  such  training programmes,  for  example  through  the 
introduction  of  the  basic  vocational  training  year  CBerufsgrund-
bildungsjahr)  in  the  Federal  Republic  of  Germany. 
10.  Experience  in  Member  States  which  relied  rather  less  on  apprentice-
ship - such  as  France,  the  United  Kingdom,  and  Italy - was 
pointing  in  the  same  direction.  Thus  they  made  efforts to  revita-
lise apprenticeship  (as  in  France  and  Ireland);  added  on-the-job 
training or  experience to  e~isting school-based  training  programmes 
(as  in  Italy and  Holland);  or  adopted  the  linked  work  and  training 
approach  in  their programmes  for  unemployed  young  people  Cas  in 
the  United  Kingdom). 
11.  These  activities have  continued -and intensified - during  the 
last  three  years.  For  example,  in  France  a  number  of  measures 
been  taken  in  recent  years to  increase both  the quality and 
quantity of  apprenticeship provision.  These  include  bigger  financial 
inducements  to employers  to  recruit  apprentices,  increases  in  the 
amount  of  off-the-job training,  and  closer  controls  on  the 
quality of  on-the-job training  and  experience. - 5  -
12.  There  have  also been  considerable efforts to enrich  the  school 
curriculum  by  offering  a  higher  vocational  content,  ~ften through 
work  experience.  For  example,  in  the  United  Kingdom,  the Government 
has  decided  to establish  a  new  national qualification  (  in  England 
and  Wales  )  to meet  the  needs  of  young  people  who  stay on  at 
school  beyond  the  minimum  age,  who  aim  to enter employment  rather 
than  higher  education or  training,  but  who  are  not  yet  clear what 
job  Cor  training)  they  should enter. 
The  courses  will  offer young  people  a  broad  foundation  for  adult  and 
working  life and  represent  the  counterpart,  in  the  field of full-
time  education,  to the  new  Youth  Training  Scheme. 
13.  A number  of  Member  States have  also taken  steps  to  expand  training 
provision  for  unemployed  young  people, or to  improve  the quality of 
off-the-job education  or  training,  or both. 
14.  In  France  a  new  programme  for  school-leavers  has  been  announced 
following  the  September  1981  report  by  Professor  Bertrand  Schwartz, 
which  Looked  in  particular at  the needs  of  the  100,000  16-18  year 
olds  who  left  school  each  year  without  a  vocational  qualification 
and  failed  to get  a  job  or  a  training  contract.  The  aim  of  the  pro-
gramme  announced  by  the  Go  vernment  in  March  1982  is to ensure  that, 
by  1985,  no  16-18  year-old need  seek  a  job until  he  or  she  has  a 
vocational  qualification.  At  the  heart ~of the  programme  is a  range 
of  measures  based  on  the  concept  of  linked  work  and  training.For  young 
people  who  need  special  help  in  choosing  a  career,  short  "stages" 
including  one  or  more  periods of  work  experience  will  be  provided. 
Once  that  decision  has  been  taken,  two  types of  training  are  envisaged. 
the  "staQe  d'insertion sociale"  will  Last  3-10  months,  with  around 
halt·of the  period spent  at the workplace,  and  is designed to  lead 
on  to further  training.  The  "stage de  formation"  lasts  up  to 2 yea'rs,  of 
which  some  30%  is spent  at  the  workplace,  and  leads  either directly, 
or  via  further  training,  to a  recognised  vocational qualification. - 6  -
15.  In  June  1982,  followjng  proposals  from  the_Manpower  Services 
Commission,  the  United  Kingdom  Government  announced  a  major  new 
Youth  Training  Scheme  to replace  existing programmes. 
The  scheme,  which  starts  in  1983,  will offer one  year's training 
and  work  experience  on  the  linked  work  and  training pattern to 
almost  500,000  young  people  annually.  Young  people  leaving 
school  at the  minimum  age  without  a  job are guaranteed  a  place, but 
the-scheme  is also open  to·older  school-leavers  and  to young  workers. 
At  least  3  months  will  be  spent  in off-the-job training. All  parti-
cipants  will  receive a  recognised  qualification on  leaving  the 
programme.  The  scheme  replaces the  Youth  Opportuniti.e.s  Programme 
~hich did n'ot  ·in  general  offer an  off-the-job element  of  such  quality. 
16.  As  this report  has  already noted,  these basic  trends - the 
revitalis~tion and  extension of  traditional  apprenticeship;  the enrich-
ment  of  school-based training by  elements  of  on-the-job training  and 
experience;  and  improvement  in  the academic/theoretical  element  of 
work-based  training - were  under  way  before  December  1979.  But  the 
Commission's  view  is that the  Resolution  of  18  December  1979,  by 
summarising  and  publicizing the principles of  the  linked  work  and 
training  concept,  contributed to these  wel~me developments. - 7  -
D.  ACTION  AT  COMMUNITY  LEVEL 
The  demonstration  projects 
17.  On  30  June  1983  the  Commission  decided to approve,  under  operations  financed 
by  the  European  Social  Fund  <1>,  63  pilot  projects of  linked work  and  trai-
ning  for  7.800 persons. 
The  Commission's  guidelines  for  the  management  of the  European  Social  Fund 
(2)  state that  such  operations  must  be  new,  be  of  an  experimental  nature 
and  involve  a  limited number  of young  people.  They  may  be  approved  for  a 
maximum  period of three  years. 
In  ~ractice, the  number  of  persons  has  been  limited to 200.  The  innovative 
character  of operations  is assessed on  the  basis of the  type  of operation or 
of  the  categories of  persons  concerned  in a  given area  (local,  regional, 
national>.  Multi-annual  financing  is  justifiable only where  it  concerns  the 
same  persons  throughout  the  entire period or  where  the  experimental  features 
of  the operation  so  require.  The  other  practical  criteria for  acceptance 
derive  from  the  very  nature of  linked work  and  training.  The  series of theory 
periods  and  work  experience  periods  must  be  integrated  into a  coherent trai-
ning  programme,  the  various  components  of  which  derive  from  one  another. 
Moreover,  in order  to be  meaningful,  some  element  of  linked work  and  training 
must  represent  overall  at  least  20  X of  the  total duration of the  op~ration, 
and  the  Level  of  skill  acquired at  the  end  of  training must  be  confirmed  and 
recognised.  Lastly,  it  should be  noted  that,  in all cases, it is necessary 
to prove  some  Link  with  employment. 
18.  It  is still too  early to  draw  conclusions,  even  on  the  basis of  a  sample  of 
cases.  Nevertheless,  applications  revealed a  particularly wide  range of 
operations,  making  it possible to  cover  a  wide  spectrum  of trial  schemes. 
For  ~xample 
-In Belgium,  in  the  Liege region, several  operations  were  carried out>following 
surveys  conducted  by  placement  officers attached to  the  regional  employment 
office  among  small  and  medium-sized  firms  in the  region~having as  their 
primary objectives  a  definition of the skills  required to fill available 
jobs.  These  operations  were  carried out, moreover,  in  liaison with  and 
under  the  supervision of a  regional  employment  committee  which  brings 
together  representatives of  the  employers,  the trade unions  and  the 
national  education  system. 
(1)  Council  Resolution of  18  December  1979,  OJ  C°  C 1  of 3  January  19~0, 
page  2,  point  II, first  indent. 
(2)  O.J ..  fto  C 110  of  13 r4ay  1981,  page ,, point  2.4.4.2 -8-
In  one  case,  researchers  were  integrated  into  the  team  of  instructors  ; 
This  case  involved training  in  the  application of  new  technology,  creating 
employment  in a  specialist  firm  manufacturing  an  electron1c  pressure sensor. 
In another  case,  other  researchers  were  involved  in a  scheme  to modernize 
the  woodworking  industry  in the  Arlon  region. 
- In Germany,  the  "Bundesinstitut  fur  Berufsbildung"  coordinated a  series 
of pilot  schemes  <Bochum,  Paderborn,  Freiburg>,  the  aim  of  which  was  to 
identify the  difficulties of  second-generation  young  foreigners  at  the 
time  of  their transition to working  life and  to set  in train new  teaching 
methods  for  this group  of  young  people  {adaptation of the  Dual  system>. 
Also,  a  joint programme  by  the  Berlin Senate  and  the  ENAIP  {Calabria  region>, 
run  by  a  group  composed  of Germans  and  Italians, provided multi-skill  trai-
ning  for  38  young  Germans  and  37  Italians  in  six groups  of occupations  in 
the  building  sector.  This  project  combined  the  advantages  of  linked  work 
and  training  and  the  advantages  of  an  experience of education and  work 
abroad. 
- In Greece,  an  experimental  scheme  gave  25  young  islanders the opportunity 
to become  technicians  in the  merchant  navy.  Work  experience  was  obtained 
in actual  working  conditions on  the  boats owned  by  a  cooperative  recently 
set  up  by  the  inhabitants of  the distant  islands of the Dodecanese. 
- In  France,  in  the  Rhone-Alpes  region,  a  pilot project  set out  to  bring  a 
very  underpriviledged group  of  young  people  threatened with  social  exclu-
sion,  within  the  space  of  three years>up  to a  sufficient  level  of  skill  in 
employment  structures of a  cooperative or  ~ommunity  nature,  in sectors 
offering good  prospects of employment. 
- In  Ireland,  two  programmes  made  it possible  for  young  people  without 
conventional  training or  jobs  either to acquire  the  means  required  for 
skilled training  or  to obtain  jobs  as  semi-skilled workers  in the distri-
bution,  hotel  trade and  tourism  sectors. 
- In  Italy, ten or  so  new  programmes  made  it possible to meet  promptly  the 
requirements of available  jobs  for  which  no  conventional  training existed 
{graphics  sector,  new  technologies,  new  management  methods).  In other 
cases,  it  was  a  matter of  conducting  pilot  schemes  for  the benefit of 
the  senior  classes of technical  and  vocational  institutes, comparing 
knowledge  acquired  with  practical experience gained at work. - 9  -
- In  the  Netherlands,  with  the  aim  of obtaining  a  better  result  in 
terms  of  quality,  a  pilot  programme  attempted  to  integrate two  existing 
measures,  one  of  which  was  linked to  the  creation of additional  jobs 
and  the other  derived  from  a  conventional  skilled training  approach. 
- In  the  United  Kingdom,  a  programme  was  designed  with  the object  of 
renewing  several  major  national  programmes.  In particular,  in the 
case of  each  system  of  theoretical  training  and  work  experience,  the 
result  obtained  had  to  be  capable of  measurement  and  self-evaluation 
in  terms  of pre-established  levels  and  increasing difficulties as  regards 
utility.  Each  system  of training  comprised  a  knowledge  of  information 
technologies  and  the  use  of  computer  keyboards.  The  individual  total 
of all  the  components  of  the  training  were  entered  in a  training 
booklet  and  attested by  a  certificate. 
19.  As  a  general  rule,  the  experimental  linked  work  and  training projects, 
financed  by  the  European  Social  Fund,  did  not  foreshadow  the  creation of 
a  parallel  training  network.  In  spite of  their  diversity,  they  revealed 
a  degree  of  concern  common  to all  the  Member  States to alleviate,  by  this 
means  of  support  measures,  certain specific  inadequacies  in  the  conventional 
systems  for  the  benefit  of  the  most  underprivileged  and,  also,  to try out 
new  training  methods  capable  of  modifying  appreciably measures  for  the 
integration of  young  people  into  working  life,  including  in certain  cases 
the  teaching  methods  used  for  the  senior  classes  in  the  traditional 
education  system. 
20•  These  observations  were  the  subject  of  a  comparison  of  notes  at  the  first 
meeting  called  for  the  purpose  of evaluating  the  experimental  linked  work 
and  training  programmes,  which  was  held  in Brussels on  10  and  11  March  1982. 
At  the  meeting  fifty  people  representing  the  Member  States and  promoters 
of operations  presented  the  results of their programmes,  stressing  in par-
ticular  recruitment  probLems,  problems  with  the  training of  instructors, 
of dividing  up  time  between  theory  and  work  experience,  of the  coordi.nation 
and  interface  between  the  two  types  of  training,  of  supervision  and 
recognition of  successful  training  measures.  The  other  conditions 
affecting  the  carrying-out  of  programmes  were  not  neglected  ;  these 
included  financing  schedules,  working  conditions  and  social  protection, 
individualized supervision and  self-assessment  techniques.  A further 
meeting  took  place  in  Autumn"83,  the  results of  which  are  now  being 
assessed. - 10  -
The  exchange  of  experts 
21.  The  exchange  took  place between  January  and  March  1982  and 
involved experts  from  Denmark,  the  United  Kingdom  and  France. 
Participants  made  carefully planned  visits lasting one 
or two  weeks.  Their  study. programmes  included  discussions  with 
Government  officials, the  social  partners etc ••• and  field trips 
to see  training programmes. 
22.  In  addition to a  useful  series of  individual  and  group  reports 
by  participants,  an  evaluation meeting  was  held  in  June  1982 
at  which  participants exchanged  views  and  attempted  to draw 
some  general  conclusions.  Among  major  points  which  emerged  were 
the  following  : 
(a)  linked  work  and  training  was  not  simply  of  value  as  a peda-
gogical  method.  It  could  also  help  improve  careers guidance  and 
occupational  selection,  and  increase young  people's prospects of 
finding  suitable  jobs; 
(b)  Member  States'  education  and  training systems  were  very  different. 
On  the other  hand,  their problems  of  youth  insertion  and  employment 
had  many  similarities.  Thus  there  was  a  great  deal  to be  learnt 
from  each  other; 
(c)  linked  work  and  training should  not  be  regarded  simply  as  an 
approach  to training for  young  people  who  lacked  the ability to cope 
with  full-time education or off-the-job training.  It  could  be 
valuable  at all ability  levels  and  at  various  stages  in  working 
life; 
(d)  there  were  vital differences  between  training programmes  with  a 
practical element,  and  programmes  in  which  off-the-job training 
was  integrated  systematically with  on-the-job experience; 
(e)  programmes  of  linked  work  and  training  required  new  attitudes and 
methods  from  teachers and  from  workers  in  industry.  The  training  of 
trainers  was  a  vital element  in  any  such  programme. - 11  -
Technical  and  scientific support  by  CEDEFOP 
23.  The  European  Centre  for the  Development  of  Vocational  Training 
<CEDEFOP>  in  Berlin has  supported  the  implementation  of  the 
Resolution  in  many  ways,  including  : 
(a)  publication of  two  special editions of  its journal 
11Vocational  Training"  (No14/1980  and  12/83>  on  L'inked  work  and  training; 
(b)  organisation of a  conference  in  June  1980,  which  led  to publi-
cation of  a  report  on  "Youth  unemployment  and  linked  work  and 
training"; 
(c)  publication  in  September  1982  of  its "Guidelines  for  action" 
on  linked  work  and  training. 
Furthermore,  the  Centre  has  begun  research  into the  application 
of  the basic  method  to the continued  training  of 
adults.  The  first  results of  this  work  are  no~ becoming  available. 
24.  In  addition,  the  Centre's  studies on  "Planning  vocational prepara-
tion  initiatives for  unemployed  young  people"  and  on  "The  material 
and  social  standing  of  young  people  during  transition from  school 
to work"  have  made  a  useful  contribution  in this field  .. - 12  -
E.  CONCLUSIONS 
25.  As  the  above  report  has  shown,  and  the national dossiers  at 
Annex  B confirm,  recent  years  have  seen  a  number  of  positive 
developments  in  the field of  linked  work  and  training  in the 
Member  States.  However,  though  much  has  been  achieved,  much  remains 
to be  done.  Far  too  many  of  the  Community's  young  people  do  not 
have  adequate  training.  At  present  around  40  X of young  people  leave 
school  without  the opportunity of  access  to training or  further 
education.  When  training places are available,  they  often do 
not  last  long  enough  for  full  benefit to be  derived  from  the 
method.  Because  of  the  recession,  employers  are  tending  to  invest less 
in. recruiting  and  training  young  people.  For  similar  reasons,  the 
public  authorities cannot  easily  increase their  own  expenditure  on 
training.  It  must  be  recognised that  in  recent  years  the economic 
climate  has  not  favoured  the  expansion  or  improvement  of 
training,  and  that  is still true. 
For  all  these  reasons,  Community  action  in  support  of  linked  work 
and  training will  continue.  The  new  guidelines  for  the  management 
of  the  European  Social  Fund  adopted-by  tne-Commission*  take  account 
of this,  by  including  amongst  the operational  priorities for  Social 
Fund  activity the  Council  Resolution of  18  December  1979  concerning 
the  linked  work  and  training of  young  people. 
*  O.J.  84/C  5/02  OF  10/1/84. - 13  -
The  key  issues. 
26.  Among  the  major  issues now facing  the  Community,  therefore are these 
(a)  how  best  to extend  coverage  of  linked  work  and  training 
programmes  to all  those  young  people  who  could  benefit  from  them; 
(b)  how  to ensure  that  such  programmes  are  not  seen  as  a  "second-
best"  alternative,  to be  undertaken  only  if there  is no  other 
option.  such  a  view  would  mean  that  disadvantaged young  people, 
who  in  many  ways  have  most  to gain  from  this approach,  would 
continue  to  have  great  difficulty in  finding  satisfactory jobs 
or  further  training ; 
(c)  how  to ensure  that  the  work  experience  component  of  linked 
work  and  training  programmes  is  not  simply  work,  but  work  used 
as  a  training  medium; 
(d)  how  to ensure  that  the training offered by  enterprises  is 
not  restricted to their  immediate  needs,  but  takes  account  of 
the  broader  needs  of  the young  person  and  the  economy; 
(e)  how  to ensure that  the training  value  of  such  programmes 
is  fully  recognised  in  the  educational  and  training  systems. 
In  particular  it  is essential that  young  people  receive  due 
credit  for  their participation in these programmes  if they progress 
to further  education  or  training; 
(f)  how  to ensure  that  the  social  partners  are  fully  and 
effectively  involved  in the design  and  management  of  the 
programmes. 
27.  Underlying  these  issues  are three essential  requirements: 
(a)  the  need  to  relate actions at  community  level  and  within 
the  Member  States  to the  labour  market,  occupational  change,  and 
the  demand  for·particular skills; 
(b)  the need  to  relate  actions to developments  in the 
broader  context  of  educational  and  social  policy,  such  as  policy 
regarding  t~e material  and  social  st~tus of young  people; 
(c)  the  need  to ensure  a  proper  use  of  the  limited  resources 
available,  and  to ensure  that  responsibilities are  sensibly 
shared between  public  authorities  and  enterprises. •  14  -
Further  work 
28.  The  primary  responsibility for  implementing  the  Resolution 
of  18  December  1979  remains,  of  course,  with  the Member  States. 
However  the  Commission  believes that  the  Community  must 
continue to offer all the  support  it can  through 
Ca>  maintaining  and  developing  its programme  of  support  for 
projects of  linked  work  and  training  under  the  European 
Social  Fund; 
Cb>  further  work  on  the monitoring  and  evaluation of progress, 
to be  undertaken  jointly with  the  Member  States; 
Cc>  promoting  the dissemination of  information  and  experience, 
for  example  through  exchanges  of  .experts, documentation  services 
and  seminars; 
(d)  keeping  the  Council  informed  of  developments. 
It should  however  be  noted  that  because  of  the broadening  context 
to which  the  Commission  will  need  to make  reference  in  reporting 
on  its activities  in this area,  it will  become  progressively more 
difficult to provide  data on  linked  work  and  training  independently 
of  information  about  the  programmes  in which  this is a  major  and 
integral •ement  (2). 
<2>  Nonetheless,  so  far  as  possible and  in fulfilment  also of  its 
obligations under  the  Recommendation  of  6  July  1977,  the 
Commission  will  continue to publish  periodic  reports on 
developments. - 15  -
29.  All  these  n~eds are  reflected in the  Council  Resolution  of 
11  July  1983  (1>,  in  CEDEFOP's  programme  of  work,  and  in other 
related activities at  Community  level. 
Final  reflections 
30.  It  is not  possible to be  specific  about  the  impact  of  the 
Council  Resolution of  18  December  1979. 
The  problem  of  youth  unemployment,  common  to all  Member  States, 
inevitably brought  forward  a  range  of  responses  which  would 
probably  have  emerged  (  in  some  form  )  in the  absence  of  the 
Resolution.  It  must  also be  remembered  that the problem  of youth 
unemployment  remains,  and  is worse  now  than it was  in  1979. 
31.  On  the other  hand,  linked  work  and  training  was  never  seen 
simply  as  an  approach  to  reducing  youth  unemployment  but  also -
indeed  primarily- as  a  means  of  improving  the transition of  all 
young  people  from  school  to work.  By  defining  the concept.of 
linked  work  and  training the  Resolution provided  a  framework 
within  which  Member  States could  develop their  own  programmes  and 
policies and  share  experience  with  other  Member  States  sharing 
similar problems.  Thus  perhaps  the major  contribution of  the  Reso-
lution  has  been  to encourage  and  sustain  commitment  to the 
systematic  improvement  of  vocational  preparation for  all  young 
people,  at  a  time  when  the  immediate  problem  of  youth  unemployment 
demanded  so  much  attention. 
(1)  O~J.  No  C 193/2  of  20/7/83 Journal officiel 
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CONS  ElL 
R2sOLtmON DU CONSEIL 
du 18 d~cembrc 1979 
coocemant Ia formatioo co altcmance des jcuocs 
LE CONSEIL DES COMMUNAlTI'tS 
EUROP£ENNES, 
vu  ie  trait!  instituant  Ia  Communaut~ ~conomique 
curop~enne, 
vu le projc:t de resolution soumis par Ia Commission, 
considerant que, en  g~n~ral dans les  ttats membres, 
les  perspectives. d'emploi sont peu favorables pour les 
jeunes; que,  p•r ailleurs,  les  jeunes Jl•ayant  pas  une 
formation  professionnelle  ad~quate reprtsentent une 
proportion significative du ch6mage total; 
consid~rant qu'il convient d'encourager des  formules · 
de  transition  de  l'tcole  l  Ia  vie  professionnelle  plus 
souples  tout  en  favorisant  Je  d~cloppement d'une 
formation professionnelle offrant aux jeunes de meil-
leun possibili~s d'acus au march~ du uavail; 
considtrant Ia dtclaration du Conseil europten des 12 
ct 13  mars  1979  en ce  qui conceme Ia  panic consa-
crte l  Ia  formation  professionnelle  en alternance, et 
les conclusions du Conseil du 15 mai 1979; 
considtrant  qu'il  importe  d~s·  lors  d'adapter  les 
syst~mes de formation professionnelle; que cette adap-
tation peut notamment eue favoris~e par le d~veloppe­
ment de Ia  formation en ahernance, c•est-l-dire l'in-
senion, au cours de Ia transition ven Ia vie active, de 
.,triodes combinant formation et ex~rience  _pratique 
de travail; 
considerant que Ia formation en alternance est panicu-
li~rement appropriee dans trois types de situation: 
- les jeunes en apprentissage ou en coun de forma-
tion post-scolaire, 
·- les  jeunes  demandeurs  d'emploi  susceptibles  de 
bentficier de mesurcs speciales de formation dcsti-
n~es a facilitcr aux jeunes leur integration dans le 
marcht de I' emploi, 
- les  jeunes  travailleurs  sans  formation  profession· 
nelle adequate; 
prend  acte  de  Ia  communication  de  Ia  Commisison 
concernant Ia formation en alternance pour lcs jeunes 
dans Ia Communautt; 
consid~re que  Ia  formation  en  alternance  devrait  se 
dtvelopper, de fa~n  appropri~e aux situations panicu-
li~res existant dans les  :£tats  membres et avec l'appui 
de Ia Communault, selon les orientations suivantes: 
I.  Orieotatioos pour Jes £tau membres 
I. Conttnu tt corlctption tlt 14 formation tn alttmanct 
Les  ttats membres favorisent le  d~veloppement de 
liaisons cffectives entre Ia (ormation et I' experience 
sur le  lieu  de travail. Ces liaisons impliquent  l'~ta­
blissement de programmes coordonnes et de struc-
tures qui permettent une coop~ration entre les difft-
renu rcsponsables concemts. 
Ces programmes devraient etre ttablis compte tenu 
de Ia necessiu d'offrir une base de formation suffi-
samment  large  pour  r~pondrc alax  exigcnces  de Journal  officid  des  Communauth europttnncs  3.  J.  ~~ 
l'~volutior. technologiquc et des changcmcnu pr~vi­
aiblcs des professions. 
lis devraicnt hre con~us en fonction des carac~ris-
. tiques prop  res aux ca~gories de jeuncs vis~es. 
Un effon paniculier devrait  ~trc fait  pour  ~largir 
l'~entail  des  m~tiers couveru  par ·les  diff~rents 
types de formation en altemance, y compris l'ap· 
prentissage. 
Une ptriodc minimale  appropri~e devrait en prin-
cipe  ltrc consacrec  A Ia  formation  en dchon du 
lieu de travail. 
2.  Contr61t tl rtconMissance des fomuztions 
Si  ccla  s'av~re  approprie,  les  formations  offencs 
dcvrai~nt ltrc approuvtes· et tvalu~es par.les auto-
ritts compl'tentes en  mati~re de formation profes-
sionnclle. us niveaux de  comp~tence acquis ou le 
contenu  des  cours  acbeves  devraient  faciliter 
l'acc~s a des formations  professi~nnelles ou gene-
rales ulttrieures.  ' 
Les  autorites  competentes  s'cfforcent  egalement 
d'assurcr unc correspondance, tvcntucllement par 
Ia  delivrancc des mlmcs dipiOmes, entre les forma· 
tions en alternancc: ct les  formations a temps plein 
afin  de  faciliter  les  passages  entre  filieres  diffe-
rentes. 
3.  Remuneration el jinll'ncement 
Les  f:tats  membres  consid~rent que  lc:s  remunera-
tions  ou  idemnitts  afftrentes aux  differents  types 
de  formation  en  alternance,  lorsqu'elles  existent, 
devraient  ltre  etablies  i  des  niveaux  appropries, 
notamment  pour  facilitcr  Ia  panicipation  des 
jeunes A ces types de formation en altemance. 
4.  Conditions de tr11'Vail et protection socialt 
Les  Et~ts membres s'assurent que les  b~n~ficiaires 
des  differents  types  de  formation  en .altemance 
disposent, dans Je  cadre de  Ia  Jrgislation c:xistante, 
d'unc protection  ad~quate sur le  plan social et en 
ce qui conceme le travail. 
.  Les  £t~u membres examinent si  le congr de forma-
tion  peut constituer un  moyen  utile  pour encou· 
rager  en.  paniculier  les  jeunes  travailleurs  sans 
formation i  paniciper i  des programmes de forma· 
tion en.altemanee. 
II. Orientations pour Ia Com.munauti 
En vue  de faciliter  Ia  mise  ~n c:ruvre  de Ia  prtsente 
r~solution, le Conseil invite Ia Commission i: 
- examiner dans queUes  conditions le  Fonds social 
europ~en pourrait  ttrc  ~ventuellerrient a.ssocit  i 
l'action  dts  !.tau  membres  par  le  moyen  de 
projcts exp~rimentaux d'ampleur limitee dans l'es-
prit de l_'anicle 7 du  r~glement (CEE) n° 2396/7  I 
· du Conseil, du 8 novembrc  1971, ponant applica-
U()n  de Ia  d~cision du Conseil, du 1  "'  f~vrier 1971, 
concernant  Ia  rtfonne  du  Fonds  social  eu-
ropten ('),  modifie  par  le  rtglement  (CEE} 
n° 2893/77 (2),  en vue de devclopper Ia  formation 
en altemance pendant Ia  periode d'insenion dans 
Ia vie active, 
- suivre !'application de Ia  prbente rholution dans 
les Etats membres, en vue de favoriscr unt evolu-
tion autant que possible harmoniste, 
- prlter, a  cette fin, aux Etats membres tout l'appui 
technique possible, 
- promouvoir  un  echange  d'exptricnces  'dans  ce 
domaine, 
- faire  rappon au Conseil au cours de l'annte 1982 
sur l'~tat d'application de Ia  pr~sente rtsulution. 
(') JO n° L 2<69 du  10. II. 1971, p. S4. 
(') JO n° L 337 du 27. 12. 1977, p.  J. No  L 180/18  Journal  officie1  drs Communaultl rurorJennes  20.  1. n 
RECOMt.iANDATION DE LA  COMMISSION 
du 6  juillet 1977 
aus !tats membrea c:oncemant Ia pftparation professionncJic pour lea jeunea en 
ch&mage ou menaces de perdre leur emploi 
(77/467/CEE) 
I 
EXPOSt DES  MOTIFS 
Situation de l'emploi des jeunes 
1.  Le  chomagr  des  jeunes  dans  Ia  Communaute 
europecnnc n'a cessc  de  prendre de l'amptcur depuis 
1970: i1  a  plus  que double depuis  le  debut de  1973. 
Au  cours  du  printemps  J9n, environ  deux  millions 
de  jeunes  de  moins  de  vingt.cinq  ans  Etaient  uns 
emploi dans  Ia  Communautc europeenne. 
l.  Les  perspectives  sont  marquees  d'incertitude. 
L'amelioration  attendue  de  Ia  situation  Economique 
devrait  sc  traduire  par une certaine  augmentation de 
l'emploi. Dans Ia  plupart des etats membrn, l'accrois· 
scment de Ia  demande tend l  rcactiver Ia demande de 
main-d'auvre.  II reste  l  voir  si  cette  reprise  sera  l 
mime d'absorber  Ia  main.d'cruvre disponib1e. 
3.  De  1976  a 1980,  l'offre  potentielle  de  main-
d'auvre  dans  lcs  pays  membrcs  devrait  s'accroitre 
d'environ  deux  millions  d'unites,  refletant  l'influence 
d'une augmentation sensible dans l'effrctif des genera· 
tions accedant au marche du travail et d'une reduction 
dans crlles qui vont s'en retirer.  Le  chomagc restera,  . 
dans  son  ensemble,  un  problcme  social  et  Econo-
mique  prcoccupant et le  choma.se  des  jeunes risque 
de prendre encore de  l'ampleur. A Ions terrne (l partir 
de  1985), ce drcalage devrait s'attenuer du fait que cc· 
sont les jeunes nes pendant les annees l  Iaible taux de.  , 
natalitc, soit depuis 1968, qui entreront sur le marche 
du travail. 
4.  Lc  chomage des jcunes ne dsulte pas seutement 
de ceJ facteurs quantitatifs. II provient aussi d'un c:Uca-
lage croissant entre les caracteristiques dn jetJDes accf-
dant au marche du travail et lcs profils des postes qui 
sont offerts par l'economie, notamment en termes de 
niveaux et de types  de qualification et de conditions 
de  travail.  · 
s.  C'est toujoun un aravc probleme pour les·jeunes 
de decouvrir qu'ils ne pcuvent trouver un travail en se 
prtsentant  sur le  marchf  de  l'emploi. u  fait  afttc 
rejcte  de  toutc  participation  active  A Ia  vie  fcono-
mique,  annt  d'avoir  joui  de  l'indepcndance  qu'il 
confere, ceuse un traumatisme qui fausse  l'attitude des 
jeunes l  l'egard du travail lui-mEme, de Ia  mobilite de 
l'emploi  d  de  Ia  societe  en  seneral  pour  plusieun 
annecs. 
6.  La  solution des problcmes que pose l'emploi des 
· jcunes  releve  d'unc  large  gam  me  d'  actions  dans  les 
domaines de  Ia  po1itique  fconomique, de l'education 
et de  Ia  politiquc  du  marche_ du travail, sur lesquels 
divers  tranux ont ete engages  par Jes  Communautes. 
Scion  Ia  Commission,  il  ~  paru  ursent  d'aider  les 
jeunes  en  chomagc,  ou  menaces  de  pcrdrc  leur 
emploi, qui n'ont pas Ia  possibilite d'avoir une forma· 
tion professionnelle. 
Par consequent, Ia  Commission a  decide, en premier 
lieu,  d'etablir  une  recommandation  concernant  Ia 
preparation  professionne1le  de  ces  jeunes.  Partageant 
l'avis  du  Parlement  europeen  et  du  Comite  kono-
mique et social, Ia  Commission estime qu'il convien· 
drait d'ajouter l  cctte recommandation des mesures (si 
possible  plus  contraignantes)  destinm l  _encourager 
l'emploi des  jeuncs. 
•  7.  En  a  qui  conceme  Ia  priorite,  Ia  decision 
repond  au  vcru  exprime  par  les  partenaircs  sociaux 
lors de  Ia  reunion  du comite  permanent de l'emploi 
du  3  juin  1975  et  aux  preoccupations  exprimees  l 
plusieurs  reprises  par  les  ministeres  des  affaircs 
sociales.  Elle •  fait  l'objet de consultations approfon-
dies avec les autorites nationales et avec les partenaircs 
sociaux ;  lcs  experiences  enga~  dans certains  pays 
membres ont pu  ftre  priscs  en compte  lors  de  ces 
consultations. 
-t.  r:.o~-tte- ca--tranux preparatoires, il est  apparu 
opportun de distinper entre diffErents types de situa· 
tion: 
., 
- Ia  situation des jeunes qui se  trouvent en ch6magc 
et n'ont jamais btncficif crune formation  profcs-
.  .  sionnelle appropriM,  · 
-.:.._  celle des jeunes qui ont un emp1oi sans avoir Mnf· 
ficif  d'une  formation  professionnelle et qui sont, 
cit  cc fait,  vu1n~rab1es au  c~6maae, 20.  7. 77  Journal  officid  des  Communautrs  ~ur'lplcnnes  No  L 180/19 
- cellr drs jtuncs qui ont Wnfficil d'unc formation 
professionne11c,  mais nc trouvcnt  pas  d'cmploi ou 
ont perdu  leur emploi. 
'·  En  eccord  avec  les  partenaires  soci1ux,  Ia 
prhente rccommandation est centrte sur Ia  premiere 
de  c~s situations  qu~ reprtsente, dans  I•  plupart des 
pays  membres,  un  pourcentagc  dominant  dans  le 
ch6mage  des  jcunes.  Lt ~cond type de situation  est 
fgalcment concemt par Ia  prtsente recommandation, 
dans Ia mesurc ou lea probJemes qu'il pose sont analo-
pn l  ccuK  des  jeunes ch6meun sans  formation.  En 
revanche,  lea  problemes  des  jeunea  ch&meun  ayant 
benHicit  d'une  formation  professionnelle  sont  de 
nature differente et ne sont pas, de ce fait, couverts par 
cctte  recommandation. 
Relation de ""e recommendation avec d'autrea 
actions communautaires 
J  0.  Celle-d sc  situe dans le contexte des actes ante- · 
rieurs  de  Ia  Communautc  en  matiere  de  formation 
professionnellc.  La  decision  pri~ par  lc  Conseil  en 
1963  concernant les  principes generaux  pour Ia  mise 
en  auvre  de  Ia  politique  commune  de  formation 
professionndle  prevoit  que,  ~n conformite  avec  les 
prc~ents principes ~nerauJ: et en vue de Ia  ~alisation 
des  objectifs  y  fnonces,  Ia  Commission  poum 
proposer  au  Conseil  OU  lUX  atats  membreS,  dans  Je 
cadre du tnite, les  mesures epproprices qui pourraient 
s'averer necessaires c·~  . 
II.  Avec  les  orientations sencnles  pour l'elabora-
tion d'un programme d'activites au niveau communau-
taire  en matiere  de  formation  profcssionnclle, qu'il a 
adoptces le  26 juillct 1971  (2~ le  Conscil renforce 10n 
intention de  fairc  de  Ia  formation  professionne11e  un 
instrument de politique active de l'emploi. La  recom- · 
mandation  de  Ia  Commission  tendant  l  deve1oppcr 
!'orientation  professionnelle  avail  dcjl invitE  les  Etats 
membres  l  favoriser  Je  devclop~ment des  activit&  · 
d'orientation  profes5ionnelle  des  jeunes  et  des 
adultes (J);  l  adapter  les  structures  des  services  .de 
l'orientation  profcssionnelle  et leurs  moyens  d'action  · 
lUX  exigenccs  de  Ia  ropulation ;  •  assurer  une  plus 
gnnde continuitE de I action d'orientation, une liaison 
plus  ftroite  avec  In  services  de  placement  et  ~ 
renforcer Ia coordination genErale des activites d'orien-
tation  et i  renforcer Ia  collaboration communautaire. 
11.  le programme  d·action  socia1e,  adoptE  par  le 
Consci1 en I 974 (4~  p~ci~  que Ia Commission exami- . 
(1)  ~cis  ion 63/266/CEE UO n• 63  du 20. 4. 1  963, p:  1338/ 
63).  . 
~
') JO  n• C 11  du  12.  I. 1971, p.  $. 
)  0  ne  I 54  du  24. I. I 966, p.  2815/".  . · 
)  ~nolution du Consei1 dull janvi~r 1'14 UO n• C 13 du 
12.  1.  1914, p.  I~  . ·  _  . 
nera  Ia  possibilitf  de  dfvelopper  des  initiatives 
communaulJiirrs,  en  favrur,  entre  eutres,  des  jcunes 
quittant  l'fcole  en  qu~tc  d'emp1oi.  La  dEcision  du 
.  Conseil, du 22 juillrt 197 s  cs~ relative l  l'intervrntion 
du fonds JOCial  ruropeen  en  faveur  des  jtunes, evec 
une  prioritE  pour  ccux  qui  cherchcnt  leur  premier 
emploi, constituait un premier pas dans cette voie.  La 
prhcnte  recommendation  en  constitue  lr  comple-
ment La  Commission  ticndra compte pour cc  qui  Ia 
conccme de ccs orientations, dans toute  Ia  mrsure du 
possible,  dans  Ia  gestion  du  Ponds  social  europten. 
13.  Ln  problemes  concernant  Ia  transition  entre 
l'fcole rt Ia vie active font eussi l'objet de tnvaux dans 
le·  cadre  du  programme  d'action  ~n matiere  d'cduca-
_tion  adopte  par le  Conseil  le  '  ftvrier  1976 (').  ua 
mesures  panicu1iercs  i  prendre  ftaient  inumerees 
dans  Ia  resolution  de  decembrr  1976 (1).  Des  projeu 
pilotes,  des  etudes  et des  rencontres  50nt  ftabJis  IU 
niveau communautairc, comme le  sont Ia  preparation 
des  rapports  et  lcs  statistiques. 
14.  Certains  aspects  du  problcme du  ch6mage des 
femmes  et des jeunes filles  sont tnites dans Ia  direc· 
tive du Conseil, du 9 fcvrier  1976, concernant l'egalite 
de  traitement  entre  hommes  et  femmes  en  matiere 
d'acc~s au  travail,  de  formation  professionnellt  et  de 
promotion('). Cette directive pose lr principc de  non-
discrimination  ~ntre hommes et femmes,  notamment 
dans  le  cadre  de  Ia  formation  professionnel1e. 
S'appuyant sur ce  principc,  Ia  presente  recommanda-· 
tion s'applique avec autant de force aux jeunes gens et 
jcuncs  filles,  sans  discriminations.  Toutefois,  les 
- . problemes particulien de  Ia  formation profcssionnelle 
des  jeunes  femmes  requierent  des  mesum addition-
neiJes qui sont actue11ement  ttudiees pu Ia  Commis-
aion. 
Categories de jeunes vises  p~r Ia 
rccom  manda  tion 
1  S.  · u  souci  qui  preside  l  cette  recommandation 
est  le  1rand  nombre  de  jeunes  qui  arrivent  cheque 
annee sur  lc  marche  de  J'emp1oi  sans  ftre suffisam-
ment arm&  pour affronter  le  monde  du  travail.  Ccs 
jeunes quittent l'ecole I  l'issue  de  Ia  sco1aritc  obliga-
toire (qui,  dans  Ia  Communaute, 'VIrie  de quatorze a 
seize  ans)  souvent  poum~s d'un  mine~  bagage  de 
· connaissances de base. Comme ils ne  re~oivent actuel-
lemcnt que peu de conseils ou de formation, ils Eprou· 
vent  des  difficult&  ~ trouver  un  emploi  lorsque  le 
niveau  de  chomagc  ~st eleve.  C'est  pour cette  catt-
sorie  de  jcunes  que  l'aide  de  services  coherents 
d•orientation,  de  formation  et de  placement apparait 
le  plus  nkessaire. 
~ 
JO n•  L 199  du 30.  7.  197S,  p.  26.. 
JO n•  C 31  du If. 1.  197,, p.  I. 
JO ne  C  301  du 30.  12.  1976.  p.  I. 
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16.  Cttte  recommandl\tion  drvrait  prfvDit  l'•nit· 
tance aux  jtunes qui, sans avoir  accompli unc  forma· 
tion  profnsionnelle,  ont  trouv~ . un  rmploi  non 
qualifi~. De  tels rmplois sont aujets aux licencitments 
avec  coun pr!avis.  En  consequence, Ia  recommanda· 
tion couvrc fgalement lea  jeunes qui occupent ou ont 
occupi un rmploi de ce type. L'objectif rst d'  accrotue 
leun  chances  de  conserver  leur  emploi  ou  d'~n 
trouver un autre. 
17.  La actions  proposEes  par  cette  recommanda-
tion  ne  doivent  pu  affec:ter  les  efforts  des  atata 
membrn pour developper leur  tySt~me de formation 
professionnelle  proprement dite. 
Preparation professionnelle 
J8.  L'objet central de  cette recommandation est de 
promouvoir, dans les  '2tats  membres, des formules de 
stage  permtttant, au  terme de  Ia  scolarit~ obligatoire, 
d'assurtr une preparation professionnelle appropriee  ~ 
ceux des  jeunes qui  n'ont pu btnHicier d'une forma· 
tion professionnelle dans le  cadre  du systcme scolaire 
ou  dans  le  cadre  des  entreprises.  L'expression 
• preparation  professionnelle •  designe  dans  cette 
recommandation les activites visant l  assurer une tran-
sition satisfaisante de l'fcole au  travail  en foumissant 
aux jeunes les bases minimales de connaissances et de 
compttences  nccessaires  pour  l'insertion  dans  Ia  vie 
profession neUe. 
19.  Nalgre  les  prostts  accomplis  ces  demieres 
annees en matiere -de  formation  professionnelle, une 
grande proportion des jeunes quittant l'ccole ne bene· 
fide toujours pas (ou  tres  peu) de formation avant ou 
apres  Ia  fin  de  Ia  sco1arite  ob1igatoire.  Meme  en 
periode  de  p1ein  emp1oi,  Ia  transition  entre l'ecole et 
le  monde  du  travail  est  souvent  une  experience 
penible et fruo;trante.  Lorsqu'il  est difficile  de  trouver 
un  emploi,  l'ex~rience  du  chomage  en  debut  de 
carriere risque d'affecter !'attitude des jeunes l  l'egard 
du travail  pour le  restant de  leur existence .. 
20.  W  JOUVemements  dtvraient  par  COnsequent 
prendre  Ia  responsabilite  d'assurer  aux  jeunes  sans 
emploi  une  preparation  professionnelle  effective.  La 
forme et le  contenu d'une telle  preparation  devraient 
varier  suivant  le  contenu  de  l'enseignement  oblige· 
toire dispense par chaque 2tat membre, les besoins du 
march~ du travail  et les. besoins des jeunes intEresKs. · 
21.  La jeunes qui fprouvent les  plus pndes diffi. 
cultes l  trouver un emploi sont souvent ceux qui ont 
tid le moins de profit du syst~me acolaire. lis partent 
souvent  d'un  aentiment  d'echec  ~~  manquent  de 
confiancc en eux-memea. uur connaissance des possi-
bilit~s de  carri~re at aenEralement limitfc  ..  En  con~-
qurnC'e,  il  impone  de  ltur  assurer  une  orirntation 
profe55ionnelle qui comporte une  ~valuation des apti· 
'tudes ct des capacith en utilisant des methodes qui ne 
K  basent  pas  uniquement  sur des  resultat.s  .colaires, 
de  manitrc  l  les  conseiller  quant  aux  possibilites 
d'emploi et de  formation  qui  leur conviennent. 
22.  Ceux  des  jeunes  qui  quittent  l'ccole  avec  des 
rcsultats  faibles  sont  frequemment  depourvus  de 
certaines competences minimales indispensables  pour 
Ia  vie  adulte.  lis  ont  souvent  des  difficultes  i 
comprendre les instructions, i  remplir des formulaires, 
l  s'exprimer  c:lairement  oralement  et  par  ecrit  et  i 
faire  usage  des services (sociaux ou autres) disponibles 
dans les  ~tats membres. C'est pourquoi il  sera souvent 
necessaire  d'amcliorer  leurs  connaissances  et  leurs 
compEtences de base et de  dcvelopper )'application de 
. celles.ci •  des  situations  pratiques. 
23.  Beaucoup de  ceux  qui quittent l'ecole  i  Ia  fin 
de  Ia  scolaritc  obligatoire  agissent  ainsi  parce  que 
l'atmosphere  de  l'ecole  ne  leur  convient  pas  et  ne 
stimule pas leurs intcrets d'adolescents. C'est pourquoi 
Ia  preparation  professionnelle  proposee  devrait  etre 
mise  en cruvre  dans un  cadre  convenant a  de  jeunes 
adultes et adapte a  leurs  besoins  pratiques.  D'impor-
tants progres seraient encore i  accomplir dans ce sens. 
Mais  les  methodes et techniques qui ont fte develop· 
~es pour !'education et Ia  formation  des aduhes dans 
les  £tats membres depuis Ia  fin  dt Ia  Seconde Guene 
mondiale  pourraient  rtre  utiles.  Le  type  de  prepara-
tion  prfconise  devrait  les  doter  non  seulement  des 
connaissances  et  competences  necessaires  i  Ia  vie 
active,  mais  aussi  d'une  formation  pratique  de  base 
pour un groupe  determine  de  professions  comme  Ia 
mfcaniqut, le  batiment ou le  travail  de bureau.  ~tte 
formation de base devrait etre contue de manirre que 
le stagiaire puisse exercer un travail specifique dans le 
sec:teur choisi et qu'il soit qualifie pour pouvoir parti-
ciper  l  des  c:ours  agrfes  de  formation  ouvrihe  ou 
professionnelle. 
· 24.  Les  problemes  auxquels  doivent  fa ire  face  de 
nombreux  jeunes  tiennent  aussi  i  leur  meconnais-
sanc:e  du monde du travail. La  preparation profession-
neUe  devrait  done  inclure  egalement des  notions sur 
les  problemes  economiques  ct  sociaux  ainsi  qu'unc 
expErience  pratique : 
(i)  les  notions  sur  les  problemes  iconomiques  et 
sociaux  devraient  traiter  de  questions  interessant 
dircctement  les  travailleurs  tellcs  que  l"organisa· 
tion economique et sociale, Ia  leaislation soc:ia1e, Ia 
vie des  entrepri~. le monde du travail, Ia  s~curite 
et l~ygi~ne dans l"entreprise ainsi que )'utilisation 
des services d'orientation, de formation et de place-
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(ii)  l'expirirnct pratiqur du travail pounait ftrr enrou-
n~r par l'un dn moyens auivantl: 
e)  incitation des employeurs par le biais d'enroura-
Fments  1ppropri~a  '  embaucher  des  jeunea 
pour dn ltlgel de du!'& dEterminh, Nnl env· 
~ment ulterieur ; 
· b) aimulation d'une 1ctivitE  professionnelle  delle 
dans un contexte de formation ;  • 
c)  organisation  de  programmes  de  crEation 
-d'emplois  financ~a par les  pouvoin publics. 
2S.  Lonque  Ia  prEparation  professionne11e 
comporte  une  formation  ou  un  stage  d'initiation 
pratique  au  travail  dans  l'entreprist,  et  qu'elle  est 
financ~e en partie par lei pouvoirs publics, il importe 
que  cette  formation  ~u ce  stage  soient  organises  de 
fa~n i  assurer le  plus Jrand apport possible  pour le 
stagiairc. La  formation ou le stage risquent d'avoir une 
port« trop restreintc et de  se  limiter a des qualifica-
tions  apecifiques  immediatement  rcntables,  de  sortt 
que  leur  contenu  senit  davantage  innucncE  par  lc 
10uci  de  production  immtdiate  de  J'employeur  que 
par Jcs  besoins plus JinEnux du stagiaire. II convien-
dnit  done  que  Ia pouvoirs  publics  prennent  des 
mesures  pour assurer  Ia  qualite  de ces  fonnations ou 
stages  d'initiation dans  l'entreprise. 
26.  Afin  de  dduire  lcs  obstacles  susceptiblcs 
cfempechcr lcs jeuncs de benHicier d'une tcllc prepa-
ntion  profcssionnrlle,  les  gouvemcments  dcvraicnt 
prfvolr des mcsures de deux ordrcs : 
(i)  lcs  jeuncs  mcnac~s  de  pcrdre  leur  emploi 
devraicnt  WnHicier  de  facilites  pendant  leurs 
heures de travail pour sui"Vft  les stages leur pcrmct· 
tint soit de prder leur emploi soit d'en trouvcr un 
autre;  · 
(ii)  les jeunes participant l  ccs cours (qu'ils soient sans 
emploi ou qu'ils en aient un) dcvraicnt bEnHicier 
d'indemnites  pcrmettant,  compte  tcnu  de  leurs 
ressourca  ~ventuelles,  de  couvrir  leurs  frais  de 
subsistance, leur inscription aux stages et les frais 
acccssoircs  de  participation.  I.e  montant  de  ces 
iudemnites  de  subsistance  devrait  ftre  suffisant 
pour que les  jeunes qui suivcnt  unc  telle  form•· 
tion  professionncllc  MnHicicnt  d'une  meillcure 
situation  financiere  que s'ils_  Etai~nt e,n  J;h&maJ!:!_ 
27.  Pour  atteindre  l'objectif  visE  qui  consiste  i 
assurer  une  preparation  profcssionnelle  ade3uate  ~ 
tous les je~ncs sans emploi, il  sera  n~cessairc d utiliser 
toutes  les  ressources  actuelles  et  potentie11es  du 
systcme d'f.ducation  et de  formation.  Les  partcnaires 
10eiaux  qui  ~dent  souvent  une  experiena 
concrete en  ·~ matirre  dcvraient  etrc  associ~• autant 
qur pPssible  ~ Ja  prEparation, )'organisation et l'cxEcu-
tion des programmes. 
Coordination des lcsislarions relatives eu travail 
et a  Ia acolarite 
28.  Dans un 2t.at  mrmbre, l'ige dr fin  de scolarite 
obligatoire  est  infericur a l'ige  minimal  auquel  les 
jcunes  pcuvent  commencer  a travailler,  entrer  en 
1pprentissage  ou suivre  des  cours de formation  dans 
.. les  ~tablissements  ger~s par les  services  de  l'emploi 
(ccs activites Etant assimilres a  une activite profession-
neUe~ II  y  1  li  une  situation  prtoccupante.  L'ige 
minimal de fin de scolarite obligatoire ne pouvant ftre 
portE  au  nivcau de l'ige minimal requis  pour exercer 
une activite  professionnellc, Ia  loi  devnit itre reexa-
minee  pour permettre aux  jeunes qui  arrivcnt sur le 
marchE  du  tr&\·ail  d'acceder  ~ une  formation  profcs· 
sionnelle ou P un emploi. 
Coordination des services 
29.  Dans ce contexte, il faut  appeler l'attcntion sur 
!'importance, anterieuremcnt rcconnuc dans Ia  rccom· 
mandation de Ia  Commission sur l'orientation profcs-
sionnelle (•~ d'unc Etroite  coordination entre les· acti· 
~~~ d'  orientation, de  formation  et de  placcmcnL  II 
importt,  ~n particulier, que Jes  services  d'orientation 
d  de  formation  profcssionne11e  travaillent  en liaison 
avec  lcs  services  de  placemenL  Or,  ce  n'cst  pas 
toujours  le  cas  actuellcmcnt,  puisque  dans  certains 
2tats membra Ia  responsabilite des differents services 
incombe l  des ministeres ou  ~ des orjanisma diffc-
rents. 
Base juridique 
30.  En  nison  des  considcntions  precfdentcs,  Ia 
Commission  des  Communautes europEennes a  ftabli 
Ia presentc rccommandation aux ttats mcmbres. Ceuc 
recommandation· trouvc son fondcment dans les dispo. 
sitions du tnite de Rome ayant un rapport direct avec 
l'emploi. et  Ia  fonnation  profcssionnelle  des  jcuncs 
tnvaillcurs. Ces dispositions comportcnt l'artide 117, 
qui affinne  Ia  neccssitE d'amfliorer lcs conditions de 
vic el de travail de Ia  main-cfauvre, l'article 118, qui 
__  · c_onfie. Ja -~mmission Ia  mission de promouvoir une 
co11aboration  fuoik  -dans le  domline social;- nntam-
ment dans les matieres relatives ll'emploi, a  Ia forma-
tion et au pcrfectionnemenl professionneJs, et lcs prin-
cipes afnEraux  ftablis  par  le  Conseil sur Ia  base  de 
l'article  128.  La  prfsenle  recommandation  a  comme 
bast  I'  article  ISS  qui  donne  i  Ia  Commission  le 
pouvoir de formu1er des recommandations. · 




I.  Pour  ces  raisons,  et  dans  Ia  perspective  d'une 
prtmi~rt action.  en  faveur  de  l'emploi dts  jeunes,  Ia 
Commission  des  Communaut&  europf~nncs, au  titre 
des  objectifs  et  dispositions  du  traite  instituant  Ia 
Communaute  fconomiqut  ~uropeenne,  notamment · 
de I'  article  ISS, et de Ia  decision du Conseil du 2 avril 
I 963, et ap~s avoir consulte lc  Parlement europEen (•) 
et  le  Comitc  economique  et  50Cial (2),  recommande 
aux  ttlts membres  de  prendre  lea  mesurcs  ci-aprk. 
A.  PRSPAR.ATION  PROPESSIONNELLE 
2.  Les  ttats membrn prendront les  mesures appro. 
prices  pour  que  Jes  jtunn  qui  sont  demandeurs 
d'emploi  ou  menaces  de  ch&mage,  entre  Ia  fin  de 
l'obligation  scolaire  et l'age  de  vingt-cinq .ans,  et qui 
n'ont aucune autre  possibilite dt recevoir une forma-
tion  professionne11e,  puissent  WnHicier de  stages  de 
preparation  professionnelle.  S'il  le  faut,  Ia  prioriti 
d'acces  l  Ia  prEparation  professionnelle  devrait  ft~ 
accordee  aux  jeuncs  qui  quittent  l'ecole  sans  avoir 
obtenu les  titres d'ftudes minimau. 
3.  La  priparation  professionnelle  a  pour  but  de 
priparer lea  jtunes au  monde du travail.  Ellc  devrait 
inclurc, scion  lcs  cas: 
a)  une  orientation  visant l  dHinir, l  partir des  apti-
tudes et des  interets individuels, lcs possibilites de 
fonnation  et d'emploi de chaque sujet i 
b)  Ia  mise  l  niveau  des  connaissancn  scolaires  de 
base, notamment pour l'expression orale et ccrite et 
lcs  notions  elcmentaires  de  calcul,  ainsi  que  Ia 
preparation  aux  rclctions  personnelles  dans  le 
travail; 
c)  les  notions de  base  sur l'organisation fconomique 
et sociale,  Ia  legislation  sociale,  Ia  vie  de  l'entre- · 
prise,  le  monde du tra,•ail,  l'hygi~ne et Ia  sfcuritf 
dans l'entreprise, les relations professionnelles ainsi 
que des  indications pratiques  pour l'utilisation des . 
services  d'orientation,  de  formation  et  de  p1ace-
menti 
c)  J'expfricoce pratique du travail, soil dans une entre-
prise,  toil, It CIS  ccheant, dans  d'autre. conditions 
ou  il puisl>e  acquErir  une  expirience  cquivalente. 
4.  Lea  cours  de  prfparation  professionnellc 
devraient  a'.appuyer  sur  des  methodes  pidagogiqun 
modemes adaptees a  l'ase et au degrc de maturite des 
jeunes. 
.S.  Dans  l'elaboration  des  stages  de  preparation 
professionnellc, il convirnt  de  tirer  parti  de  tous In 
moycns  de  formation  existants  ainsi  que  de  l'expe· 
rienct drs entreprises, des syndicats et des autres orga· 
nisations qualifiers. La partenaires sociaux  devnient 
ftrc  associ&  i  l'elaboration, !'organisation et l'exccu-
tion des  programmes. 
6.  Lorsque  Ia  preparation  prof~ssionnell~ comporte 
des stages de  formation  et/ou d'initation dans )'entre-
prise, subventionnes par  l~s pouvoirs  publics, ceux.ci 
veilleront i  Ia  qualitc de ces stages et i  leur adaptation 
aux  besoins des  jeuncs. 
7.  Les  jtunes  menaces  de  perdre  leur  emploi 
devnient bEnHicier de  facilit&  pendant leurs  heures 
de  travail,  afin  de  suivre  les  stages  de  preparation 
professionnellc leur permettant de gardcr leur emploi 
ou d'en  trouver un autre. 
8.  Les jeunes participant I des stages de preparation 
agrees  par  les  pouvoirs  publics  devnient  benHicier 
d'une  indemnite  tenant  compte  de  leurs  ressources 
fvcntuelles,  couvnnt  leurs  frais  de  subsistancc,  leur 
inscription aux stages et les frais accessoires de panici-
pation.  Le  montant  des  indcmnit&  de  subsistance 
dcvra  permcttre que les  jeunes qui suivent  une telle 
formation  profcssionnelle WnHicicnt d'une mcilleure 
situation  linanci~re  que  s•its  ftaient  restes  au 
ch&maae. 
'·  Des  actions-scront ent.repriscs pour informer les 
jeunes des  possibilit& de  prfparation  professionnelle 
et des facilitfs qui leur sont accordees pour suivre les 
cours. 
d)  une formation  pratique~ un JTOUpe de professions  a-B  COORDINA110N  DES  L~GISLATIONS llELATIVES 
- -choisi --pour- pcrinetlrc  au  stagiiire  cfcxcrcerun --- AU  TRAVAIL ETA LA  SCOLAkrr8 
travail  s~cifique ct  de  le  qualifier  poar  pouvoir 
WnHicicr  ultericurement  d'une  formation  plus 
avancee i  . 
(1)  ll&olution du Parlement europlen du 15 novembre I''' 
~
nant avis  aur le  projtt de  Ia  prfKnte recommandation 
0  a• C 293  du  13.  11.  .,76, p.  41~ 
(')  via du Comitf fconomiquc et IOcial  du 20  Janvier. 1 '" 
sur It projet de  Ia  p~Kntr rKOmmandation UO a• C 'I 
du  10.  3. ""·  p.  25). 
10.  Le  cas fchhnt, les atats membres examineront 
leur legislation  et  prendront  lcs  mcsures  nfcessaires 
pour •'assurer que lcs jeunes. qui ont quitte l'icole au 
tcnne de Ia  scolaritE obligatoire, ne soient pas empf-
chfs par  dea  dispositions  lfgislativea  de  prendre  un 
emploi ou d'accfdcr ides atap de formation  profe~-
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C.  COORDINATION  DES  SERVICES 
II.  Ln atab membra vei11eront  l  l'itablissement 
d'une coordination cfficacc entre les diffcrents  ~trvicn 
d'orientation professionnelle, de formation  profession-
neUe  ct de  placement  En we d'assurer  une  pleine 
information  de  ccs  aervices  tur lc  marchE  du  travail, 
In ~tats membres vcillcront que lea  cmplo~urs ct let 
syndicata  10icnt  usociia,  au  nivcau  national  et  au 
nivcau  local, aux  opErations de en aervicea. 
D.  CALENDRIER  ET  RAPPORTS  . 
12.  a)  La !tats mcmbres informeront Ia- Com~ission 
nant le  31  dkcmbre  1'78  ct.  .,-r  Ia  auite, 
chaque anntc des  mesures  pris.a pour mettrr 
en cruvre  Ia  pria.ente  recommendation. 
b)  La  ~mmission publiera  plriodiqucment  un 
npport  aur  les  mesures  pri~a  par  lea  ttats 
mcmbres  pour  mcttre  en  truvre  Ia  prhcntc 
recommendation. 
Pait .l Bruxclles, lc  6  juillct I'"· 
•  P11r  Ill Commission 
Henk VREDEUNG 
Yitt·priJUknl · Amtsblatt 
ISSN  t  ,  • 
Cl 
der Europaischen G·emeinschaften 
13. Jabrpna 
3. Januar 1980 
Auspbe 
in deutscher Sprache  Mitteilungen und Bekan~tmachungen 
Inbalt  I  Mitteilungen 
Rat 
EntschlicBung des Rates vom  18. Dczcmbcr 1979 iibcr die altcmicrcndc Ausbildung 
von  Jugendlichcn  • . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . .  1 3.  1.  80  Amublan  dt»r  Europaischrn  Gtmrinschaften  Nr. C 1/1 
I 
(M  ittti/Nngtn) 
RAT 
ENTSCHLIESSUNG DES RATES 
vom 11. Dczcmbcr 1979 
Ubcr die altcmicrendc Ausbildung von Jugendlichen 
DER RAT DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCiiAfTEN -
gestULZl  auf den  Venrag zur Grundung der Europl-
ischen Winschaftsgemeinschaft, 
nach Kenntnisnahmr von dem  Entschlie6ungsenrwurf · 
der Kommission, 
in E.rwtgung nachstehender GrOnde: 
Die Beschlhigungsaussichten fur Jugendliche sind  in 
den  Mitgliedstaaten  im  allgemeinen  nicht  sehr  gOn-
.u,.  lm  ubrigen  stellen  Jugendliche  ohne  angemes-
sene  Berufsausbildung  einen  bedeutenden  Anteil  an 
der Gesamtarbeitslosenzahl. 
Es  empfiehh sich,  flexiblere  Losungen fur den Ober-
gang von der Schule ins  Erwerbsleben zu fordern und 
gleichuitig  die  Entwicklung  einer  Berufsausbildung · 
z.u  unterstUtzen,  \tie  Jugendlichen  bessere  Chancen  · 
fur den Zugang zum Arbe-itsmarkt bietit. 
Der  Europli~he  Rat  hat  auf  seiner  Tagung  am 
12./13. Mlri irR9  cine  Erkl:trung  abgegeben, in  der 
er untcr anderem ~uf die altemierende Ausbildung ein-
geht, und der Rar hat auf seiner Tagung am  15.  Mai 
1979 ~hi~BfoJgerungen  _gez.og~n. _  _  _  _ __ 
Es  iSt  daher  erforderlich,  die  Berufsausbildungs-
syneme anzupassen. Diese Anpassung kann insbeson-
derr durch die Entwicklung der alternierenden Ausbil-
dung gdorden werden, d. h. dadurch, daB beim Ober-
gang zum Erwerbsleben Zeitrlume eingeschaltet wer-
den, in denen Ausbildung und der Erwerb praktischer 
Arbeiuerfahrung miteinandcr gekoppelt sind. 
Die  altemierendc  Ausbildung  ist  in  drei  Situationen 
bcsonders angebracht:  · 
- bei  Jugendlichen  wlhrend  dcr  Lehre  oder  der 
nachschulischen Ausbildung, 
- bei  arbeitsuchcnden  jugendlichen, die  fur  beson-
derc  Ausbildungsma6nahmen  in  Betracht  kom-
men,  mit  denen  die  Integration der Jugendlichen 
in den Arheitsmarkt erleichten werden soli, 
- bei  jugendlichen  Arbeitnehmem  ohne  angemes-
sene Berufsausbildung - · 
nimmt die  Mitteilung der Kommission  uber die altcr-
nierende Ausbildung  fur Jugendliche  in  der Gemein-
schaft zur Kenntnis, 
ist  der Ansicht,  daB  die  alternierende  Ausbildung  in 
einer den besonderen Gegebenheitcn in den Mitglied-
staaten entsprechenden Weise  mit UnterstUtzung der 
Gemeinschaft  nach  den  folgenden  Leitlinien  ausge-
baut werden mURte: 
I.  Leitlinien fiir die Mitcliedstaaten 
I.  /nha/1  und  Konzeption  tkr •ltemitrtnden  Ausbil-
- dung 
Die Mitgliedstaaten fordern die Entwicklung effek-
-tiver Verbindungenzwisdien-der7..usbitoungunct-· 
der am  Arbciuplatz gewonnenen Erfahrung.  Die~ 
Verbindung erforden die Aufstellung koordinierter 
Programme sowie  die  Errichtung von  Strukturen, 
die  eine  Zusammenarbeit zwischen  den  betreffen-
den V  rrantwonlichen ermOglichen. 
Bei  der Aufstellung der Programme sollte berllck-
sichtigt werden, daB eine hinreichend breite Ausbil-Nr. C 1/2  Amtsblatt  drr  Europlischrn  Grmrinschaftcn  3  1.  ~c 
dungsgrundlagc grboten werden mull, urn  den Er-
fordemissrn der technologischen Entwicklung und 
der vorhenrhbaren 'beruflichen Verlnderungen ce-
Jeeht zu werden. 
Die  Programme sollten enuprechend den  den  ju-
cendlichen Zielgruppen eigenen Markmalen konzi-
_pien werden. 
Es sollten besondere Ansuengungen unternommen 
werden, um die Skala der Berufe zu erweitem, fur 
die  die  verschiedenen  Fonnen  der altemierenden 
Ausbildung,  cinschlieSiich  der  Lehrlingsausbil-
dung, geboten werden. 
Fur die auflerbeuiebliche Ausbildunt sollte grund-
lltz.lich ein angemessener Mindestz.eitraum festge:-
legt werden. 
2.  KontroUt ,,a  .Antrkmn11ng tkr  .ANsbiiJ,,.gm 
Falls  es  sich  als  zweckmlflig  erweist,  sollten  die 
Ausbildungsangebote von den for die Berufsausbil-
. dung zustlndigen Stellen genehmigt und  bewenet 
werden.  Das  Niveau  der erworbenen  Kenntnisse 
oder der lnhalt der abgeschlossenen  Kurse  sollte 
den Zugang zu weiterer Brrufsausbildung oder all-
grmeiner Ausbildung erleichtem.  · 
Die zustlndigen Stellen  bemuhen sich  ferner,  da-
fur  Sorge  zu  tragen,  daB  dir verschirdenen  For-
men  der alternierenden  Ausbildung  und  der voll-
zeitschulischen  Ausbildung  - gegebenenfalls 
durch V  crgabr derselben Dip  lome - aufeinander 
abgcstimmt sind,  um  den Obergang zwischen  den 
verschiedencn Ausbildungszweigcn zu  ·  erleichtem. 
3  • .Arbtitsmtgtlt ,,a  Firu~nzitr~~ng 
Die Mitgliedstaaten si.nd der Auffassung, daS vor-
handenr Arbeitsentgelte oder VergOtungen ·for die 
verschiedenen  Formen  der altemierenden  Ausbil-
dung  in  angemessener  Hohe  festgesetz.t  werden 
mUflten,  insbesondere  um  Jugcndlichen  die  Teil-. 
nahme an diesen Formen der altemierenden Ausbil-
dung z.u crleichtcm. 
4  . .Arbtitsbtdingungm llntlsozi4ltr Schutz 
Die  Mitgliedstaaten sorgen  dafur, daB  die  Perso-
nen, die an den venchiedenen Formen der alternie-
renden  Ausbildung  teilnehmen,  einen  angemessc-
nen sozialen und arbeiurechdichen Schutz. im Rah-
men der-bcstehenden Rec_huvonchriften geniefkn. 
Die Mitgliedstaaten prUfen, ob der Bildungsurlaub 
ein zweckmiBiges Miuel darstellen  kann,  urn  vor 
allem  jugendliche Arbeitnehmer ohne Ausbildung 
zur Teilnahme an  Programmen  fur  cine  altemie-
rende Ausbildung z.u ermutigen. 
II. Lcidiniea for die Gemeinschaft 
Zur Erleichterung der Durchfuhrung dieser Enuchlie-
Bung ersucht der Rat. die Kommission, 
- zu  ptOfen,  untcr  welchen.  Vorausscu.ungen  der 
Europlische  Sozialfonds  mittels  Versuchsvorha-
. ben begrenzten ·Ausmafles im Geiste des Anikels 7 
der Verordnung  (EWG)  Nr.  2396/71  des  Rate~ 
vom 8. November 197b  zur Durchfuhrung des Be-
schlusses des Rates vom  I. Februar 1971  Uber dir 
Reform  des  Europllischcn  Sozialfonds {
1
), in  der 
Fassung der Verordnung (EWG) Nr. 2893/77 {'), 
im  Hinblick  auf  den  Ausbau  der  altemierenden 
Ausbildung  wlhrend  dcr  Zeit  des  Obergangs  in 
das Erwerbsleben gegebenenfalls in die Aktion der 
Mitgliedstaaten eingeschaltet werdcn konnte; 
- dir  Durchfuhrung  dieser  EntschlieBung  in  den 
Mitgliedstaaten zu verfolgen,  um  eine soweit wic 
moglich harmonisiene Entwicklung z.u ford em; 
I 
- den  Mitgliedstaaten .zu diesem  Zweck jede  mog-
liche technischr UnterstOtzung z.u gewlhrcn; 
- einen  ErfahrungsauStausch  auf diesem  Gebiet  z.u 
.fordern;  · 
- dem Rat im Laufc des jahres 1982 ober den Stand 
der  Durchfuhrung  diescr  EntsehlieSung  Bericht 
zu erstatten. 
( 1)  ABI.  Nr. L 2-t9 vom 10. 11. 1971, S.  Sot. 
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EMPFEHLUNG DER  KOMMISSION 
vom 6.  Juli 1977 
an die Mitaliedataaten Gber Ma8nahmen zur beruflichen Vorbereituna arbeilalo-




Problcmc dcr Bcschiftigung Jugendlicher 
1.  Die  Jugendarbeitslosigkeit  in  der  Europiischcn 
Gcmcinschaft  nimmt seit  1970  slindig zu:  Die  Z.hl 
der arbeitslosen Jugendlichen hat sich aeit  1973 mclu 
als  verdoppelt. 
lm  Fruhjahr  1977 waren  in  der  Gemeinschaft  unge-
fihr 2 000 000 Jugendliche unter 25 Jahren ohne  Be-
schiftigung. 
2.  Die Aussichtt-n sind ungewiB. Der erwartete wirt-
schaftliche Wiederaufschwung durfte eine gewisse Ver-
besserung der  Beschiftigungslagt- mit sich  bringen. In 
dt-n  mcisren  Mitglicdstaatcn  wird  die  steigt-nde Guter-
nachfrage  zu  t-iner  Belebung  der  Nachfrage  nach  Ar-
beitskraften  fuhren.  Allerdings  bleibt  noch  abzuwar-
ten, ob diese  Nachfrage  zur  Beschiftigung der verfug-
baren  Arbeitskrifte  ausreicht. 
3.  Daruber  hinaus  rechnet  man  damit,  daB  durch 
cine  betrachtliche  Erhohung der Zahl derjenigen, die 
in  das  Erwerbsleben eintreten, und durch einen  Ruck-
gang der  Zahl  derjenigen, die  das  Ruhestandsalter cr-
rcichen, das Arbcitskraflepotential in  den Mitgliedstaa· 
ten  zwischen  1976 und  1980 urn  rund 2 Mill. Arbeits· 
krifte  zunehmen  wird.  lnsgesamt  geschen  wird  die 
Arbeitslosigkeit  auch  weiterhin  ein  schwcrwiegendes 
sozio-okonomisches  Problem  darstellen, wihrend sich 
die Jugendarbeitslosigkeit unter Umstinden noch ver-
scharft.  Lingerfristig  (etwa  ab  1985)  dilrfte  sich  die 
Lage  insofern  entspanncn, als dann die  in den Jahrcn , 
mit  nit-drigcn  Geburtt-nziffern  seit  1968  seborenen 
Jugendlichen  in  das  Erwerbslcben  cintreten. 
4.  Die  Jugcndarbeitslosigkeit  beruht  jedoch  nicht 
allein  auf  quantitativcn  Faktoren. Sic  ist  auch  das  Er-
Jebnis  eincs  wachscndcn  Gcgcnsatzcs  zwischen  den 
Eignungsmcrkmalen  Jugendlichcr, die  ins  Erwcrbslc· 
ben eintrcten, und dcr Art der Arbeitsplitzc, die ihnen 
die  Wirtschaft  anbictct,  und  zwar  insbesondere  was 
den  Stand  der  beruflichen  Qualifikationen  und  die 
Arbeitsbedingungen  betrifft. 
5.  Fur  Juscndliche  ist  es  stcts  cine  emste  Sache, 
wenn sie bei ihrem Eintritt in das  Erwerbsleben erfah· 
rcn,  daiJ  aie  keinen  Arbtoitsplatz  bekommen  kOnnen. 
Die  traumatischc Auswirkung dcr  Erfahrung,  von dn 
aktivcn  Betciligung am  Wirtschaftsleben  zuriickgrww 
ten  zu  werden,  bevor  sic  erst  einmal  die  ErfahNn' 
und  die  Unabhingigkcit  cincr  Beschiftigung  harrrtt. 
filhrt  Ieicht  dazu,  daB  die  Einstellung  Jugendlichn 
zur  Arbeit  sclbst,  zur  beruflichen  Mobilitit  und  N 
Gescllschaft  im  allgemeinen  negativ  beeinfluBr  WJrd 
6.  Zur L6sung der Problemc dcr JugcndarbtitsiOt•l 
keit  musscn  in  viclen  Bercichcn  MaBnahmen  er1nf 
fen  wcrden :  wirtschaftspolitische,  bildungspolitiadw 
und  arbeitsmarktpolitischc  MaBnahmcn,  welche  dw 
Europiischen  Gemeinschaftcn  bereits  zum  Teil  • 
Angriff genommcn  haben. 
Die Kommission ist jcdoch der Mcinung, daO  dit  WOf 
dringlichste  Aufgabe  darin  besteht,  jenen  Jugrndi· 
chen zu  hclfen, die  arbcitslos sind oder von  Ar~iulo 
sigkcit  bedroht  sind  und  die  keine  Moglichkfir  cit• 
Berufsausbildung  habcn.  Daher  hat  die  Kommisuf.lf' 
beschlosscn,  als  erste  MaBnahmt- cine  Empfrhluna 
hinsichtlich der bcruflichen Vorbereitung von Jugrnd 
lichen  dicser  spezifischen  Gruppe  zu  erstellen.  Ow 
Kommission teilt die sowohl vom  Europiischcn Part. 
ment  als  auch  vom  Wirtschafts- und  Sozialausschul 
vertrctene  Mcinung,  daB  der  Empfehlung  zusitzl•ctw 
(und  m6glichcrweise  verbindlicherc)  MaBnahmen  rw 
P6rdcrung der Beschlftigung Jugendlicher folgcn  lOb 
ten. 
7.  Die  Entscheidung hinsichtlich dcr  DringlkMr~«. 
mit dcr clie  Sache  bctricbcn  wird, entspricht drm -
dcr Sitzung des  Stindigen  Ausschusses  fur  BtschifTt 
gungsfragen  vom  3.  Juni  1975  gciuBertcn  Wunw• 
dcr Sozialpartner und der J>ci  zahlreichen Gelcgrnht• 
ten zum Ausdruck gebrachten Besorgnis der Sozialrn• 
nister.  Es  habcn sehr eingchende  Beratungen  mit dr• 
nationalen  Beh6rden  und  den  Sozialpartnt-rn  stan" 
fundcn  und  auch  die  Erf•hrung  einiger  Mitslicdsc. 
ten  auf  dicscm  Gebiet  wurde  in  Betracht sczoJtn. 
8.  \Vihrcnd  dcr  Vorarbeiten  erwies  es  aich  Ill 
zweckdienlich, Jugcndliche mit Bcschiftigungsschw 
riskcitcn  nach  dcr  Lage  zu  untencheiden, in  clcr • 
lich befinden : 
- arbeitslose  Jugcndliche, die  nic  einc  anscmtun~ 
Berufsausbildung crhalten  haben, 
- Jugendliche, die ohne Berufsausbildung eintn Al-
bcitaplatz pfunden habcn  und dnweacn ,..  ltf. 
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- Juscndlichc, die  zwar eine Berufsausbilduns crhal-
kn habcn, abcr  kcincn  Arbchsplatz  finden  konn-
ltn oder  ihn  verlorcn  haben: 
9.  lm  Einvernehmen  mit  den  Sozialpartnern  ist 
dtrst  Empfehlung  auf  die  erste  Lage  abgestellt.  unter 
dtt  in  fast  allen  Mitgliedstaaten  ein  erheblicher Teil 
dtr  arbeitslosen  Jugendlichen  fillt.  Die  Empfehluns 
spricht  auch  insofern  die  zweite  Lase  an,  als  die  Pro-
b1rme  dieser  Jugendlichen die  steichen sind, wie  die 
dtr  Jugendlichen,  die  sich  in  der ersten  Lase  befin-
dtn.  Die  Probcme Juaendlicher mit Berufsausbilduns 
aand  anders  aelagen  und  werden  deshalb  nicht  von 
dtntr Empfehlung  erfaBt. 
Dir  Beziehung dieser Empfehlung zur Gemein· 
achaftsaktion 
10.  Diese Empfehlung fillt in den Rahmen der  vor~ 
au,~r~angenen  MaBnahmen  der  Gemcinschaft  auf 
dtm  Gebiet  dcr  Berufsausbildung.  In  dcr  Entschei-
dunJ des  Rates  aus  dcm  Jahre 1963  iibcr die  Aufsttl· 
,,,X  aiiKtmtintr  Grundsiitzt  zur  Durchfuhrung 
"'"'  gtmtinsamtn  Politik  dtr  Btrufsausbildung 
hr1Gt  es  wie  folgt: .,Die  Kommission  kann  dem  Rat 
~cr den Mitgliedstaatcn im Einklang mit diesen allgc· 
rncmrn  Grundsatzen  fur die Verwirklichung dcr darin 
~tnannten Zielc  im  Rahmen  des  Vcrtragcs  geeignete 
~hllnahmen vorschlagen,  die  sich  als  erforderlich  er· 
11rftscn  k~nnen"  (1).  -
II  In  den  vom  Rat  am  26. Juli  1971  angenomme-
~Wn tJIIKmuilltrJ  uitlinitll  zr4r  Aruarbtitung tints 
lf,,;,Hchajtliclun  Tiitr"KktitJprogramms  auf  dtm 
(,l,ut  dtr  Btruf{arubildrmg (2)  wurde  die  Absicht 
*' Rates  bekraftigt,  daB  die  Berufsausbildung als  In· 
ttrument  einer  aktiven  Beschaftigungspolitik  benutzt 
•trJcn soU.  In  der  Empfthlung dtr Kommission uhtr 
.tn .iu.rbau  dtr  Btruffbtratrmgp) waren  die  Mit-
littd\taaten bercits aufgefordert worden, die  Berufsaus-
btiJun~ fur  Jugendliche  und  Erwachsene  auszubaucn, 
d•c  organisatorische  Gliederung  der  Berufsberatung 
..  ~d •hrer Aktion.smittel den Bedurfnissen der  Bev~lke· 
ftlnl anzupassen, fur  cine groBcrc  Kontinuitat der Bc-
r.JM)(ratung  und dcrcn enge Zusammenarbcit mit der 
~itsverminlung Sorge  zu  tragcn,  die  allacmeine 
loordinierung zwischen der Berufsbcratung und ande· 
trn Srellcn  zu  verbesscrn  und die  Zusammcnarbeit in  •r Gemcinschaft  zu  verstirken. 
I Z  Das  vom  Rat  1974  gcbilligte  so%ialpoli#scht 
.Uuoruprogramm (4)  sieht  vor,  daB  die  Kommission 
f t  fnrKht'idung  63/266/EWG; ABI.  Nr.  63  vom 20.  April 
l"t-1 - 4. Grundsatz. 
J) Ahl.  Nr. C  81  vom  12.  8.  1971, S.  S. 
1'1  A81  Nr.  IS4  vom  24.  8.  1966, S.  2815/66. 
!'"1 tnr"hlidung d~• Rat~• vom  21. 1.  1974; ABl.  Nr. C 13 
*" ll. l. 1974, s.  I.  . 
die  MOglichkeiten  zur  Entwicklung  von  Gemein· 
achaftsinitiativen  priift. urn  u.a.  ar~itsloscn Schulent· 
lassenen  zu  helfc.n.  Ocr  BeschluB  des  Rates  vom  22. 
Juli 1975 ('),daB Beihilfen aus dem  Europiischen So-
zialfonds  auch  arbcitslosen  Jugendlichen,  insbeson· 
dere  Erstbeschiftigungssuchcnden,  gcwihrt  werden 
kOnnen,  ist  ein  erster Schritt  in  diese  Richtung.  Die 
vorgeschlagene  Empfehlung  stclh  einen  weiteren 
Schritt dar. Die Kommission beabsichtist. der Empfeh· 
luns Obcr  die  GewlhrunJ von  Beihilfen  aus  dem  So· 
zialfonds  fOr  Ausbildungsprogramme  zugunsten  Ju-
pndlicher soweit  wit mOglich  Rechnung  zu  tragen. 
13.  Die  Probleme  des  Ubergangs  von  der  Schute 
ins  Berufsleben  werden  ebenfalls  im  Aktionspro· 
gramm im Bildungshtrtich, das vom  Rat  und den  im 
Rat  vereinisten  Ministern  fur  Bildungswesen  am 
9.  Februar  1976 (')  angenommen  wurde,  in  Angriff 
aenommen. Die zu treffcnden EinzelmaBnahmen wur-
den  im  Dezembcr  I 976  in  einer weiteren  Entschlie· 
Bung  aufgefuhn (1).  Auf  Gemcinschaftsebene  umfas-
sen  sic  u.a.  Modellvorhabcn,  Studien  '-nd  Studicnbe· 
suche sowie die Ausarbeitung von  Beridllen und Stati-
stikcn. 
J  4.  Gewisse  Aspekte  der  Beschaftigungsproblemc 
von  Frauen  und  Midchen  werden  in  der  Richtlinie 
des  Rates  vom  19.  Februar  1976  zur  Verwirklichung 
des  Grundsatzes  dcr Glcichbehandlung  von  Manncm 
und  Frauen  hinsichtlich  des  Zugangs  zur  Bcschifti· 
gung.  zur  Berufsbildung  und  zum  beJUflichen  Auf· 
stieg  sowie  in  bezug  auf  die  Arbeitsbedingungen  be-
handelt (•).  In  diescr  Richtlinic  ist  der  Grundsatz  der 
Nichtdiskriminierung zwischen  Mannern  und  Frauen 
u.a.  im  Bereich  der  Berufsbildung  'njedcrgelegt.  In 
Ubertinstimmung mit dicscm  Grundsa~l wird die vor-
liegcndc  Empfehlung alcichermaBen  lfJf  junge  Man-
ner  und  junge  Praueo  ohne  Diskriminicrung  ange· 
wandt.  Doch  die  besQnderen  Probleme  von  junge,n 
Pnuen im Bereich der Berufsbildung edordcm zusitz· 
Iiebe MaBnahmen, die die Kommission JUr Zeit vorbe-
reitet. 
Zielgruppen unter den Jugendlichen 
IS.  Das spczifische Anliegen der vorliegcnden Emp· 
fehlung  ist  die  gro6c  Zahl  von  Jugendlichen, die  all-
jihrlich  ohne  angemessene  Vorbereitung  in  das  Er-
werbslcben  eintritt.  Sic  gehen  im  Mindestschulab-
gangsahcr (das  in  der Gemeinschaft  zwischen  14 und 
16 Jahren schwankt) von  der Schute  ab  und  verfugen 
hiufig uber  nur geringe  Grundkenntnisse.  Da  sit JC· 
aenwartig  fast  uberhaupt  nicht beruflich  beraten  odcr 
ausgcbiJdet  Werden,  finden  sie  in  uitcn  allgemein 
hoher Arbeitslosigkeit  nur schwcr cine  Beschaftiguna. 
Vor  allem  diese  Gruppe  braucht  also  die  Hilfe  sich 
gut  erganzendcr,  in  ein  Gesamtkonzept  eingebettetcr 
Beratungs-, Ausbildunp- und  Vermittlunpdienate. 
(I)  ABI.  Nr.  L  199 vom 30.  7.  1975, S.  36. 
~ 
ABI.  Nr.  C 38  vom  19.  2.  1976, S.  I. 
ABI.  Nr.  C  308  vom  30.  12.  1976, S.  I. 
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I 6.  Die  Empfehlung soli  denjeni~n Jugendlichen 
helfen, die  ohne vorherige  Berufsausbildung  eine  Be-
schiftisung  als  ungelemte  Arbeiter  sefunden  haben. 
Hiufig werden solche BeschiftiJUnasverhiltnisse kurz-
fristiB sekiindiJl. Die  Empfehluns Jilt daher auch  fOr 
Jusendliche,  die  eine  aolche  Beachlhiauns  auaoben 
oder ausseObt  haben ; Ziel  itt a. ihre Chancen, den 
Arbeitsplatz  zu  behalten oder einen neuen  zu  linden,  _ 
zu  verbessem. 
17.  Die in  diescr Empfehlung voraeschlasene MaB-
nahme  darf  keinesfalls  als  cine  BeeintrichtipnJ der 
Bemiihungen  der Mitgliedstaaten  um  den  Ausbau  ih-
rer  allgemeinen  Berufsausbildunassysteme  betrachtet 
werden. 
Berufsvorbereitungsma8nahmen 
18.  Das  wichtigste  Ziel  dieser  Empfehluns besteht 
darin,  in  den  Mitgliedstaaten  die  Bereitstelluns  von 
Mitteln  und  Wegen  zu  fordem,  damit  am  Ende  der 
Schulpflichtzeit  arbeitslosen  Jugendlichen,  die  keine . 
andere  Gelegenheit  haben,  cine  ansemessene  Berufs-
ausbildung  in  einer Schute  oder  in  einem  Betrieb  zu 
erhalten,  cine  angemessene  berufliche  Vorbereituns 
zuteil  wird.  Der  Ausdruck  .BerufsvorbereitungsmaB-
nahmen•  in  dieser  Empfehlung  beschreibt  Aktionen, 
die  darauf ausgerichtet  sind, Jugendlichen den  Uber-
aang  von  der  Schule  zur  Arbeit  dadurch  zu  erleich-
tem,  daB  man  ihnen  ein  MindestmaB  an  erforderli-
chem  Wissen  und  Penigkeiten  vermittelt. 
19.  Obwohl  in  den  letzten Jahren auf  dem  Gebiet 
der  Berufsausbildung  Fonschritte  erzielt  wurden,  er-
hilt immer noch ein groBer Teil der Schulentlassenen 
in der Gemeinschaft wenig oder keinerlei Berufsausbil-
dung vor oder nach Abgang von der Schule. Selbst bei 
Vollbeschaftisung ist der Ubergang von  der Schule ins 
Erwerbsleben  fur  sir  hiufig  eine  harte  und  frustrie-
rende  Erfahrung.  Dei  schlechten ArbeitsmOglichkeiten 
kann sich die  Erfahrung. bereits  in  junsen Jahren ar-
beitslos  zu  sein, auf die  Einstelluns der Jusendlichen 
zur  Arbeit  wihrend  ihres  pnzen  Lebens  nachteilia 
auswirken. 
20.  Daher  sollten  die  Regierungen  die  Verantwor-
tung dafur iibernehmen, daB Jugendliche ohne Arbeit 
eine gute  Berufsvorbereitung erhalten. An und  lnhalt 
dieser  Vorbereitung  wird  je  nach  dem  lnhalt  der 
Pflichtausbildung  in  den  einzelnen  Mitgliedstaaten, 
dem  Bedarf  am  Arbeitsmarkt  und  den  Bediirfnissen 
der bttroffenen Jugendlichen  verschieden  sein. 
21.  Bei  den Jugendlichen, die bei der Arbeitssuche 
auf  die  aroBten  Schwierigkeittn- stoa-en,-nanaelf  el- -
sich hiufig auch urn diejcnigen, die am wenigsten von 
den Anseboten des Schulsystems profitiert haben. Das 
kann schon dazu gefuhn haben, daB sie sich selbst als 
Versager  betrachten  und  ihr Selbstvertrauen  verloren 
haben. Wahrscheinlich sind sie auch Weniger aut Ober 
bestehende  Berufsmoalichkeiten  unrerrichtet.  lnfolp-
deuen wird  die  Berufsberatuna  immer wichtiJer ; aie 
aollte  auch  die  Bewenung der  FihiBkeiten  und  Bcp-
bungen  mittels  Methoden,  die  sich  nicht  einziJ  und 
allein  auf  das  Sd.ulzeugnis  stutzen,  einschlicBen,  10 
daB  die Jugendlichen  fiber  die  fur  sir Bttignetrn At· 
beits- und AusbildungsmOglichkeiten  btraten  wtrdtn 
22.  Schulentlassene  mit  den  schlechtesten  Ltt· 
atunprpbnissen verfugen  hiufig auch  nicht ubtr dtt 
von  den  Erwachsenen  als  sclbstverstindlich vorautr· 
aetzten elementarsten  Kenntnisse und  Fiihigkcittn.  Ea 
fillt  ihnen schwer,  Anweisungen  zu  lesen,  Formula" 
auszufiillen, sich miindlich oder schriftlich richtiJ IUt-
zudriicken  und von  den  in  den  Mitgliedstaatcn anr· 
botenen tozialen und sonstigen Diensten Gebrauch "' 
machen.  Es  wird  daher  wahncheinlich  notwtnd•l 
sein,  diese  arundlegrndr~J. Kenntnisse  und  FlhiJh• 
ten  zu vertiefen  und bei  iftrer Anwendung in cltr Pra 
xis  zu  helfen.  · 
23.  Viele  Jugendliche,  die  bei  Errcichen  des  t.f,~ 
destalten  von  der  Schute  abgehen,  tun  dies.  wtil  "' 
die Schulatmosphire  nicht ausstehen  kOnnen  und  w 
ihren  jugendlichen  lntertssen  nicht  entspricht  ()n 
halb  sollte  die  vorgeschlagene  BerufsvorbtreitunJ  ,. 
einen  fur  junge  Erwachst·ne  geeigneten  Rahmtn r 
stellt und weitgchend auf ihre  praktischen  Bcdurfn,.., 
abgestellt werden.  Es  bleibt noch sehr viel  zu  tun, daf 
richtigen  Konzepte  und  ~ysteme zu  entwickt"ln  IJw 
tinschligigen  Mcthoden  ,..nd  Verfahren  auf  drm  Cit 
biet  der  Erwachsenenbildung,  die  seit  dem  rwratr• 
Weltkrieg  in  den  Mitglicdstaaten  entwickelt  wurdr11. 
kOnnen  hierbei  von  Nut1en  sein.  Den  Jugendl•4 ..,. 
tollte  im  Zuge  der  Berufsvorbereitung  nichr  nur  d-r 
fur die  Arbeit erforderliche soziale  lkfahigun8 vrrmlf 
telt werden ; es sollte ihnen vielmehr auch eint pnh 
sche  Grundausbildung  auf  genau  umrissenen  Grt·~ 
ten  mitgegeben  werden,  beispielsweise  auf  dtm  &.. 
sektor, dem Gebict des  Maschinenbaus oder der  Bwf"'} 
arbeit.  Diese  Grundausbildung sollte  so  angelt~f .,  .... 
daB  die  Ausbildungsteilnehmer befihigt werdtn.  t•~~t~ 
spezifische Arbeit in dem gewahlten Fachgebitt auu·  .. 
fuhren, und auch  die  Qualifikation  fur die TeilnahN 
an  anerkannten  Lehrgangen  fur  eine  Fach•rhf•ttt 
oder  Handwerkerausbildung erhalten. 
24.  Da  die  Probleme  vieler  Jugendlicher  auch  • 
her  riihren,  daB  sic  die  Arbeitswelt  noch  nicht ''" 
nen,  sollten  auch  Lehrginge  zur  Einfuhrun1  in ., 
Arbeitswelt  und  praxisnahe  Ubungen  mit  zu dtn • 
rufsvo~WreitungsmaBnahmen gehOren: 
i) In  den  Einfuhrungslehrgingen  sollen  Kenntrs,. 
vermittelt  werden,  die  jeder  BerufstitiJr  h~ 
muB,  wie  beispielsweise  die  Grundzugt"  drt  •~ 
~-· IChlfi(ichen und sozialen Strukturen, das So,..._. 
sicheNngs- und  das  Arbeitsrecht.  die  jrtrra:.,... 
Rollen  der Unternehmensleituns und  der ~" 
schaften, das Wesen der Arbeitswelt, der Bttnr* 
cherheit und  der ArbeitshyJiene, die  Btzithurf"' 
zwischen  den  Sozialpirtntm  und  der  Zwte• • 
Berufsberatungs-, Ausbildunp- und Arbei~ 
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ii)  Das  praktischr  Krnnrnlrmrn  drr  Arbtitswelt 
k6nnte  auf  vrrschiedene Weise,  u.a.  auf  fol~tndem 
WeJt erreicht  werden : 
a)  durch Ermunterung der Arbeitgebtr - wo anp-
messen, durch  Anreizmittel - Jugendliche un-
verbindlich fur Betriebspraktika einzustellen ; 
b)  durch  Simulierung  von  Arbeitssituationen  bei 
der  Berufsausbilduna  selbst ; 
c)  durch Aufstellung cines aus Offentlichen Mitteln 
finanzierten  Arbtitsbeschaffungsprogramms. 
J~.  Erstrecken  sich  die  aus  Offentlichen  Mitttln  fi-
unrienen  BerufsvorbereitungsmaBnahmen  auch  auf 
dat  bttriebliche Ausbildung oder die  Betriebspraktika, 
10 muB  darauf geachtet werden, daB  die  Auszubilden-
cltn  den  gr6Btm0glichen  Nutzen  daraus  ziehen.  Es 
bfo,teht  die  Gefahr, daB  die  Ausbildung oder das  Pnk-
,,~um nicht  breit  genug  angelegt  wird  und  sich  auf 
k\Ondrre,  unmittelbare  nutzliche  Fenigkeiten  bc-
khrankt,  d.h.  daB  der  lnhalt  der  Ausbildung  stirker 
.S.,fuu:h  bestimmt  wird,  was  fur  den  Arbcitgeber  und 
d.c  Produktion  unmittelbar erforderlich  ist,  als  durch 
d•t  weiterreichenden  Bedurfnisse der Auszubildenden 
wlt,st Die Offentlichen Stellen mussen daher MaBnah-
tncn rrgreifen, um  die Qualitit der betrieblichen Aus-
~lduns und der Betriebspraktika zu gewihrleisten. 
:..  Damit Jugendlichen, die an diesen Berufsvorbe-
"''un~sma6nahmen teilnehmen wollen, keine Hinder-
c.,\( in  den  Weg gelegt werden, sollten die  Regierun-
rn MaBnahmen  auf  den  heiden  folgenden  Gebieten 
trrtltn : 
~ Von  Arbeitslosigkeit  bedrohte  Jugendliche  sollten 
l'ft'ecks Teilnahme an  den  Lehrgingen fur eine an-
Jtmessene Zeit von  der Arbeit freigestellt werden ; 
cbdurch  sollen  sic  in  die  Lage  versetzt werden, ih-
ttn  Arbeitsplatz  zu  behalten  oder einen  neuen  zu 
Ianden. 
•i Allen Jugendlichen, die an  diesen  Lehrgingen teil-
nthmen (sowohl  den  arbeitslosen  als  auch  den  be-
" hdtigten~ so lite  ein  Unterhaltsgeld  gezahlt  wer-
cltn  Dieses  Unterhahsgeld  sollte  mittelbezogen 
und so bemessen sein, daB es zur Deckuna der Ko-
tltn  einer  angemessenen  Lebenshahung,  etwaiger 
Gtbuhren  und  der  Lehrgangsnebenkosten  aus-
.  ttecht ; es sollte so  hoch sein, daB Jugendliche, die 
an wlchen BerufsvorbereitungsmaBnahmen teilneh-
mcn, finanziell  besser aestellt sind, als wenn sie ar-
t.fttslos  blie~n. _ 
r  Zur  Erreichung  des  empfohlenen  Ziels  einer 
ll'lfmcssenen beruflichen Vorbereitung aller arbeitslo-
.,. JuJtndlichen wird es  notig sein, aile vorhandenen 
-..J pottntiellen  Bildungs- und AusbildungsmOJlich· 
kL&tn  zu nutzen. Die  ~zialpanner verfugen uber Mit· 
wl  und  Erfahrung,  um  tich  an  den  MaBnahmen  zu 
beteiligen, und sollten dahcr bti der Organisation und 
Durchfuhruna der berunichen  Vorbereitung  mit  her-
anaezoacn  Werden. 
KoordinierunJ  der  Rechtsvoncltriften  Ober 
Schulpnicht und A\lfnahme einer BeschiftiJUnJ 
28.  In einem Mitgljcdstaat liegt das ttfindestschulab-
pngsaltcr  unter  dcm  Mindestalter,  in  dem  Jugend-
liche  ein  Arbeits- odtr Lehrvrrhiiltnis  cingchen  oder 
an  Ausbildungslehrgingen  der  Arbeitr;imter  teilneh-
men  kOnnen,  da  diesc  Titigkeiten  al,;  Arbeit  einge-
stuft wcrden.  Diese  Situation  ist  natiirlich  unbefriedi-
pnd. Solange  das  Schulabgangsalter  picht  heraufge-
setzt  wird,  urn  die  Zeitspanne bis  zur  Erreichung des 
Mindestalters  fur  die  Arbeitsaufnahme  zu  uberbruk-
ken,  sollten  die  Rechtsvorschriften  geinden werden, 
damit  den  Schulabpngern  die  Moglichkeit  Jt~tben 
wird,  an  BerufsvorbcreitungsmaBnahmen  teilzuneh-
men  oder eine  Beschiftigung aufzunehmen. 
KoordinierunJ der einzelnen Stellen 
29.  In  diesem  Zusammenhang muB  auf die  bereits 
friiher  in  der  EmpfthlunF,  dtr KommiHion  uher  den 
Aruhau dtr BtrufshtraluPIJ!. (1)  anerkannte  Bedeutun~t 
einer engen Koordinierung der  8t."ruf~bcratung, Ausbil-
dung  und  Arbeitsvermittlung · hingcwiesen  werden. 
Besonders wichtig ist es, daB  die  Berufsberatungs- und 
Berufsbildungsstellen  eng  mit  den  Arbeitsamtern  zu-
sammenarbeiten. Dies  ist  zur  Zeit  noch  nicht immer 
der Fall, da die Verantwonung fur die einzelnen Dien-
tte in  einer Reihe  von  Mitgliedstaaten  nach  wie  vor 
bei  venchiedenen  Ressorts  bzw.  Dienststellen  liegcn. 
Rechtliche Grundlage 
30.  Die  Kommission  der  Europiischcn  Gemeil}-
schaften  hat  daher  die  nachstehende  Empfehluna an 
die  Mitgliedstaaten  ausgearbeitet.  Sie  findet  ihre 
Grundlage  in  den  Bestimmungen  des  Venrages  von 
Rom, welche  die  Berufsausbildung und  Beschiftigung 
von Jugendlichen unmittelbar betreffen. Hierzu geho-
ren : Anikel 117, in dem ausdrucklichen darauf hinge-
wiesen  wird,  daB  auf  eine  Verbesserung  der  Lebens-
und  Arbcitsbedingungen  der  Arbeitnehmer  hinge-
wirkt werden muB ; Artikel 118, mit dem der Kommis-
sion  die  Aufaabe  ubcnngen wird,  eine  enge  Zusam-
menarbeit  in  sozialen  Fragen,  insbesondere  auf  dem 
__  G~biet deLBeschiftigunJ und der beruflichen Ausbil-
dung  und  Fortbildung,  zwischen  den  Mitgliedstaaten 
zu fOrdern ; die allaemeinen Grundsatze fur die Durch-
fuhrung  einer scmeinsamen  Politik  der  Berufsausbil-
dung,  aestutzt  auf  Artikel  128.  Dine  Empfehluna 
Jriindet  au~ Artikel  1  SS, der die Konunission zur Ab-
pbe von  Empiehlunpn ermichtiJL 
(') Sirht obrn Ziffrr  II. l) 





I.  Auf  Grund  d~s Gesagten  und  als  ente  FOrder-
maBnahme  fur  di~  Btschiftigung  von  Jugendlichen 
m1pfi~hlt di~ Kommission  d~r Europlisch~n Gemein-
schaften  in  Ub~r~instimmung mit  d~n Zielsetzungen 
und im  Sinn~  d~s Vertrages zur Griindung der Europl· 
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere  von  Ar-
tikel  I 55,  gemiB  der  Entsrheidung  des  Ministerrats 
vom  2.  April  1963  und  nacti  Anh6rung des  Europl· 
ischen  Parlaments (1)  und des Wiruchafts- und Sozial-
ausschusses (l),  den  Mitgliedstaaten,  die  nachstehen-
den  MaBnahmen  zu  ergreifen : 
A.  BER UFSVOR BEREITUNGSMASSNAHMEN 
2.  Die  MaBnahm~n zur  beruflichen  Vorbereitung 
sollen  allen  Jugendlichen  zwischen  dem  Ende  des 
Schulpflichtalters und  l.~ Jahren, die entweder arbeits-
los  oder von  Arbeitslosigkeit  bedroht sind  und  keine 
andere  Moglichkeit  der  beruflichen  Ausbildung  ha-
ben,  zuganglich  gemacht  werden.  Wenn  erforderlich, 
sollten  jene  Jugendlichen  vorrangig  behandelt  wer-
den,  die  die  Schule  ohne  formellen  AbschluB  verlas-
sen. 
3.  Zi~l  der  BerufsvorbereitungsmaBnahmen  ist  es, 
1 
die  Jugendlichen  auf  die  Arbeitsweh  vorzubereiten; 
die  Berufsvorbereitung  soil  zweckmiBigerweise  fol-
gende  MaBnahmen  umfassen : 
a)  Berufsberatung  mit  dem  Ziel, die  fihigkeiten  und 
lnteressen  der  betreffenden  Jugendlichen  zu  den 
Ausbildungs- und  BeschiftigungsmOglichkeiten  in 
Beziehung  zu  setzen. 
b)  Vertiefung und Anwendung von Grundkenntnissen 
wie  etwa  mundlicher  und  schriftlicher  Ausdruck 
und elementart-s Rechnen sowie die fur die Arbeits-
welt  erforderlichen  sozialen  Fahigkeiten. 
c) Vermittlung  von  Kenntnissen ·der' Grundzuge  der 
Wirtschafts- und Sozialordnung, der Sozialversiche-
rungs- und  der Arbeitsgesetze, der Rollen  der Un-
ternehmensleitung  und  der  Gewerkschaften,  des 
Wesens der Arbeitswelt, der Beziehungen zwischen 
den  Sozialpartnem, der  Betriebssicherheit  und  der 
Arbeitshygiene,  des  Zwecks  der  Berufsberatungs-, 
Bcrufsausbildungs- und  Arbeitsvermittlungsdienste. 
d)  Breitangelegte  praktische  Grundausbildung die  die 
Auszubildenden  befihigt, einen  Btruf auf dem ge-
wihlten  Gebiet  einzuschlag"tn  und auch  zu  dnem 
spiteren  Z~itpunkt an  einer weiterfuhrenden  Aus-
bildung  t~ilzunehmen. 
(')  St~llungnahmt dts  Europlischtn  Parlaments vom  18.  II. 
1976  (ABI.  Nr.  C 293  vom  IJ. 12.  1976, S.  48~ 
(')  Sttllunpahme  cia  Winschafu- und  Sozialauuchuua 
¥Om 26.  1.  1977 (ABI.  Nr. C 61  ¥Om 10. 3.  J9n, S.  25). 
e)  Praktisches  Kennenlernen  d~r Arbcit  entweder  in 
einem  Bctri~b  od~r iiJl  Rahmen  anderer  Ausbil-
dungsmOglichkeiten, die den Erwerb einer entsprt· 
chenden  Erfahrung  gt~Wihrleisten. 
4.  Bei der Bcrufsvorbereitung sollen modeme Lehr-
methoden  ang~wandt werden  die  d~m Alter  und  der 
Reife  der Auszubildenden  angepaBt  sind. 
S.  Bei  der beruflichen Vorbereitung sollen  aile  vor-
handenen  AusbildungsmOglichkeiten  und  Erfahrun· 
gen,  einschli~Blich der Arbeitgeber, der  G~werkschaf­
ten  und  ander~r in  Frage  kommender Einrichtungtn, 
voll  genutzt werden.  Die  Sozialpartn~r sollten  bei  dtr 
Planung, Organisation  und  DurchfuhrunJ der beruni· 
chen  Vorber~itung mit  h~rangezogen werden. 
6.  Werden  die  BerufsvorbereitungsmaBnahm~n aus 
Offentlichen Mitteln  finanzi~rt, die  fur  die betrieblichr 
Ausbildung  und/oder  das  K~nnenl~rnen der  Arbtir 
bereitgestelh  wurden,  so  soll~n  di~ 6ffentlichen  Std· 
len Jewihrleisten, daB  die  Ausbildun1 und die  prakti· 
schen  Arbeitsmoglichkeiten  qualitativ  gut  sind  und 
den  Bedurfniss~n der Jugendlichen  entsprechen. 
7.  Von  Arbeitslosigk~it  bedrohte  Jugendliche  10l· 
len zwecks  Teilnahm~ an  Bcrufsvorber~itungsma6nah· 
men  eine  ang~messene Frist  von  ihrer Arbeit  freigr· 
st~llt werden, damit sic so in die  Lage versetzt werdtn. 
ihren  Arbeitsplatz  zu  behahen  oder  einen  neuen  ru 
fin den. 
8.  Aile Jugendlichen, die an 6ffentlich anerkannrrn 
Formen der Berufsvorbereitung teilnehmen, sollen tan 
den  verfugbaren  Mitteln  entspr~chendes  Unterhafu. 
geld  erhalten, das  zur  Deckung der  Unterhaltskosrrn, 
der  etwaigen  Gcbuhren  und  der  Lehrgangsnebcn•o 
sten  ausreicht.  Das  Unterhaltsgeld  soli  so  hoch  ~tan, 
daB  Jugendliche, die  an  solchen  BerufsvorbereitunJ'· 
maBnahmen  t~ilnehmen,  finanziell  besser  Jtlltllt 
aind,  als  wenn  sic  arbeitslos  blieben. 
9.  Es  sollen  Vorkehrungen  getroffen  werden,  Jv· 
gendliche  iiber die  vorhandenen  Berufsvorbereitunp 
maBnahmen  und die  fur  den  Besuch  von  KurKn  rur 
Verfiipng  steh~nden  Einrichtungen  zu  informirrn 
B.  KOORDINIERUNG  DER  RECIITSVORSCHRim~ 
OBER  SCHULPFLICHT  UNO  AUFNAHME  EINll 
BESCHAFTIGUNG 
10.  ·Die  Mitgliedstaaten  werd~n  ihre  Rech-rs• · 
schriften  uberprufen  und  geg~benenfalls Schrirrr • 
temehmen, um  zu  g~wahrleisten, daB Jugcndlicht, dw 
bei  Erreichen  d~s Mindestalten von  der Schult abp 
hen,  nicht  durch  rechtliche  Einschrinkunaen .,_ 
&ehindert Werden, an der BerufsvorbereitunJ tti~ 
men oder eine  Besc:hlftipnJ aufzunehmen. lO.  7. n  Amtshlatt  der  Europlischen  Gemeinschaften  Nr.  L 110/23 
C.  KOORDINIERUNG  DER  EINZELNEN  STELLEN 
II.  Die  Mitgliedstaaten  sollen  fur  eint  wirksamt 
Koordinicrung zwischen den  Berufsheratungs-, Ausbil-
dun~·  und  Arbeitsvermittlungsstcllen  sorgtn.  Um 
rant  umfassendc  Information  uber  die  Arbeitsmarkt· 
la~r zu vcrmitteln, sollen die Mitgliedstaaten dafur aor· 
""·  daB Arbeitgebcr und Gewerkschaften auf nation•· 
ltr und lokalcr Ebtnc mit diescn Dicnsten zusammen· 
arbtiten. 
D.  BERICHTERSTATilJNG 
IZ.  1)  Die  Mitgliedstaaten  unterrichten  die  Kommis-
sion  bis  31.  Dezember  1978  und  danech  in 
jihrlichen  Abstinden  Ober  die  Malnahmen. 
die  sie  zur  Durchfuhrung  dieser  Empfehluna 
ptroffen haben. 
b)  Die  Kommission  wird  regelmiBia  einen  Be· 
richt  Ober  die  von  Mitsliedstaaten  zur  Durch· 
fOhNnJ  diesrr  Empfehluna  ptroffenen Mal· 
nahmen  ver6ffentlichen. 
~riluel, den  6. Juli  lfJn 
Fur tlit Kommission 
lllr ViZIJ'r4sitltnl 
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I 
CONSIGLIO 
RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO 
del II clicembre 1979 
relativa aUa formazione in altcmaaza dci povani 
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE, 
visto  il  trattato che istituiscc  Ia  Comuniti economica 
europe  a, 
vino il  progetto di risoluzione presentato dalla Com-
missione, 
considerando che, in  generate,  negli  Stati  membri  le 
prospettive d'occupuione sono poco favorevoli  per i 
giovani; che  d'altra pane i  ciovani  privi  di  un'ade-
guata formazione professionale rappresentano un'alta 
percentuale della disoccupazione totale; 
considerando che  ~ opponuno promuoverc forme piu 
flessibili di passaggio dalla scuola al lavoro, favorendo 
allo n.esso ~empo  lo sviluppo d'una formuione profes-
sionale c:he  offra ai  ciovani migliori possibiliti di ac-
c:esso al mercato del lavoro; 
c:onsiderando Ia  dichiarazione del  Consiglio europeo 
considerando che Ia formazione in  alternanza ~ pani-
. c:olarmente appropriata in tre tipi di situazioni: 
- i  giovani  in  apprendistato  o  in  corso  di  forma-
zione posucolastica, 
- i giovani  in  c:erca  d'impiego susccttibili di  benefi-
c:iare di provvedimenti speciali in materia di forma-
zione, destinati a facilitare Ia loro integrazionc nel 
mercato del lavoro, 
- i  giovani  lavoratori  privi  di  un'adeguata  fonria-
zione professionale; 
Prende atto della c:omunicuione della Commissione, 
ralativa  alia  formuione  in  altemanza  per i  giovani 
nella Comuniti; 
Ritiene chc Ia  formazione in  altemanz.a dovrebbe es-
sere sviluppata in maniera adeguata aile siwaz.ioni par-
ticolari  esistenti  negli  Stati membri  e  c:on  l'appoggio 
della Comuniti, sec:ondo eli orientAmenti seguenti: 
I. Orientamenti per ali Stati membri  del 12 e  13 mano 1979, per quanto riguarda Ia parte 
dedicau. alia  formaz.ione  professionale in  altcmanz.a, 
e le conc:lusioni del Consiglio del 1  S maggio 1979; 
_____ ---- - - -I.  Contenuto  e «<nctzione- tlel/4-.fomlllZitme- in  •lter-
considerando c:he  occorrc quindi adattare i sistcmi di 
formazione  professionale;  che  questo  adattamentO 
pub easere in panicolare favorito ·dallo IV'iluppo  deCia 
formaz.ione  in  altemanza, vale  a  dire  l'inserimeoeo, 
durante il passacgio alia vita auiva, di periodi che ab-
l»inino  Ia  formazione  ad un'esperienza pratica di  la-
YOrO; 
Mnza 
Gli Stati membri favoriscono lo sviluppo di c:ollega· 
menti dfettivi ua Ia  formaz.ione  e l'esperienza sui 
luogo  di  lavoro.  Questi c:ollegamenti  comportano 
l'elaboraz.ione di programmi c:oordinati c di  strut-
lUre c:he permettano una coopcrazione tra i vari rc-
sponsabili intercssati. N. C Ill  Gazzrua  ufficialc  dtllc  Comuniu  ~urop,·r  3.  1.  HC 
I  programmi  dovrebbero  ~sserc  stabiliti  tenendo 
conto della necessiti di  offrire una base- di  forma-
zione  suff1cientementc  ampia  per  rispondere  aile 
esig~nze dell'  evoluzione tecnolocica ~ dei prevedi· 
bili mutamenti delle professioni. 
Essi  dovr~bbero ~ssere c:oncepiti  in funzione delle 
caratteriniche specifiche delle categorie di  giovani 
prese in considerazione  . 
.  Bisognerebbt c:ompiere  uno sfono panicolare per. 
allargarc Ia  gamma delle  attiviti professionali co· 
pene  dalle  varie  formule  di  formazione  in  alter-
nanz.a, ivi  compre~o t•apprendistato. 
In  linea  di  massima,  dovrebbe  ~sserc previsto  un 
periodo minimo  appropriato dedicato alia  forma-
zione fuori  dell~ogo di lavoro. 
2.  ControUo t riconoscimmto tltlk  /omu~zioni 
. Se ci6 si rive Ia opponuno, le formazioni offene do-
vrebbero essere approvate e valutate dalle autoritl 
competcnti in  materia di  formazione professionale. 
I livelli  di  competcnza acquisiti o  il  contenuto dei 
· corsi condusi dov~bbero facilitare t•accesso a ulte-
riori fonnazioni professionali o generali. 
Le  autoriti competcnti  si  adoperano altresJ,  rila-
sciando eventualmentc i medesimi diplomi, per ga-
rantire una corrispondenz.a tra le fonnaz.ioni in al-
ternanz.a e le  formaz.ioni  a tempo pieno, per facili-
tare i passagi tra rami differenti. 
3.  Rimuntrtaiont t .finanziamtnto 
Gli Stati membri ritcngono che le rimuneraz.ioni o 
indenniti  per i  vari  tipi  di  formazione  in  alter-
nanz.a, qualora esse ~sistano, debbano essere fissate 
a livelli appropriati,. in panicolare per agevolare 1a 
panccipazione dei giovani a tali tipi di formaz.ione 
in altemanz.a. 
4.  Contlizioni Ji i.fJOro t prottziont sociJe 
Gli  Stati membri curano che i beneficiari dei vari 
tipi  di  formaz.ione  in  altemanz.a  disponga1_1o,  nel-
l'ambito della legislazione vigente, di una adeguata 
protezionc sui  piano sociale e per quanta riguarda 
illavoro. 
Gli Stati membri esaminano se il congedo di forma-
zione  possa  costituire  un  utile  incentivo,  soprat-
tuuo per i giovani lavoratori privi di formazione, a 
panecipare  a  programmi  di  formazione  in  alter· 
nanz.a. 
.. 
II. Orieatameati per Ia Comuait1 
Nell'intcnto di facilitare l'attuaz.ione della presentc ri-
soluz.ionc, il Consiglio invita Ia Commissione a: 
- esaminare le condi:r.ioni aile quali il  Fondo socialc 
europeo potrebbe eventualmente  essere  associata 
all'az.ione  degli  Staii  membri  mediante  progetti 
spcrimenttli di anipiezza limitata, nello spirito del-
l'anicolo 7 del regolamento (CEE) n.  2.396/71  del 
Consiglio, dell'S  novembre  1971, recantc applica-
:r.ione  della  decisione  del  Consiglio,  del  I 
0  feb-
braio I 971, relativa alia riforma del Fondo sociale 
europeo ('),  modificato  dal  regolamento  (CEE) 
n.  2893/77 ('), per svilupparc Ia  formaz.ione  in  al-
temanza  durante  il  periodo di  inserimento  nella 
vi~ attiva; 
- seguire l'applicazione della presente risoluzione nt-
gli  Stati  membri,  per  favorire  un•evoluzione 
quanta piu possibile armonizz.ata; 
- dare a tal  fine  agli  Stati  membri  tutto l'appoggio 
tecnico possibile; 
- promuovere  uno scambio di esperienz.e  in  questo 
campo; 
- riferire al Consiglio, nel corso del 1982, in merito 
all'applicaz.ione della presente risoluzione. 
( 1)  GUn. L 249 del10. _II.  1971, pag. S4. 
(') GUn. L 337 del27. 12 ..  1977, pag. _1. 
I, 
I 
I N.  L  110/18  GURU~ ufficiale  delle  Comuniu  -:uro~  20.  7.  T1 
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSION! 
del  6 luglio 1917 
rivolta agli  Stati membri in merito alla  preparazione pl'OfeuioDaJe dd JiOYani 
diaoccupati o  minacciari dalla ditoecupL.ione 
fl7/467/CEE) 
NOT  A  INTRODU"nTV  A 
Problemi occupazionali dei aio.ani 
1.  Dal  1970  Ia  disoccurazione  giovanile  nella 
Comunita  euro~a ha  registratc  un  aumcnto costantc 
e, dal  1973. il  suo  livcllo e  piu chc nddoppiato. Nella 
primavera  del  t9n, i  giovani  disuccupati  al  di  sotto 
dei  25  anni  enno circa  2  milioni. 
2.  Le  prospettivc  ptrmangono  incertc.  L'  lttt'SO 
miglioramento  della  situuionc  ""COnomica  d~bbt 
tndursi  in  un  ccrto  aumcnto  ddl'occupazionc.  Nella 
maggior  parte  dcgli  Stati  m«nbri l"incremcnto  della 
domanda  di  ~ni di  cor.sumo  sta  portando  ad  una 
ripresa della domanda di  manodopera. llesta da vrdcrt 
se  talc domanda sari tale da  assorbire NUl Ia  manodo·  _ 
pera  disponibile. 
3.  lnoltre, si  stima che l'offrru potenziale di  mano-
dopen negli  Stati  membri aumcnteri. tn il  1976  t  il 
1980, di  circa due milioni di  unitl a causa  di  un  rile-
vantc  incremento  del  numcro  di  persone  che  acce-
dono a'  mernto del  lavoro  e di  una  diminuzione del 
numcro di coloro che vanno in  pensione. La  disoccu-
pa.zione  in  ~nerale continucri  ad  esst're  un  grave 
problema  socio-«onomico,  mentre  qudlo  Biovanile 
potri  inasprirsi  ulterionntt'itc.  A·' piia  lungo  terminc 
(dal  1985 in  poi)  Ia  situazionc ·do~bbt migliorarc via 
via  che i giovani  nati durante gli  anni caratttriuati da 
un  basso  wso di  nataliti, vale  a dire  dal  1968  in  poi, 
cominceranno ad  entrare sui  merato del  lavoro. 
4.  La  disoccupuione  ~ovanil~  non  ~  dovuu 
soltanto a fattori  q\lantitativi. Essa dcriva anchc da  una 
crt-Seente  differentiazione  tn  le  aratteristiche  dci 
gion.,i che accedono al  mrrcato de!  lnoro e Ia  natura 
dci  posti  di  lavorv  loro  offeni  dal  sistema e-conomico, 
in  particolare ptr quanto riguuda illi~tlo di qualifica-
zione  e  le  condiz.ioni  di  lavoro. 
.S.  Per  i  g10"tlani  ~  scmpre  un  Froblema  gn'\~ 
scoprire  di  non  poter  ottcnert  un  posto  quando 
~ntrano sui  mcrnto del  1a¥Cro.  L'effnto tl"'umatico di 
~nti."Si  respinti  dalla  pane-cipazione  a:la  viu  KOno-
mica  prima ancora di  aver  provato Ia  soddisfazione di 
avcre  un  lavoro  e  l'indipend~nza che  ne  deri¥1  pub 
incidcre neptivammte ~r  lungo tnnpo sull'arkgia-
mento  dei  gioYani  nei  confronti  del  lavoro  '" ti 
stesso,  della  mobiliu  proft$Sionale  e  della  socitd in 
gmerale. 
6.  La soluzione dei  problemi  posti dall'occupuione 
dei  giovani  richiede  una  vut.a  pmma di  azioni  nel 
Kttorc  ddla  politica  Konomica. dttl.istruzione,  della 
politia del  mercato  del  lavoro,  tutti  Kttori  nei  quali 
varie  inaziative  sono  gii Sllte  avviate  d&lla  Commis-
sione.  La  Commissione  e tuttavia  del  paretP  che  il 
compito  piu  ur~nte consiste  nell'aiutarr  i  ,;o..ni 
disoccupati  o  minacciati  dalla  disoccupuione.  chc 
non hanr'l modo di seguire corsi di form:tione prof"'-
sionalc. Come primo passo  Ia  Cor.1missione  ha dtciJo 
di  formulart  una  nccomandazionc  su11a  formuione 
profes.sionale dei giovani che rientnno in  ctues~ !lpeO· 
~iea  categori•  !.a  Commi.ssione  condividt  il  parere 
nprcsso dal  Parlamcnto  t  dal  Comitato economico c 
socialc, SC"Condo  cui  questa raccomandaz.iont dovrr~ 
C"SSotrt  integrata  da  misurc complementari (e  se  possi-
bile piu vincolanti) direttc a promuoverr l'occupuione 
giovanile. 
7.  Questa decision-: di  prioriti va  incontro a quanto 
au~picato dalle parti sociali in occasione oella riuniont 
del  3 giugno 1975 del  comitato  ~rmancntc dtll'cccu· 
puion~. noncht alle  o!t'OCa:pazioni  espi"C'S$t  in  Yarie 
OCCISIOni  dai  mana~tn dtgli  affari  sociali.  Essa e  statl 
op.gttto di  approfonditr  consultnioni  con  le  autoritl 
nuionah c con It parti  sociall  e  sono  state  prcse  in 
consi.ierazione  anche  le  a~ritnze eli  alcuni  Stati 
membri  in  materia. 
8.  Net  cono dci  laYOri  prepa.,.tori  ~ apparso oppor· 
Nno distingucrr tra i vari  tipi  di  difficolti in ~  a11a 
siNaziont:  in  cui  si  trova.no  i  ~ovani : 
- la  siruazionc  dei  gi.,,·ani  chc  sene- d~OC('Upeti e 
nor.  hanno mai  bcnd1ciato di adepta formuione 
professionale- ; 
- qudia  de-i  gio,"'ni  cht  h  ~no un  impit-p:o  senu 
I'Vtrt  btncfaciato di  'Jr.a  forma.ziont  rroft"SSiOn~le, 
e chc per taJt  ra~one .:ono minaccaati  c!aJia  d~­
cupu;one; 20.  1.  17  Gauctta ufficialc  dtllc  Comunitl turopee  N.  L 110/19 
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- Ia  situazionc dci  Jiovani chr hanno bendiciato di 
una  formazionr  profnsionalc,  ma  chc  non  sono 
stati  capaci  di  trovar~ un  posto di  lavoro o h:nno 
perduto qucllo chc nccupavano. 
9.  Di concerto con le  parti sociali Ia  preRnte ncco-
mandazione  si  occupa  f'SKnzialmente  della  prima 
delle  situazioni  nposlc,  chc  risu1uJt.,  neil~  m•ggicr 
pant  deJii  Stat.i  mcmbri.  una  forte  ptrccnruale  di 
Jiovani  disoccupati.  Viene  prna  in  consideruione 
anche  Ia  Rconda  siruazione  nella  misura  in  cui  i 
problrmi  posti  sono  analoJhi  a  quclli  dci  Jiovani 
disoccupati  ~nza  formazione.  D'altro  canto  i 
problemi  dri  Jiovani  disoccupati  che  hanno  bentfi· 
ciato  di  una  fonnazione  profnsionale  sono  di  una 
natura  divrrsa  e  non  ricntrano  quindi  nella  prHtnte 
raccomandazionr. 
Reluionc  della  praentc  rac-comandazioac  con 
aim uioni comunita:'ie 
1  0.  La  prtKnte  raccomandazione  si  situa  ncl 
contesto  delle  rtTCedenti  uioni  avviatr  dalla 
Comuniti  nel  setto~ della  formazione  prof~ionale. 
La  decisione  del  Coi.SiJiio del  J  963.  ~lativa ai  p,;,. 
ti'i gtntrtdi ptrl'attuaziont tltlla 'clitica comurtt tli 
fomatuiont 'rD/tssiortalt prevede  che • in conformiti 
con  i presenti  principi generali  r  ~r Ia  rnliuazione 
deJii  obiettivi  cnunciati,  Ia  Corr.missione  potri 
proporre al  ConsiJiio o agli  Stati  mcmbri, ncll'ambito 
del trattato, lr mi•ure appropriate che potrebbero ap;J· 
rire  necewrie •  ( 1~ 
II.  Con  Jli  otftrttam~ti gtrttrali ,,  lo  sn'luppo 
dtl 'rogramma tli fomaaziortt proftssiortalt a lwtllo 
to,.urtitario  (l~ da  esso  adottati  il  '6 luglio  1971, il 
ConsiJiio  rafforz.a  Ia  propria  intenzione  di  fare  della 
formuione  profcssionale  uno  strumento  di  politica 
attiva  dcll'occupazione.  La  ra«omartdaziont  tk/111 
Commissiont  sull'on'trttam~rtto profusiorttdt (')  avt'YI 
Jii  invitato  Jli  Stati  membri  a  favorirc  lo  sviluppo 
delle aniyjti di  orientamento proftssionalr degli adulti 
e  dci  giov.ni ; ad  adeguare  le  srrutture  dti  servizi  di 
orientamento  profts~ionale  e  i  loro  strumenti  di 
azione  aile  nigenze  della  popolarione; ad  assicurare 
una  maggiore  continuitl dell'uione  di  orier:tamento, 
non.:he  un  collegamento  piu  strcno  con  i Krvizi  di 
collocamento  t'd  a  raffonart  il  coordinamento gtne-
rale cklle •ttiviti di  orientamento nonche Ia  cotlabora-
zione  comunitaria. 
ll.  II  Pt-oxramma  d'tuio"t  son'alt.  adottato  dal 
Consiglio- nC'I  l974 (•~  precisa  che  Ia  Cornmissi.,ne 
namineri  Ia  possibilita  di  sviluppart  le  iniziativt 
comunitarie  a  favorc,  tra  l'altro,  dei  gjovani  che 
( 1)  Dt-cis•onf 631266/CEE (GU  n.  E3 dfl 20. 4.  1963, IV Prin-
cipia~ 
(')  GU  n.  C  11, dtl  12.  I  1971, PIS·  S. 
(l)  GU  n.  1  S•.  dt'l  24.  I  I 966,  ?'I· 2115!£6. 
(')  Ri.Joluziont dt'l  Consa~lio dfllt. I. 1774 (GUn. C 13 ciel 
:2. :. '""· P'l·  ~~ 
la.·.c~a.no  Ia  scuola  ~n _cerca  di  un  primo  impieb'O·  La 
r'.tctSIOnc  dtl Constgllo del  22  lug'io  t 97 S  ('~ relativa 
al:'intcrvcnto  del  fondo socaale  euro~o a  favorc  dti 
Jiovani, con  una  prioritl ptr coloro che sono in cera 
d.i  primo  impiego, t  un  primo  r'•s;~ i'l  qunta dirt· 
z•one.  1...2  prt"Knte  raccomandazione  ne  cos•jtuisce  iJ 
c~mf'lem~nto. Nella  m1sun  del  possibile,  Ia  Commis-
SlOnc  :cr:a  ccn:c  :!~i  ~~rm::::  de!!l  r2t.,.."""•  ... .t!%!~  .... 
ncll'anribuzione  dei  contributi  del  F~d~·-soci~i; 
europeo  per  i  programmi  di  formazionc  des•jnati  ai 
Jiovani. 
13.  II  problema del  p~ggio  dalla  scuola  a:  lavoro 
~ stato  affron~to anche nel  Programma tli aziont rttl 
stttort  dti/';Jtruziont  approva!o  dal  ConsiJiio  e  d.ai 
ministri  dell::  pubblict  istruziont  nella  riunione  del 
Consiglio del  9 febbraio  1976 (').  Le  misurc spteifiche 
da  adottarc sono state csposte in  una successiva  risolu· 
zione  del  d1cembre  1976 ('):  a  livello  comunitario, 
esse  includono  progttti  pilota..  studi  t  visitt  nonchi 
l'elabo:azione  di  rapponi  e stat.istiche. 
14.  Alcuni  asp~tti dei  probl(mi occupazior.ali  deiJe 
donne sono tr  .. ttati  nella  direttivt~~ del  Consi&:•o  del  9 
febbraio  1976, rclativa  alia  pariti di  trattamento per Jli 
uomini  e  It  donne  per  quanto  rig'.a.arda  l'accn.so  at 
lavoro,  a!la  forrrazione  e  ella  promozione  profmio. 
nali  (1~ Questa direttiV":\  sancisce  il  principio della  non 
discriminaziO"lC  tra  uomini  t  donne  ncl  campo,  tta 
l'altro,  della  formazit\ne  professionale.  Conformt· 
mente  a  ;uesto  principio,  Ia  prcsente  raccomanda-
zione  si  applica  con  pari  validiti  1  giovani  uomini  e 
donne  Knza  discriminazione  tra  i  sessi.  Tuttavia.,  i 
problemi specifici ddle ragazze net campo derla forma-
z.ione  proftJ5iona:e  nigono  provve-dimenti  complt· 
mentari che  Ia  Commissione ha attualmente in  fast di 
elaborazionr. 
Categoria di gionni preaa in  conaideruione 
1  S.  La  p~cupazione  principale  della  p~nte 
raccomandazione  t  costituita  dal  gna1  numero  di 
g1ovani  che arrivano  ogni  anno sui  mercato del  lavoro 
senza  t'SS(re  sufhcientemente  p~parati  ptr  J'aniviti 
lavt'rati,·a.  Que-st1  povani  Iuciano  Ia  scuola  dell'ob--
bli,20 all'eti minima (che  nella Cornuniti varia  tra  i 14 
ed  i  16 anni). e s~so  sono in  poue-sso di  un  baga~lio 
limitato  di  nozioni  d1  base.  Dato  che  artualmente 
possono  l;.Sufruire  solo  in  misura  limiuta dt  iniziativ~ 
di  orienum~nto  ~  di  formaz1one,  n.si  si  trovano  a 
dover  br  front~ a  sros~- diffiC'ohi  nella  ricerca  di  un 
impie~ allc-"Cht  il  t•c(.('l  di  di~occupnion~ t  elt"·ato. 
c soprartutto  J>(r  questa  categon•  di  gio,  ..  ni  che 
l'aiuto  d1  Krvizi  int~~atl di  oncntamento,  di  forma· 
z.ione  e di  collocamrnto sembra  ~re  piu  nrcnsario. 
{')  GU  n.  l  199  del  .'\0.  7.  J97.S,  rt.-.  26. 
(•)  Gi.J  n.  C  38  dtl  I o  2.  197£.  p•~·  1 
(') G  U n.  C  ~~R dtl  .:u;.  J  2.  1971-,  P-!·  I. 
(') G U n.  L l9 dtl  1•.  2.  1976,  PII  40. N.  L  180/20  Guzdtl ufficiale  delle  Comunid ru~ 
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1  6.  La  nccomanduione d~bbc  prnedere forme 
di  usisrenza  ai  Jiovani  che.  Knza  akuna pmrdente 
fonnazione  profnsionale,  hanno  U'O'II!O  un  impieJO 
non qualificato. Posti  di  lavoro di  qunto Jtnne sono 
infatti  IOggttti  I  Jicenziam• en(l  COn  biY'ft  prnvviso. 
La  nccomandaziu:u  si  tstende  quindi  anche  ai 
Jiovani  che occupano o  hann" occupato un  impieJO 
di  qUtsto Jtnert, al  fine  di  dare  Jo:o  mt&git'ri  J"""~i­
biliti di  conserva~ il proprio  impiep o  di  trovame 
un  altro. 
11.  Non  si  d~e ritenrrc  che  It uioni  proposte 
dalla  prnt:Ue nccomandazione P'*lno intn.!ciare gli 
sforzi  o~nti dagli Stati  membri per svilupparc  il  loro. 
sistema  ~tnenle eli  formuione  profrssionale. 
Preparazione profesaionale 
18.  L'oggtno principale della nccomanduione ~ di 
promuove~. nesli  Stati  membri, varie  forme  di  coni 
che  ~rmettano, at  termine  dtlla  scuola  dell'obbligo, 
di  assicurare  una  prTparazione  profnsionalc  adrguau 
a  quci  giovani  che  non  hanno  altre  possibiliu  di 
KguirT  coni di  formuione  proftssionale  nell'ambito 
del  sistema  scolastico  o  nell'ambito  dell'imprna. 
L'espl't'SSione  • prcpan.zione  profrssionale •  viene 
utilizuta nella presente  nccomandaz.ionf!  per indicare 
quelle auiviti il cui scopo  ~ di  wicun~  ai  giovani .un 
pusagg;o  soddisfacente  da11a  ICUOla  al  lavoro, 
fomendo loro •ma  minima hast di conoscmze e quali· 
fiche  necessarie  per I'  ani viti lavontiva. 
19.  Nella Comuniti, malgrado i progrnsi fatti  negli 
ultimi  anni  nel  ~no~  della fonnazione  proft"Ssionale, 
t  elrvato  il  numero di  Jiovani  che.  prima  o do.,v  il 
krmine degli  studi.  non  ricevono  alcuna  formazionr 
proft"Ssionale  o ne  ricrvono una  moho limitata. Anche 
in  ~riodi di  pieno impicgo,  it pass.agio dalla  KUola 
al  lavoro  t  spnso  un'es~rirn1.1  ~nosa r  frustnntr. 
Quando poi  ~ diificile  trovare  un  posto.  qut"Sta  t"S~· 
rienu puo incidtrT per runs Ia  vita  sull'anrggiamento 
dei  gion.ni  nei  confronti  del  IIVoro. 
20.  Ptrunro  i  sevtmi  do,wbbtro  assumeBi  la 
rnponsabiliti di rranttre ai  81ovani  disoccupati un'ef. 
ficace  prTparuionr profeuionale. La forma ed il conte· 
nuto di  qunta  p~peruione varien secondo  il  conte-
nuto  ckll'istNZione  ol:-bligatoria  fomita  dal  singolo 
Stato  membro,  il  fabbisogno  del  suo  mercato  dtl 
_ !!!0~- e ~e  ~;~~ze ~i  _ri~~_i_int!rns!~ _____ _ 
21.  1 Jicwani  chc  piu  dtgli  altri  hanno difficolti  a 
lrOV'Irt  un  po~to  di  II"'ro  tono  'pes:so  quelli  che 
hanno frtquenrato anche  le  scuole con sc:ano  profitto. 
e che percio hanno forst gil cominciato a tentini dri 
ftlliti  ed  a  mancarT  eli  hducia  in  ~  stnsi. Anchc  la 
loro  conoscenu delle  poa.sibilitl  di  lnoro risulta  piu 
limitata.  Penanto, la  di:tpQnibiliti  di  un  C'rientamcnto 
professionale  diviene  quanto  mai  imporunte  e 
d~bbt includcrc  la  valuwione  delle  attir:udini  e 
delle capaciti se-condo metodi che non 11  basino esclu-
stvamenre  sui  risultati  scolastici,  in  manien da  potc1 
fomire  consi3li  sulle  possib1liti  che ad  nsi si  offrono 
in  materia di  lavoro  o di  formazione. 
22.  fra  coloro  che  Iuciano  Ia  scuola,  quelli  che 
hanno  una  rreparazionr  inferiore  sprsw difettano di 
quellr cor ?~enu di  ba.o;e  che sono date  ~r  scOntate 
ncl  ,.,ondo degli  at:!ulti.  E.ssi  trovano difficolti a api~ 
isrruzio'1i,  cor.1pila~  formulari,  comunicare  Yalida-
mentr a voce  o  per  iscrino.  nonchr qui,di ad  utiliz-
urr i  ~rvizi 50Ciali  e di  altra  natura fomiti daJii Stati 
membri.  Spnso qui,.:fi  t  n~ceuario rinsaldarT  quesu 
conosccn:re  scolastich~ di  base  ed  aiutare i Jiowani  eel 
applicarle -aile  siruazioni  pntiche. 
23.  Tn  coloro  che  abblndonano  Ia  scuola  aJI'eti 
minima  cons.rntita.  molti  to  flnno  ~rcht  troYano 
l'atmosfen scolutica non  congeniale e non consona ai 
loro  internsi  di  adolesccnti.  Pcnanto,  Ia  proposta 
prrparuionc profusionale dovrebbe  nsere inquadrata 
in  un  contesto  adeguato  ai  giovani  adulti  c  ittttta· 
mente  conneuo  con  le  esigenu  pntiche  degli 
studcnti.  In  tal  s.enso  restano  da  fa~ importanti  pusi 
•vanti  per quanto  riguarda  i giusti  metodi  e  lc  Jiuste 
impostazioni.  Es.sa  potrcbbt  avvalersi  dn  metodi  c 
delle tecniche corrispondrnti chc. nel campo dtll'istnJ. 
:rione  e della  lormnionc dc~li adulti. sono stati  meui 
a  punto  dagli  St..u  membri  dopo  Ia  s.rconda  pnn 
mondialc.  La  p~pan:rionr dovrebbt  non  solo  fomi~ 
ai  giovani  Ia  formuionc sociale  necesilria  nel  la\IOro, 
ma  anche  impartirT  Ia  formuione  pntica  d1  bast  in 
un stUNt ben dtfi:"'ito. come ad  ewmpio nelle costnl· 
zioni,  nella  m~anica o  nrllc  attiv1ti  di  ufficio. 
Qu~ta formuione  di  bue  dov~bbe nscre concepita 
in  mamen  da  con~ntirt al  tiror~nantc  d1  intraprTn· 
drre  un  lavoro  s~cifico  ncl  s.ettorT  prncelro  e  di 
pas.sare  a coni riconosciuti di  formuione  ~r  o~rai o 
artigiani. 
24.  Poache  i problemi  di  molti  Jiovani  dasoccupui 
dcrivano  anche  dall'ignonnu ckl  mor:do  del  lawro, 
Ia  prt'raruione  profrssionalc  dovrcbbe  consi1trrt 
ncllo  studio  di  materit  inttB""tiYC  o  nell'nperienu 
pntica: 
i)  ~li srudi  intesntivi dovrtbhero include-rt  It materic 
c:!i  t..~~r  lc  ~~~c  che  lavorano,  come  ad 
f'S('rrpio  i  princ1p1  fondamentlli  dell'orpniua-
ZIN~e  ~~~·«ono•ruca. Ia  lrS'sluione 'ul llvoro  c 
su\11  sicureua  ~ale, il  ruo!o  drl ptdronato t  cki 
sindKati.  la  narun dd  mondo del  lavt-ro,  Ia  sicu· 
rt:ua  t  J'igiene  del  !:voro,  le  rtlaz.ioni  uicndali. 
noncht  I'U50  dri  Krvili  di  o,Wntamento,  forme-
zaone  c collocamcnto ~ 20.  7.  77  Guutu ufficitle  delle  Comuniti  n~ro~  N.  L  110/21 
iij  l"npericnu  pntica  dd  lavoro  pub  nstrt lomita 
mediante  nri suumenti, ld nm~pio: 
1)  incongiando i darori  di  lavoro - se  necnsario 
mediante inccntivi - ad  wumcrt i giovani  per 
ptriodi  di  tirodnio  pratico,  senza  -alcun 
impepo; 
b)  stimolando  l"n~ricnza  lavoratiVI  ncl  quadr.) 
della  fonnuione ; 
c)  orpnizzando  un  programma  di  creazione  di 
poati di lavoro finanziato con fond:  pubblici. 
25.  St  Ia  prtparazione  professionalc  implic•  una 
fonnuionc  impartitJ  • in  fabbrica •  o  un'nrcricnza 
lavoratiVI  fomill  con  l'aiuto  dci  fondi  pu~.blici,  t 
importantc che essa  venga  organiz.zau  in  m~.niera da 
dart il  musimo bc9ltficio ai  giovani chc  fre~ucntano i 
coni. Vi  t il ptricolo chc Ia  formazione  o  l'n~ricnza 
lavorativa  abbia  un  campo  troppo  limitat•J  c  chc  sia 
ris~tu  a  sin8Qit  specialiuazioni  di  immediata 
utiliti ; vi  e cioe  il  rischio  chc  il  suo  •.:ontcnuto  sia 
co.,dizionato  dal  bisogr.o  chc  t'imprcnditort  ha  di 
un"immc.Jiata  produzionc ,iuuosto chC'  dallc .piu vaste 
ni~nzc ~i part«ipanti ai  coni. Da  qui  Ia  necessiti 
che  i pcmi prendano drlle  misuf":  ~r prantirc Ia 
qualiti.  di  qunta  form ..  ;;..:"'c  e  di  c:unta  n~ricnza 
lnon.tiVI  • in  fabbrica •. 
26.  Per far  si  chc non. vengan'J frapposti osucoJi ·  1ul 
cammino  dei  giovani  chc  duiderino  intnprendcrc 
COni  di  rrtparaziont  profC"SSi1Jnalt,  j  80Vemi  ~b­
btro svolgere  Ia  loro  uionc  an  due  campi : 
i)  i giovani  minacci•f da  disoccupazionc  dovrrbbcro 
potcni  &sKntarc  dal  levoro  per  un  ragionn-olc 
periodo  ondc  Mqucr.tarc  i  coni, c  cib  al  fine  di 
consentire  loro  di  manunert  il  loro  lavoro  o  di 
trovamt  uno  nuovn; 
ii)  Ntti  i  giovani  r.he  fttquentano  qunti  corsi  (sia 
quclli  disoccup-•ti,  1ia  quelli  occupati}  d~bbtro 
riccve~ una  src-cit di  asKgno di  sussistenu (main-
tenance  allowance).  Questo  &SKgno  d~bbc 
eswre  prop~rrionato  ai  mcui  c  suff•cicnte  a 
coprirc  lc  '~  indispensabili di  vino c di  alloggio. 
nentuali  1I..SK  d'iscrizione  e  spcs.e  richieste  dal\a 
frc.quenv-.  cki  coni; inoltre,  esso  dovrcbbt  esse~ 
suHicier.tc  a  8"rantirc  ai  giovani  che  frt-qunttano 
tali  corsi  di  formazione'  professiona\e  una  situa-
zione  finanziaria  migliort  di  quclla  chc  avrebbcro 
se  rimanesscro  disoccupati. 
27.  Per  potcr  raggiun~rc l'obienivo  nccomandato. 
ctR  t-- q\KiiO  di  fomirc  un'a-dcgma-·-pr-epanzione 
prrlession:-lc  1  tutti  i g1ovani  disoccupati,  sari nrcn-
llrio  fare  ricorso  1  ,.  .. mi  i  meui  di  istruzionc  c  di 
1--.mnarionc,  sia  quelli  esistcnti  che  quelli  di  .pos.sibilc 
dtituzione.  Poich(  Je  parti  sociali  hanno sia  le  risorw 
chc  l'npcricnu  nKcssaric,  ~  dovnb~ro  part~i-
parr  aJt1  pianifia.zionc. all'or8"riu.Wone ed all"attul-
zionc della  formazionc  professionalc. 
Coordinamcnto \'·.:lie  dis~izioni d.i  Iegge  rela-
tive  alia  frequenza  obbligatoria  e  all'acceuo 
all'impiego 
28.  In  uno Stato  mcmbro l'tti minima per luciare 
Ia  SC\Iol·J t infenorc all'cti minima alia qualc i giovani 
posson J  iniziare  il  lavor"  o  l'apprcndistato,  OYvtro 
frcqucntart  torsi  dJ  formazionc  prn.so  istituti  antiti 
dai  Krvizi  di  coJiocamcnto in  quanto tali  aniviti sono 
clwificatc come  levoro.  Una  situuionc del  gcntrt t 
chianmcntc  insoddisfaccntc.  finche  l'eti  minima  di 
uscita  dalla  scuola  d'obbligo  non  sara  aumcnhta  in 
manien da  colmarc  l'h1tcrvallo chc c'e  tra nP e l'eti 
mini:na  rith.:sta  per  l'artiviu  lavorati"'l.  Ia  lege 
dovreb~ es.scrc  moosficata  in  manicn cb  consc"ltirt 
ai  giovani  chc  abbando!'lano  Ia  scuola di  acctdcrr a11a 
formazionc  professionale  o  di  assu~crc  un'occupa-
zionc. 
Coordinamcnto dei servizi 
29.  ~ opponuno richiamare qui l'artcnzione sull"im-
portanza  (gia  riconos.ciut.a  in  prrce-dcnza  dalla  racco. 
mandazione  della  Comrni.rsiont  sull'oritntamtnto 
proftssionalt(1)) d1  coordinarc  lc  attiviti  di  orienta-
menlo, di  formazionc  c  di  collocamento.  In  partico-
larc,  t  opponuno chc  i  setvizi  di  oricnt.amcnto  e  di 
fonnazione  professionali  o~rino tcnendosi  in  strrtto 
conutto con  gli  ufhci  dt  collocamento.  AI  momcnto 
attualc,  cio  non  avvicne  sempre,  in  quanto  in  taluni 
Suti mcmbri  Ia  rcspons.abiliu  dci  Vlri  servizi  spttta a 
dicasteri  o enti  statali  d1vcrsi. 
Basi  giulidiche 
30.  La  Commissione  delle  Comuniti  curo~ ha 
quindi  elaborate  Ia  prcs.ente  raccomanduionc  agli 
Stati mcmbri, buando!>i  su qucllc disposiz.icni dd trat-
tato  d1  Roma chC'  hanno dirctto rapporto con I'oricnta· 
mento  profts.!oionalr  c  l'occupuionne  d~1  povani,  ~ 
particolanncnte  sui  scguenti  anicoli :  l'art•colo  J 17, 
c..,• affcnna espres..;.amcnte  1a  nec('S.Siti  di  rr.i~liorue le 
condizioni  di  vita  e di  lavoro della  manodoptra. l'ani-
colo  118,  chc  affida  alta  Commi~ionc il  compito  di 
promuoverr  una  strcru  collahoraz•one  fra  St.ati 
membri  nel  campo  ~ialt-, in  particobre  ne1  s~ttori 
riguardan~i l'ocC\lpaz•one,  Ia  formazaonr  ed  il  perfet•o-
namcnto  profM.S•onah,  nonch~ sui  principi  ~l'lernli 
per l'artulzione dl  una  rolitic,. comune di  formuiC'ne 
proft"'Sionale  adottati  dal  Ccnsi~!io in  hue all'articolo 
- 128.  L~•t•colo-IH, che  rironoscc  alia  Commtssion~ il 
pottl't  d1  formu!ur  raccomanduioni.  costituisce 
infine  il  fondamento giuridico della  raccomandazionc 




1.  Prr  Je  suddette  r~gioni  e  come  prima  azione 
volta  a  prom•tovrrt  I'~XC"•ruinnt  dei  !'ovani,  Ia 
Commissionr  delle  Comuniti rurorer. ai  scnsi  delle 
disposizioni  del  tnttato  che  istituisce  qunta 
Comuniti  cd  in  particolare  dell'anicolo  1  SS  e  della 
decisione  del  Consiglio  dd 2  aprile  I  963  (e  p~a 
consultazione  del  Parlamento europeo (1)  e del  Comi-
tato  economico  e  sociale (1))  r~ccomanda agli  Stati 
membri  di  awiare  le  scpenti iniziative. 
A  PREPARAZIONF  PROFESSIONALE 
2.  Tutti  i  giovani  che  si  trovino  tra  Ia  fine  della 
scuola d'obbligo e l'rti dei  25  anna, che siano disocC\.1-
pati  o  minacciati  da  disoccupazione  e  che  non 
abbiano alcuna  altn possibaliti  di  fonnuione  pro(es-
sionale, dovrebbcro  poter  usufruire  della  preparazione 
proftSSionale.  St  necessario,  dovrebbc  ~re  data  Ia 
prioriti  ai  giovani  chc  Jasciano  Ia  scuola  scnza  un 
titolo scolutico riconosciuto. 
3.  La  preparazionc  profnsionalc  ha  lo  scopo  di 
preparare  i  giovani  al  r.~ondo del  lavoro  e  dovrcbbc 
quindi  includere, a scconda  dei  casi : 
a)  un  orientamento  professionale  volto  a co!Jegare  le 
anirudini  e  gli  interessi  dei  giovani  in  quntionc 
aile  possibiliti  di  impiego  e di  forrnazione ; 
b)  il  miglioramcnto c l'applicazione  delle  conoscrnze 
scolastiche di  base, quali  Ia  capaciti di  nprimcrsi a 
voce c per iscrino, gli clcmcnti del calcolo matcma-
tico,  nonchE  lr qualifiche  sociali  nccessarie  per  il 
lavoro; 
c)  Ia  comprensione cki  principi di  base dell'organiua-
zione  socio~conomica, della  legislazione  aninente 
al  lavoro cd alia sicurezz.a soctllc, il  ruolo del  padro-
nato  c  dei  sindacati,  Ia  natura  del  mondo  del 
la~ro. Ia  sicuruz.a e l'ig1enc del  lavoro, lc  rtlazioni 
uiendali. norchi l'uso  dci  scrvili di  orientamcnto, 
fonnazionc  c col!ocamento; 
d)  la  formazione  pratica  in  un  vasto  scnore  di  attiviti 
tale  da conKntirt agli  allie'Yl  d~i coRi di  intraprtn· 
dcre  un  lavoro  specifico  nel  KttOrt  presttlto e  di 
accedcre  a un  piu  avanzato  li~llo di  fonnazione  in 
una  fase  ulteriort ; 
e)  J'nperienza  pnrica  di  lavoro  o  nell'imprna  o  in 
qualunque altto luogo che offn un'cspericnza  ~ui­
valente. 
(')  R.&~tuziont ~I Partamrnto Nro~  conrrnrntt il  perrrr 
nprtUO sulla  r.ccomand.uionr .  I.S.  11.  1976 (G'J  n.  C 
29 3 <kl  13.  ll. J9;'  6.  peJ.  ··~ 
(~ Parrrr  Ml Comitaro Konomico  t  1«ialr sui  pro~"o di 
n«0m1ndariont:  20.  I. 19n (GU  n.  C  61  c:Jt-1  10.  J.  ••n.  pe1. 2.S). 
4.  Nei  co~i di  preparuione  profH.Siona1e,  clowftb. 
bero nKrc utiliuati  modcmi  metodi  cfsn~pammto 
tdeguati  all'cti deJli allit'Yi. cd  alta  loro condizione di 
adu1ti. 
5.  Nel  fomirt  corsi  di  ='rtparazione  proftSSionale, 
occClrrerebbc  mencre  pienammte  a  frvtto  runr  le 
attuali  risorsc  ed  n;xrirnze in  m•tuia di  fcr:n&:i:me. 
comprt'Sa  l'nptritr1Za  dei  datori  di  la¥01'0,  dei  sinda· 
cati  c degli altri organismi competmti. ~  parb sociali 
dovret,bero panecipart alia  pianificazionc, alia orrniz· 
uzione  ed  all'  attuuionc  della  fonnazione  profeuio-
nale. 
6.  St  Ia  prtparazione  proftSSionaJe  implicassc  il 
finanziamento  CJO  fondi  pubblici  della  formazim.e 
cio delle espenenu lavontive • in  fabbrica •, i Jaftmi 
dovrebbero prantirt una  formaz.ione  di  alt. qualiti e 
rispondcntt aile  ni~nu  dci  Jiovani che fnoqumtano 
i  CORi. 
7.  I  giovani  min~eciati di  disoccupuione  doYftb--
bero  potersi  as.s.tntare  per  un  periodo  ragionnole dll 
lavoro,  per frtqucntare corsi di  prtparuionc profnsio-
nate  che  pennen.ano  Joro  di  consei'Vaft  il  proprio 
Javoro  o di  trovame  uno  nuO'YO. 
8.  Tutti  i giovani  che  fr?quentano coRi  di  prepan· 
zionc  professionale  dovrebbcro  ric~rc  una  specie 
d'asscgno di  sussistcnza propon.ionato ai  meui e suffi. 
ci~nte  a  coprire  le  s~  indispenubili  di  "ino  ed 
alloggio,  Jc  tas.sc  d'iscnzione t  It SpcK C"Ytntualmtntc 
ntct-S\arit  per  Ia  frquen:u  dci  coni.  L'as.sctno 
dovrebbe  nstre sufficiente  a garantirt  ai  giovani  che 
frequ~ntano tali  corsi  di  formazione  professionale  una 
siruu;one finanziaria  mighore di  quclla che  a~bbtro 
K  rimannsero disoccupati. 
9.  Dovrtbbc  esscrt  avviata  un'azionc  di  inform•· 
tione  direna  ai  giovan1  relativamrnte  aa  programmi di 
prtpanzione protcssionale disponibili  ed  aile  agnola-
tioni  prtViste  per  conscntir.:  loro  Ia  frtqucnza  dri 
coni. 
B.  COORniNAMENTO  DELl.E  DlSPOSIZIONI  01 
LEGGF.  RELATIVE  All.A  FREQUENZA  SCOLAST1CA 
OBaliGATORIA E ALL'ACCESSO  All1MPIEGO 
10.  Gli StAti membri eumintnnno lr rrorrie dispo-
sizioni  in  mattria  f  intraprtnd~ranno  ruth  i  passi 
n~t"SSan  per  far  si  che  ai  ,;ovani  che  lasciano  la 
~uola atreti minima  pl"t'Y'i~ta  non venp impcdito da 
alcuna  rt"Striz;or:e  giuridaca  d'int.nprtrdert'  coni  di 
formazio:1e  proftSSionaJc  o d'assumert  un  la'1)1'0. 20. 7."  Gazzttta  uHiciale  delle  Comuniti  turo~  N.  L 110/23 
C.  COOJtOINAMENTO  DEl  SEJtVJZI 
11.  Gli  Stati  membri  dovrebbero garantirt  un  tffi-
cienrc  coordinamento  tra  i  vari  Krvizi  di  oritnll· 
mento, di  formazione  profnsionale e di  collocamento. 
AI  fine  di  assicurare  un'informazione  completa  sulle 
condizioni  ~el mercato del lavoro, gli  Stati  membri si 
dnvranno assicurarc  chc i datori  di  lavoro td i sinda-
cati  vengano associati  a tali  servizi  a  livello sia  nuio· 
nale  che  locale. 
D.  CALENDARIO  DEl  TERMINI  E RAPPOJtn 
12.  a)  Gli  Stati  memt--1  dannno comunicazione  alia 
Commissione  prima  del  J 1  diccmbrt  1978  e 
successivamente  con  periodiciti  annuaJe  delle 
misure  adortate  rcr l'applicuiont' cklla  racco-
mar.dazione. 
b)  La  Commissione  pubblithtri  ~riodicamente 
un  nppono  sulle  iniziati~  presc  dagli  Scat! 
membri  pu l"applicazione  della  raccomanda-
zione. 
fatto a  Brunllts. il  6  iuglio  19n. 
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of II December 1979 
on linked work aud training for young penou,s 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN 
COMMUNmES; 
Having  regard  to  the  Treaty  establishing  the 
European Economic Community, 
Having  regard  to  the  draft  resolution  submitted  by 
the Commission, 
Whereas in  general the prospects of employment for 
young  people  in  the  Member  States  are  poor; 
whereas, funhermore, a significant proponion of the 
total  unemployed  are  young ·  persons  without 
adequate vocational training; 
Whereas  more  flexible  forms  of  transition  from 
school to working life should be encouraged while at 
the same time the development of vocational training 
offering young persons better opponunities for access 
to ~e  labour market should be promoted; 
Whereas the European Council on 12 and  13  March 
J  979 made a statement including a section on linked 
work and training and the Council on IS May 1979 
reached conclusions on the matter; 
Whereas it is  therdo.re necessary to adapt vocational 
training  systems;  whereas  such  adaptation  can  be  · 
especially encouraged by developing linked work and 
training, that is  tO say the inclusion, during the period 
of transition  to working  life,  of periods  combining 
uaining and practical work experience; 
Whereas the linking of work and training is especially 
appropriate in three kinds of situation; 
- young persons undergoing apprenticeships or post-
educational training courses, 
- young  job-seekers  eligible  f~r  special  training 
measures  to  facilitate  the  integration  of  young 
people into the labour market, 
- young  workers  witho.1Jl  adequate  vocatioqal 
training; 
Takes  note  of  the  communication  from  the 
Commission on linking work and training for young 
persons in the Community; 
Considers  that · the  linking  of  work  and  traamng 
should be developed, in  a manner appropriate to the 
panicular situation  of each  Member State  and  with 
Community  suppon,  in  accordance  with  the 
following guidelines: 
" 
I.  Guidelines for the Member States 
1.  Cont~ntanJ  conc~pl of  linlt~J worlt arul training 
Member States should encourage the deveJopment 
of effective  links  between training and experience 
on the job. These links should involve establishing 
coordinated  programmes  and  suuctures  making 
for  cooperation  between  the  various  bodies 
responsible. 
Such  programmes  should  be  established  having 
regard to the need to offer a  training base  broad 
enough  to  meet  the  demands  of  technological No c a12  Offici:al  Journ:al  of the  European  Communities  3.  I.  ~0 
devdopmtnts and of foreseeable changes in  occu· 
pations. 
They  should  be·  planned· in  relation  to  the 
panicular characteristics of the categories of young 
persons aimed at. 
A  special  effon should  be  made  to  broaden  the 
_!ange  of occupations  offering  different  forms  of 
linked  work  and  U"aining  including 
apprenticeships.  · 
A  suitable  minimum  period  should  as  a  rule  be 
given over to training off the job. 
2.  Suprrvision and rtcognition o/traini11g 
If  appropriate. training programmes offered should 
be  approved  and  evaluated  by  the  authorities 
responsible  for  vocational  training.  The  levels  of 
competence achieved or the content of the courses 
completed  should  facilitate  access  to  funher 
.vocational or general training. 
The authorities responsible should also endeavour 
to ensure that linked work and training is  in.line 
with  full-time  training,  possibly  by  the  same 
diplomas being awarded for both, in  order to faci-
litate  transfers . between  different  branches  of 
training. 
3.  Rtmuntration and financial support 
The  Member  States  consider  that where  remun-
eration or allowances arc grantccf for the different 
forms of linked work and training, they should be 
-established  at  appropriate  levels,  panicularly  in 
order  to  facilitate  participation  by  young  people 
therein. 
.f.  Working conditions  t~nd social protection . 
Member States  should  ensure that persons  pani-
cipating in  the d_ifferent  forms of linked work and 
traan1ng  enjoy  suitablt  social  prottction  and 
proteClion  as  regards  working  conditions  within 
the framework of existinc leaialation.  . 
The  Member  States  should  consider  whether 
training  leave  may  constitute  a  useful  means  of 
encouraging in  panicular young worken without 
training to panicipatc in  linked work and training 
programmes. 
II.  Guidelioes for the Community 
In  order  to  facilitate  the  implementation  of  this 
resolution the Council requesu the Commission to: 
- examine the conditions under which the European 
Social  Fund  might  be  associated  with  action  by 
Member  States  by  means  of  small-scale 
experimental projects within the spirit of Anide 7 
of  Council  Regulation  (EEC)  No  2396/71  of 
8  November  1971  implementing  the  Council 
Decision of 1 February 1971  on the reform of the 
European Social  Fund (1),  as  amended  by Regu-
lation  (EEC)  No 2893/77 (
1
), to develop  linked 
work and  tra~ning during the period of entry into 
working life,  · 
- monitor the application  of this  resolution  in  the 
Member  States  with  a  view  to  promoting 
development  which  is  harmbnized  as  far  as 
possible, 
- afford  Member  States  all  possible  technical 
suppon to this end, 
- promote the exchange of experience gained in this 
field, 
- repon  to  the  Council ·in  1982  on  how  far  this 
resolution is being applied . 
(
1
)  OJ .No L 249, 10. 11. 1971; p. 54. 
(
1
)  OJ No L 337, 27. 12. 1977, p. 1. No  L  180/18  Official  Journal  of  th~  Euro~an Communiti~•  20.  7.  77 
COMMISSION RECOMMENDATION 
of 6 July 1977 
to the Me1nber States on vocational preparation for young people who are unem· 
,  ployed or threatened by  unemployment 
(77/467/EEC) 
I 
BASIS FOR ACTION 
The employment problems of young people 
J.  Youth  un~mployment in  th~ Europe~n Commu-
nity has grown  continuously since  1970. The  lev~l of 
youth  un~mployment has  more  than  doubled  since 
1973.  In  th~ spring of  1977 approximately 2 000 000 
young people  under 25 in  the  European  Community 
were  unemployed. 
2.  Th~ outlook is uncertain. The expected improve-
ment in  the economic situation should result in  some 
increase  in  employment.  In  most  Member States  the 
increase  in  demand for  output is  leading to a revival 
in  the  demand  for  labour.  It  remains  to  be  seen 
whether  this  demand will  be adequate  to absorb  the 
available  labour. 
3.  In  addition  the  potential  labour  supply  in 
Member States  is  expected  to  increase  by about  two 
million  people  between  J 976  and  1980  owing  to  a 
significant increase  in  the number of people entering 
the  labour market  and a  fall  in  the  number of those 
retiring.  Unemployment  as  a  whole  will  remain  a 
serious socio-economic problem. and youth unemploy-
ment  may  become  more  acute.  In  the  longer  term 
(from  about  1985  onwards)  the  situation  should 
become easier as  the young people born in the years 
of low binh rates since 1968 stan entering the labour 
market. 
before  one  has  even  had  the experience of a job and 
the independence which  this Jives  tends to warp  the 
attitude of young people to  wo~k itself, to job mobility 
and to  society at  large  for  many years  ahead. 
6.  To solve  the unemployment problems of young 
people  calls  for  actio"'  over  a wide  range : economic 
policy,  education  policy,  labour-market  policy,  in 
which  the  Communities  have  already  started  a 
number of actions. 
However,  in  the  Commission's  opm10n,  the  most 
urgent  task  is  to  help  those  young  people  who  are 
.unemployed  or  thrcat~ned  by  unemployment  and 
who  have  no  opponunity  for  vocational  training. 
Hence the Commission has decided. as a first  step, to 
draw  up a recommendation concerning the vocational 
pr~paration of young people in  this specific category. 
The Commission concurs with -the  opinion expressed 
by  both  the  European  Parliament and  the  Economic 
and  Social  Committee  that  this  recommendation 
should  be  supplemented  by  additional  (and  possibly 
more binding) measures  to  promote  the employment 
of young  people. 
7.  The decision as  to priority meets the wish of the 
Social  Partners as  it  was  expressed  at  the  meeting of 
the  Standing  Employment  Committee  of  3  June 
197  5,  and  the concern  expressed  on  numerous occa-
sions  by  Ministers  of social  affairs.  There  have  been 
intensive  consultations  with  the  national  authorities 
and with the Social fanners ; th~ experi~nce of certain 
Member  States  in  this  field  was  also  taken  into 
account. 
-i.  Youth  unemployment  is  not  caused  solely  by  8.  During the preparatory work, it became apparent 
quan!itativ~  factors.  It  is  also  the  out~o_me  of  a  that  it  was  helpful  to  distinguish  young  people  in 
growmg dafference  ~tween the charactenstlcs of  the  --~!!l_p_loyment  diffi~u_lties according  to  their situation : ____ _ 
- young  people  rntenng  the- -labour- market- and-the 
nature  of  the  jobs  which  the  t'conomy  provides  for 
them, particularly  in  terms of the  level  of qualifica-
tions and  the conditions of work. 
S.  It  is  always  a serious matter for young people to 
find  that  work  cannot  be  obtained  when  they  enter 
the  labour  market.  The  traumatic  effect  of  being 
rejected  from  active  participation  in  economic  iife , 
- the  situation  of  young  people  who  are  unem-
ployed and who hav~ never received adequate voca-
tional  training, 
- the  situation  of  young  people  who  have  found 
·  employment  without  having  received  vocational 
training,  and  for  this  reason  are  threatened  by 
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- thr situation of young ptoplc who have  received 1 
vocational  training  but  who  have  either  been 
unable  to find  1  job or have  lost  their job. 
9.  In  agreement  with  the  Social  ,Partners,  the 
present recommendation is  aimed It the first  of these 
situations,  which  covers,  in  most  Member  States,  a 
substantial proportion of the unemployed. The second 
situation  is  also covered  in the present  recommenda-
tion in so  far  as  the problems of these young ptople 
are  the same IS those of the young people in the first 
situation. On the other hand, the  problems of young 
people who have  received vocational  training arc of a 
· different character and, for this reason  are not covered 
in  this  recommendation. 
The  relation  of this  recommendation  to  other 
action of the Community 
JO.  This recommendation is  situated in the context 
of the previous actions of the Community in the field 
of vocational  training. The 1963 Council Decision on 
the  Gtntral  Prinriplts  for  lmpltmtnting  a  Voca-
tional  Training  PoliC)·  provides  that  •in  conformity 
with  these  general  principles  and  in  order to  obtain 
the  objectives  stated  therein,  the  Commission  may 
propose  to  the  Council  or  to  the  Member  States, 
within the framework  of the Treaty, such appropriate 
measures as  may  appear to be necessary' ('). 
11.  The  Gtntral Guidtlints for  tht Dtvtlopmtnl 
of  tht Programmt of Vocational Training at Commu-
ni  I)• uw/(2) acceptecfby the Council on 26 July 1971 
reinforced  the  Council's  intention  that  vocational 
training should be used  as  an instrument of an active 
employment  policy.  The  Ruommtndation  of tht 
Commission  on  Vocational  Guidanct(l)  has  already 
called upon Member States to develop vocational guid-
ance for young people and adults ; to adapt the organi-
zational  development  of vocational  guidance  and  its 
means of action to the needs of the population ; to be 
concerned  with  better continuity in  vocational  guid-
ance  and  its  dose  cooperation  with  employment 
offices, and to strengthen  the general coordination of 
the  vocational  guidance  and  other  services ;  and  to 
strengthen cooperation within the Community. 
12.  The Social Action Programmt approved by the 
Council in  1974 (4)  includes  the examination  by the 
( 1)  Decision  63/266/EEC; OJ No 63, 20. 4. 1963- Founh 
~rinciple.  , 
~
) OJ No  C 81,  12. 8.  1971,  p.  S. 
,) OJ No  154, 24.  8.  1966,  p. 2815/66. 
) Council  resolution  of  21.  1.  1974; OJ No  C  13,  12.  2. 
1974, p.  I. 
Commission of the possibility of developing Commu-
nity  initiatives  to  help,  among  othcl'5,  unemployed 
school  leavcrs.  The  Council  Decision  of  22  July 
197  5  ('~  to  make  grants  from  the  European  Social 
Fund available to young unemployed people, particu-
larly  those seeking their first  employment. represents 
an  initial step in this direction. The proposed recom-
mendation  represents  another.  The  Commission 
intends  as  far  IS  possible  to  take  into  account  the 
terms  of  the  recommendation  in  the  allocation  of 
Social  Fund grants to training programmes for  youns 
people. 
13.  The problems of transition from school to work 
are also being tackled in thr Action programmt in tht 
fitld of tducation  approved  by  the  Council  and  the 
Ministers of Education meeting within the Council on 
9  February  1976 ('). 
The specific measures to be taken were enumerated in 
a  subsequent  resolution  in  December  1976 (').  At 
Community level  they include  pilot  projects, studies 
and  visits,  as  well  IS  the  preparation  of rcpons  and 
statistics. 
14.  Certain aspects of the employment problems of 
women and girls are  dealt with in the Council Direc-
tive  of 9  February 1976 (') on the equal treatment for 
men  and  women  IS  regards  access  to  employment. 
vocational  training,  and  promotion.  This  Directive 
lays  down  the  principle  of  non-discrimination 
between  men  and  women  in,  inur alia,  vocational 
training. In accordance with this principle, the present 
recommendation  applies  with  equal  force  to  young 
men  and  young  women  without  discrimination. 
However the special problems of young women in the 
field  of  vocational  training  require  additional 
measures  which  the  Commission  is  currently 
preparing. 
The target category of young people 
I 5.  The specific concern of this recommendation is 
the  large  number  of  young  people  who  enter  the 
labour market every year without adequate preparation 
ior  the  world  of  work.  They  leave  school  at  the 
minimum school Ieavins age  (which in the Commu-
nity  ranges  from  14  to  16  years~ often  with  a  poor 
effective command of the basic skills. Since at present 
they receive little guidance or training, they have diffi-
culty  in  finding  employment  at  times  when  the 
general level of unemployment is  high. Thus it is this 
category  of young  people  which  n~ds the  help  of 
well  integrated  guidance,  trainins  and  placement 
services. 
~
OJ No L 199, 30. 7.  1975, p. 36. 
OJ No C 38,  19. 2.  1976.f.. I. 
OJ No C 308,  30.  12.  197  , p.  I. 
OJ No L 39,  14.  2.  1976  •. p. 40. (3) 
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16.  The  recommendation  should  provide  hclp  for 
thOst young people who, without any prior vocational 
training, have  found  work  of an  unskilled type. Such 
work  is  often  subje-ct  to  redundancy  at  short  notice. 
The  recommendation  therefore  also  covers  youna 
people who have or have  had a  job of this type. The 
aim is  to improve their chances of keeping their jobs 
or of findina  new  jobs. 
17.  The  action  proposed  in  this  recommendation 
should in  no way  be regarded  as  affectina the efforts 
of Member' States  to expend  their· general  vocational 
training system. 
Vocational preparation 
18.  The principal object of this recommendation is 
to promote, in the Member States, means of providing, 
at  the  end  of  compulsory  schooling,  an  appropriate 
vocational  preparation for young  people who have no 
other opportunity to receive vocational  training either 
at school  or with  an employer. The  term •vocational 
- preparation' is  used in  this recommendation to desig· 
nate  those  activities  that  aim  to  assure  for  young 
people a satisfactory transition from  school to work by 
providing  them  with  the  minimum  knowledge  and 
skills  necessary  for  working life. 
19.  Despite  the  progress  made  in  recent  years  in 
the area  of vocational  training,  a  large  proportion of 
·  school leavers  in the Community still  receive little or 
no  vocational  training  either  before  or  after  leaving 
school.  Even  at times of full  employment the transi-
tion from  school to working life is ohen a painful and 
frustrating  experience. When work  is  difficult to find 
this  experience  9f unemployment  in  the  early  years 
may  affect  the  attitude  to  work  of  young  people 
throughout their lives. 
20.  Hence governments should assume the respon-
sibility  for  ensuring  that  unemployed  young  people 
receive effective vocational preparation. The form and 
content of such preparation will vary according to the 
content of the compulsory education provided by the 
individual  Member  State,  the  needs  of  its  labour 
market, and the needs of th~ young people concem~d. 
21.  The young  peopl~ who  have  the grcat~st diffi-
culty  in  finding  jobs  are  oft~n those  who  also  have 
benifit~d least  from  what the school system was  able 
to  off~r. They  may  therefore  alr~ady  hav~ begun  to 
consider themselves  failures  and be Jacking  in confi-
dent~. Their knowl~dge of career opponuniti~s is also 
likely to be  limit~d. Hence the provision of vocetional 
guidanc~  becom~s  mor~  important  and  should 
include the essessment of aptitudes and abilities using 
mrthods that do not  r~ly solely on the &ehool  record, 
so  that  advic~ on  appropriate  job  opportunities  and 
the  appropriate  training for  them may be given. 
22.  The school  leav~rs who have the poorest results 
also  often  lack  basic  skills  that arc  taken  for  granted 
in the adult world. They find it difficult to understand 
instructions, to complet~ forms, to communicate effec-
tively  by word  of mouth and writinJ, and  to usc  the 
social  and  other services  provided by Member States. 
Hence  some  reinforcement  of basic  knowl~dgc and 
skills, and help with  the application of these to prac-
tical  situations  is  likely  to  be  needed. 
23.  Many  of  those  who  leave  school  at  the 
minimum school  leaving age  do so because  they find 
the school  atmosphere uncongenial and  unresponsive 
to  their adolescent  interests. Therefore  the vocational 
preparation proposed should be set in a context appro. 
priatc to young adults and related closely to their prac-
tical  needs.  Formidable  tasks  remain  in  developing 
the  right  approaches  and systems.  It  is  possible  that 
the  relevant  methods and  techniqu~s in  the  field  of 
adult  education  and  training which  have  been  deve-
loped  in the Member States since the Second World 
War  may  be  useful.  The  preparation  should  equip 
young people not only with the social skills  n~edcd at 
work,  but  also  provide  basic  practical  training  in  a 
well  defined  area  of  skills,  such  IS  building,  ~ngi­
neering or office-work. This basic  training should be 
so  designed  IS to  enable  the  trainee  to  undcnak~ 1 
· specific job in the chosen area and also qualify him to 
move  into  recogniz~d  cours~s of  operative  or crah 
training. 
24.  Since  th~ problems of many young people also 
stem from  ignorance of the world of work, contextual 
studies  and  practical  experience should  form  pan of 
vocational  preparation : 
(i)  contextual studies would include material  relevant 
to people at work, such as  the basiC  principles of 
~conomic and social organization, the law  relating 
to  social  s~curity and  ~mploym~nt, the  roles  of 
management  and  of trade  unions,  the  nature  of 
th~ world  of work,  industrial  safety  and  hygiene, 
industrial  relations  and  th~  usc  of  guidan~, 
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(ii)  practical  ex~rience of work  could br provided by 
various  means  which  could  include  one  of  the 
following: 
(a)  encouraging  employers,  where  appropriate  by 
means of incentives. to  take  01)  young prople 
for  periods  of  practical  experiences  without 
commitment. 
(b)  simulating  work  experience  in  the  training 
context. 
·(c)  organizing  a  publicly  financed  work-creation 
programme. 
25.  Where  vocational  preparation  involves 
•in-plant'  training  or work  experience  provided  with 
aid  from  public  funds.  it  is  important  that  this  is 
organized so as  to achieve the greatest benefit for  the 
trainee. There  is  a  danger  that  the  training  or work 
experience will  be  too  limited  in  scope. restricted  to 
specific skills of immediate utility. i.e.  its content will 
be  influenced more  by the need of the employer for 
immediate  production  than  by  the  broader  needs  of 
the trainees. Hence it  is  necessary  for  public authori-
. tics  to  take  measures  to  ensure  the  quality  of  such 
•in-plant' training and work  experience. 
26.  In order to ensure  that no obstacles are  placed 
in  the way  of  young  people  who  wish  to undertake 
such vocational  preparation, governments should take 
action  in two  areas : 
(i)  young  people  threatened  by  unemployment 
should be  given  reasonable  leave  of absence from 
their work  in  order  to attend  such  courses, with 
the aim of enabling them to keep their jobs or to 
find  new  jobs; 
{ii)  all  young  people  attending  these  courses  (both 
those who are  unemployed and  those  in employ-
ment)  should  be  paid  maintenance  allowances. 
The  allowance  should  be  related  to  means  and 
should  be  sufficient  to  cover  reasonable  living 
expenses, fees  (if  any)  and  the  incidental  costS  of 
the courses, and should be large  enough to ensure 
that young persons attending such  forms of voca-
tional  preparation  are  financially  better  off  than 
____  ---~~  _  ~o!ll~  _  ~  if_ they  r~m~ill~d _  '!_neiT~pl_()yed. 
27.  In order to achieve the recommended objective 
of  providing  adequate  vocation•)  preparation  for  all 
unemployed young people, it will  be necessary to use 
all  existing  and  potential  educational  and  training 
resources. The Social  Partners have both resources and 
experience to contribute and should therefore be assoc-
iated with the planning, organization and implementa-
tion of vocational  preparation  programmes. 
The  coordination  of  legislation  relating  to 
compulsory school ahendance and to access  to 
work 
28.  In  one  Member  State  the  mmamum  school 
leaving age  is  lower  than  the  minimum age  at  which 
young  people  may  begin  work  or apprenticeships  or 
attend  training  courses  at  institutions  run  by  the 
employment services,  since  these  activities are  classi-
fied  as  work.  Clearly  this  situation  is  unsatisfactory. 
Until the school leaving age  is  raised to close the gap 
between  it  and  the  minimum  age  for  work  the  law 
should be  changed  so  as  to  permit school  leavers  to 
undertake  vocational  training  or to  take  up employ-
ment. 
The .  coordination of services 
29.  It seems  necessary  to  draw  attention  in  this 
context  to  the  importance  (recognized  previously  in 
the  Rtcommmdation  of tht  Commission  on  Voca· 
tiona/ Guida net (I) to the importance of close coordi-
nation of the activities of guidance. training and place-
ment. In  particular it  is  important that the vocational 
guidance  and  vocational  training  services  work  in 
close  liaison  with  the  placement services.  At  present 
this  does  not  always  occur  since  in  a  number  of 
Member  States  the  responsibility  for  the  different 
services  continues  to  rest  with  different  government 
departments or agencies. 
Statutory basis 
30.  The  Commission  of  the  European  Communi-
ties has therefore prepared the following recommenda-
tion to the Member States. The recommendation finds 
its  basis  in  those  provisions  of  the  Treaty  of  Rome 
which  arc  directly  concerned  with  the  employment 
and  training of young  people. These  include  Article 
J  J  7 which expressly stresses the need for an improve-
ment  in  the  living  and  working  conditions  of 
werktrs; Article  118  which  assigns  to the Commis-
sion the duty of promoting close cooperation between 
Member  States  on  social  problems.  particularly  on 
employment.  and  basic  and  advanced  vocational 
training ;  the  general  principles  for  implementing  a 
common vocational  training policy  laid  down  by  the 
Council on the basis of Article J  28. The recommenda-
tion  is  based  on  Article  J  55,  which  empowers  the 
ComfJlission  to formulate  recommendations. 




J.  On  these  srounds  and  as  a  first  action  to 
promote  the  employment  of  young  people,  the 
Commission of the  European  Communities, pursuant 
to the objectives and terms of the Treaty establishing 
the European Economic Community and in  particular 
to Articlr 1  55  thereof, to the Decision of the Council 
of Ministers of 2 April  1963 and after consulting the 
European  Parliament (1)  and the Economic and Social 
Committee (2)  recommends to the Member States that 
they take  the  measures  set  out below. 
A  VOCATIONAL  PREPARATION 
2.  Vocational  preparation should be made available 
to young people between the end of compulsory atten-
dance and  the  age  of 25  who are  either unemployed 
or thereatened  by  unemployment,  and  who  have  no 
other  opportunity  for  vocational  training.  Where 
necessary, priority should be given to those who leave 
school with  no formal  educational  qualifications. 
3.  The  object  of  vocational  preparation·  should 
include, as  appropriate : 
(a)  vocational  guidance,  aimed  at  relating  the  apti-
tudes and interests of the young person concerned 
to trainir:g  and to  employment opportunities ; 
(b)  the reinforcement  and  application  of basic  skills 
such  as  oral  and  written  expression  and  elemen-
tary  mathematical calculation, as  well as  the social 
skiJls  needed  to work ; 
(c)  understanding  the  basic  principles  of  economic 
and  social  organization,  the  law  relating to  social 
S«Urity  and  employment,  the  roles  of  manage-
ment and of trade un:ons, the nature of the world 
of work,  industrial  safety  and  hygiene,  industrial 
relations,  and  the  use  of  guidance,  training  and 
placement services ; 
(d)  practical  initial  training  in  a  broad  skills  area 
_ .which _  is  so  design~d as  to  enab!c  t~e _trai_nee_  to_ 
undertake  a  specific  job  in  the  chosen  area  and 
also  qualify  him  to  undertake  more  advanced 
trai~ing at a  later stage ; 
(')  Re-solution  of  thr  Europran  Parliament  embodying  its 
opinion on the recommendation: 18  November 19/6. OJ 
No C  293,  J  3.  J  2.  1976,  p.  48. 
(1)  Opinion of  the  Economic  and Social  Committee on  the 
draft  rrcommendation:  26  January  1977. OJ  No C  61, 
10.  3.  1977,  p.  2S. 
(c)  practical  experience  of  work,  ~ithcr in  an  enter-
prise or by such other means as  provide equivalent 
experience. 
-i.  Vocational  preparation  should  usc  modem 
teaching  methods  appropriate  to  the  age  and  adult 
status of the young people. 
5.  In  providing  vocational  preparation  fulJ  usc 
should be  made of a11  existing training resources and 
experience  including  tho'sc  of  employers,  trade 
unions, and other appropriate bodies. The Social  Part-
ners should be  associated with the planning, organiza-
tion and implementation of vocational preparation. 
6.  Where  vocational  preparation  involves  the 
financing  from  public  funds  of  in-plant  training 
and/or  work  experience,  public  authorities  should 
ensure that both the training and the work experience 
is  of good  quality  and  relevant  to  the  needs  of  the 
young people. 
7.  Young  people  threatened  by  unemployment 
should  be  given  reasonable  leave  of  absence  from 
their work  in  order to  undertakt vocational  prepara-
tion, with the aim of enabling them to keep their jobs 
or to find  new  jobs. 
8.  Allowances sufficient to cover maintenance, fees 
(if any) and the incidental costs of courses should be 
paid.  in  accordance  with  means,  to  young  people 
attending publicly approved forms of vocational prepa-
ration.  The  maintenance  allowance  should  be  largt 
enough  to ensure  that  young  people  attending such 
forms  of vocational  preparation  arc  financially  better 
off than they would be if they remained unemployed. 
9.  Action should be  taken  to inform young people 
of the schemes of vocational preparation available and 
of the facilities  provided to enable them to follow  the 
courses. 
B.  COORDINATION OF LEGISLATION  RELATING TO 
COMPULSORY  SCHOOL  AITENDANCE  AND  TO 
- ACCESSTOWORIC --- -- -- --- --
10.  The Member States shall examine their legisla-
tion and take such steps as may be  necessary to ensure 
that young people who leave  school at the minimum 
school  leaving agt are  not prevented by  legal  restric-
tions  from  undertaking vocational  training  or taking 
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C.  THE  COORDINATION OF  SERVICES 
II.  Thr Membtr States should ensure that there is 
effective  coordination  Mtween  the  vocational  guid· 
ance  SC"rvices.  the  vocational  training  services  and 
placement services. In order to ensure full  information 
about  the  condition  of  the  labour  market  Mcmbtr 
States should ensure  that employers and trade  unions 
are  associat~d with  these services at both national and 
local  levels. 
D.  TIMING  AND  REPORTS 
12.  (a)  The Membtr States shall inform the Commis· 
sion  before  31  December  ~  978  and  at  yearly 
intervals  thereafter  of the  musurn that  they 
have  taken  to  implement  this  recommend•· 
lion. 
(b)  The  Commission  will  ptriodically  publish  a 
report on the action  taken  by  Membtr States 
to  implement this recommendation. 
Done at  Brussels.  6 July J9n. 
For lht Commission 
Hcnk  ~EDELING 
Yict·  Prtsidtnl De EurOpreiske Frellesskabers 
Cl 
Tide.nde  .  3. jauar 1980 
Meddelelser og oplys~ger 





af 18. december 1979 
om vekseludclannelse for unge 
RADET FOR DE EUROP)EJSKE 
f)ELLESSKABER HAR-
under henvisning  til  traktaten om  oprettelse  af Det 
europ:eiske ekonomiske F:ellesskab, 
under henvisning til  Kommissionens udkast til  resolu-
tion,og 
ud fra felgende betragtninger: 
I  medlemsstateme  er beskzhigelsesudsigteme  gene-
reli set ikkc gunstige for de unge; unge, som ikke bar 
en relevant erhveJVsuddannelse, udger i evrigt en bety-
delig an  del af det samlede an  tal arbejdslese; 
det er hensigtSm:essigt  at tilskynde  til  mere  smidige 
former for overgang fra  skole til erhverv og samtidig 
hermed  fremme  udviklingen  af erhvervsuddannelser, 
der giver de unge bedre muligheder for at fA  adgang 
til arbejdsmarkedet; 
der rnA  tages hensyn til  erkl:eringen om faglig veksel-
uddannelse  fra  Det  europ:eiske  RAds  mede  den 
12.-13. mans 1979 og RAdets  konklusioner af 15. maj 
197!; 
det er derfor nedvendigt at tilpasse erhveJVsuddannel-
sessystemet,  og  denne  tilpasning  kan  iszr  fremmes 
ved  at ud.bygge vekseluddannelser, dvs.  at der i tids-
rummet  for  overgangen  til  arbejdslivet  indskydes 
perioder, i hvilke erhveJVsuddannelse kombineres med 
praktisk arbejdserfaring; 
vekseluddannelse er szrlig velegnet i tre situationer: 
- for  unge,  der felger  en  lzrlingeuddannelse  eller 
anden erhveJVsuddannelse 
- for unge arbejdssegende, der kan drage fordel af 
specielle  uddannelsesforanstaltninger,  der  skal 
gere  det  lettere  for  de  unge  at  komme  ind  p1 
arbejdsmarkedet 
- for unge  arbejdstagere  uden relevant erhvervsud-
dannelse-
taget  Kommissionens  meddelelse  om  vekseluddan-
nelse for unge i Fzllesskabet til efterretning, og 
er  af  den  opfattelse,  at  vekseluddannelser,  pA  en 
mAde,  der  er afpasset  efter de  szrlige  forhold  i  de 
enkelte medlemsstater og med  stette fra Fzllesskabet, 
ber udbygges efter felgende retningslinjer: 
I. Retoingslinjer for medlemsstatemc 
1.  VtltselutlJanntlsemes irulhold og llllformning: 
Medlemsstateme  fremmer  mere  effeluive  fotbin-
delser mellem  uddannelse og erfaring fra arbejds-
stedet. Disse forbindelser forudsztter \ldarbejdelse  _ 
- af -samordriede- programmer  og  strukturer'  der 
muligger  et  samarbejde  mellem  de  fonkellige 
ansvarlige. 
Programmeme  ber  udarbejdes  under  hensyn  til 
behovet for tilbud  om  en  grundlzggende uddan-
nelse, der er tilstrzkkelig bred til at imedekommt 
de  krav,  som  skyldes  den  ttknologiske  udvikJing 
og dr zndringer af erhvervene, der kan forventes. Nr. C 1/2  o~ Europrisk~ Frll~s!lkabers Tidendr  3. I. 80 
Dr ber udformes under hensyn til den plgzldende 
cruppe unges szrlige fo~dsztninger. 
Der  ber  ceres  en  szrlig  indsats  for  at  udvide 
antallet af fagomrlder, der dzkkes af de fonkel· 
lice former for vekseluddannelse, herunder lzrlin· 
ceuddannelseme. 
En  passendc  minimumsperiode  ber  i  princippet 
anvendes pl uddannelse uden for arbejdsstedet. 
2.  Kontrol mtJ  og •ntrltmJtlst Iff  llllJ.nntlstmt 
Hvis det viser sig formllstjenligt, ber uddann~lses· 
programmeme codkendes og tages op til vurdering 
al de myndigheder, der er kompetente med hensyn 
til  erhvervsuddannelser.  De  opnled~  kvalifika· 
tioner ellcr indholdet af afslPttede studier ber Jette 
adgangen til yderligere erhvervsmzssig eller almen 
uddannelse. 
I 
De kompetente  myndigheder skal  ligeledes,  even· 
tuelt  ved  at  udstede  samme  eksamensbeviser, 
bestrzbe  sig  pl  at  sikre  en  overensste~melse 
mellem  vekseluddannelse  og  heltidsuddannelse, 
slledes at overgangen mellem forskellige uddannel· 
sesretningcr lettes. 
3.  Afl-nning og finansitring 
Medlemsstateme  finder,  at  len  eller  stettc,  der 
eventueh  ydes  i  forbindclse  med  de  forskelligc 
former for  vekseluddannelse,  skal  fasuzttes pl et 
passende niveau, navnlig for at gere det lettcre for 
de unge at deltagc i disse uddannclser. 
4  .  .ArbtjdsfJiiJuJr og soO.I bts/tytttlst 
Medlemsstatcme sikrer sig, at unge, der deltager i 
de  forskellige  former  for  vekseluddannelse,  har 
den nedvcndigc socialc og arbrjdsmzssigr bcskyt· 
telsc indcn for ral'llmerne af grldcnde lovgivning. 
Medlemsstateme undeneger, om uddannelsesorlov 
kan vzre et nyttigt iniddel til  at anspore iszr un1e 
arbejdsiigere  uden  erhvervsuddannelsc  til  at 
deltagc i veksel~dannelsesprogra':"mcmc. 
II. RetaiqaliDjer for F2Uesskabet 
For  at  Jette  ivzrkszttelsen  af  dennc  resolution 
opfordrer Rldet Kommissionen til 
- at undersege pl hvilkc  betingelser Den  europzi-
ske  Socialfond  eventuelt  vii  kunne  inddrages  i 
medlemsstatcmes aktion gennem forsegsprojektcr 
af  bcgrznset  omfang  i  overensstemmelsc  med 
lnden --i  artikel  7  i  Rldets  forordning  (E0F) 
nr.  2396/71  af 8.  november  1971  om  gennemfe-
relsen  af Rldeu afgerelse  af J.  februar  J  97 J om 
reformen  af  :Den  europziske  Socialfond (
1
), 
zndret ved  fotordning (E0F) nr. 2893/77 (
2
), for 
at udbygge  vekseluddannelsen  i  perioden  for  de 
unges overgang til erhvervslivet; 
- at  felgc  anvendelsen  af  denne  resolution  i 
medlemsstateme for at fremmc  en udvikling, 'der i 
videst mulig udstrzkning er harmoniseret; 
- i  dette  ejemed  at ydc  mcdlcmssiatcrnc  al  mulig 
teknisk stette; 
- at  egc  en  udveksling  af  erfaringer  pl . dettc 
omrlde; 
- i lebet af 1982 at forelzgge RAdel en rappon med 
status over anvendelsen af denne resolution.· 
( 1)  EFT nr. L 249 af 10. 11. 1971, s. 54. 
(') iFT nr. L 337 af 27. 12. 1977, s.  1. Nr.  L  180/18  De  Europzislte  P~ellessltaben Tidende  20.  7.  17 
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Bcskeftigclsesproblemer blandt unac 
l.  Ungdomsarbcjdslesheden i  Oct europ~eiske  P~el­
lesskab  har varret  i  stadig  stigning siden  1970  og cr 
blcvet  mere end fordoblet  siden  1973.  I forlret  1977 
var  der  i  Oct  curopariske  Farllesskab  ca.  2 000 000 
unsc arbcjdslese  under 25  lr. 
2.  Fremtidsudsigternc er usikrc. Den forventede for-
bcdring i den ekonomiskc situation skullc  ferc  til  en 
vis stigning i beskseftigclsen. I de fleste  medlemsstater 
resultercr stigningcn i eftersp"rgslen efter produkter i 
et  fornyet  opsving  i  efterspergslen  efter  arbcjdskraft. 
,  Oct vidcs endnu iklce, om denne efterspergsel vii vzre 
tilstrzkkelig til at opsuge den til  rldighed stlende ar-
bcjdskraft. 
3.  ~sudcn forventcs den potentielle arbejdsstyrke i 
mcdlcmsstatcrne  at  blive  udvidet  med  omlcring 
2 000 000 mellem 1976 og 1980 pl grund af en bcty-
delig  stigning  i  antallet  af  personer, der kommer ud 
pl arbejdsmarkedct, og et  fald  i  antallet  af  dem, der 
pcnsioneres.  Arbejdslesheden  som  helhed  vii  fonsat 
vzre  et  alvorligt  socio-"lconomisk  problem,  og 
ungdomsarbejdsleshcden  lean  blive  endnu  mere  pl-
trzngendc. Pllzngcrc sigt (fra omkring 1985 og frem) 
slculle situationen gradvis blive bcdre, nlr de unsc. der 
er  fedt  i  Irene  med  lav  f"dse1sprocent  siden  1968, 
kommer ud pi arbcjdsmarkedet. 
4.  Ungdomsarbcjdsl0sheden  skyldes  ikke  udeluk-
kende kvantitative faktorcr.  Den er ogsl et resultat af 
den vokscnde forskel  mellcm kvalifikationeme hos de 
ungc, der kommer ud pl arbejdsmarkedet. og kankte-
ren af de stillinger, der tilbydes dem, det drejcr sig her 
navnlig  om  1  forskellen  mellem  uddannelscsniveau  OJ 
arbcjdsvilklr. 
S.  Oct er altid en alvorlig sag,  nlr unsc finder ud 
af, at de ikke lean  fl noget arbejde, nlr de pr ud pl 
arbejdsmarkedet. Den traumatislce virkning af at blive 
afvist fn alctiv deltaplse i det •konomiskc liv, ferend 
man overhovedet  bar haft  tilfredsstillclsen af  at  hl'l 
ct job og den uafharngighed, som dette Jivcr, cr tilbt, 
lig til at forkvaklc unps holdning til  ~elve arbtjdtt.IJ 
job-bevepliJhed  og  til  samfundet  i  der  hclc  ..,. 
manse lr frcmovcr. 
6.  Hvis  arbejdsl0shedsproblcmcme  blandt  urr 
skal  lescs,  skal  der  tneffcs  foranstaltninger  ovtr  ,, 
bred front : ekonomisk politik, uddannclsespolit•l• 
bejdsmarkedspolitik, og pi disse omrlder bar Kom,.. 
aionen allerede  truffet  en  nrkke foranstaltninatr. 
Efter  Kommissioncns  opfattelse  er den  mrst  p~ 
rende opgave at hjzlpe de unge, som er arbrjd~l.., ~ 
ler som trues af arbejdsleshed og som  ilclce  har ,..r 
mulighed for  erhvcrvsuddannclsc. Kommissionrn '-
derfor  som  et  f"rstc  skridt  bcsluuct  at  udarbf,S.  • 
henstilling vcdrerende  crhvcrvsforberedel~ for  u' r 
denne speciclle kategori. Kommissionen ddrr dtr.  •t 
fattelse, som cr kommet til udtrylc bide i Europa f.,,. 
mcntet  og  i  Det  0konomislce  og  sociale  Udva!J  • 
dcnne henstilling her suppleres af yderligerc (OJ • 
liris mere  bindende) foranstaltninger  til  frcm• • 
besk~eftigclsen af  unge. 
7.  Beslutningen om denne prioritering tr tt'"'' 
den bckymring, som socialministrene har givrt  .~  ... 
for ved  adskillige  lejligheder, og  samtidig im.Jtt ·• 
mer den arbejdsmarlccdets parters enskr, som  t.W.. • 
trykt pl m"det i  Oct stlendc Udvalg for  fk,~,~  ~ , 
den 3. juni 197  S.  Der bar vzrct f0rt  intrns•vr dN"•· 
ser med de nationale myndigheder og mrd arbfp~"" 
kedets parter; visse medlcmsstaters erfarinJtr pl.,. 
omrlde bar ogsl vaeret  tapt med i overvtjfiWfW 
8.  I forbindelse  med det forbcredende  arbr~ • 
dct klart. at det ville  vaere  hcnsigtsm~rSSiJ! If .,.... 
unse med beskaeftigelsesvanskclighcdcr all ""' ... 
aituation: 
- unge, der er arbcjdslese, og som aldris hat .,  ' 
stnekkelig erhvervsuddannelse 
- ungc, der  bar fundct  besmftiaelsc udt• • "' 
Set crhvcrvsuddannclse  OJ  10m  af *" .. r-
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- unJe, der har erhvervsuddannelse, men 10m enten 
ikke  bar weret i stand til at finde  beskeftiaelse, el· 
ler  som  har  mistet  deres  arbejde. 
9.  Eher  aftale  med  arbejdsmarkedets  parter  taaer 
dtnnr henstilling sigte pi den ferste  af de ovenfor bt-
tkrnne grupper, som  i de  f1este  medlemsstater omfat-
ltr tn brtydelig del  af  de  arbejdslese. Gruppe 2 d~ek­
•r• ogsl  i denne  henstilling, for  sl vidt  som  proble-
mrrne  for  de unJt i denne gruppe er de  samme 10m 
for  de  unse  i  den  ferste  lfUppe.  Problememe  for 
unar,  der  har  erhvervsuddannelse,  er derimod  af  en 
IOJtt anden karakter, og denne henstillina finder cler· 
lor  ikke  anvendelse  pl denne aruppe. 
forbindelsen  mellem  dcnne  henstillinJ 01  an-
dre faellcsskabsaktioner 
10  Der  ••  e henstilling skal  ses  i sammenhaeng med 
6r  tidligere  faellesskabsaktioner  inden  for  crhvervsud-
'-"ntlsesomrldet.  I  Rldets  afgsrelst af 196J  om  op, 
11d/mR  af almindeligt principptr for  genntmf•rtlst 
11 ,,  f~llts politik for faglig uddannelse er det fast-
.c. at •i overensstemmclse med disse almindelige prin-
rpt'r og  med  henblik  pl at  nl de  hcri  angivnc  mil 
ur. Kommissionen  inden for  traktatens rammer fore-
--' Rldtt eller medlemsstaterne sldanne foranstaltnin-
pt, tom  mAtte  vise  sig  plkraevet (1)-. 
Dt gtnertllt  rttningslinjtr for ud,·iklingen af 
.!•truuddanntlsesprogrammtl  pd  f~lltsskabsni· 
..,., (1) vrdtaget af  Rldet den  26. juli  1971  understre· 
r !t Rldets enske om, at crhvervsuddannelse skal  an-
~· ks i forbindelse  med  en  aktiv  beskaeftigelsespoli-
·•  I Kommissiontns henstilling vtdr.rtndt trhl'tri!S· 
• drJi"K (l)  cr  mcdlemsstaterne  allerede  blevet  op-
. !·rt til  at  ivaerksaette erhvervsvejledning for unge og 
•·ll.,t, til  at  tilpasse den organisatoriske opbygning af 
... •tf\nejlcdningen  og  dens  virkemidler  til  befolk-
~r.ns bchov,  til  at  sikre  en  bedre  kontinuitet  i cr-
-~,,tjledningen og  et  snzvert samarbejde  mellem 
·~ otl'\nejledning  og  arbejdsformidling  til  at  styrkc 
... Jtncrelle  samordning af crhvcrvsvejledningen  og 
.. ~:-r stetteforanstaltninger samt til at styrke nmarbej-
•  .ndrn  for  Faellesskabet. 
.  Ott  sorialt  handlingsprogram,  blev  godkendt 
• l~t i 1974  (4~ indeholder Kommiuionens under· 
•  ~rltt 63/266 ; EFT nr. 63 af 20. 4.  I '63 - 4. princip. 
i  ,  nr. C II af  12.  I. "71, •·  S. 
:'1' nr.  I  S4  af  24. I. I'"·  1. 211 S/U. 
t.Jru molution af  21.  I. "'4; EPT nr.  C  13  af  U. 2. 
··~a. I. 
aegelse  af  muligheden  for  udvikling  1f  frllesskabs-
fonnstaltninger med henblik pi bl.a. at hjrlpe arbtjds-
lese  unge, der forlader skolen.  Rldets afgerdsc  af  22. 
juli  1975 (S~ som  ger det  muligt  for  Den  curopriske 
Socialfond at yde  tilskud til  unJt arbejdslese og navn-
lig dem, der seger beskrftigelse for  feBte  gang,  cr et 
ferste skridt, og den foresllede  henstilling er rndnu et 
akridt i denne retning. Ved bevilling af tilskud fn Soci· 
alfonden  til  uddannelsesprogrammer  for  unJt  vii 
Kommiuioncn al Yidt muliJl tage hensyn til indhold-
et i  henatillinaen. 
13.  Problemcme  i  forbindelse  med  overgang  fra 
akole  til  arbejde  behandles  ogsl  i det  handlingJpro· 
gram p4 uddanntlstsomrddet, som godkendtes af Rl-
det  og  undervisningsministrene,  som  medtes  i Rldet 
den  9.  februar  1976 (6).  Dt konkrete  foranstaltninger, 
10m skal  traeffes, opregnedes i en efterfelgende resolu-
tion  i  december  1976 (1).  PI faellesskabsplan  omfatter 
de pilotprojekter, undenegelser og beseg samt udarbej-
dclsen  af  npponer og statistikker. 
J4.  Visse  aspekter af  beskaeftigelsesproblememe  for 
kvinder og  piger behandles  i Rldets direktiv af  9.  fe-
bruar  1976  om  ligebehandling  af  mrnd og  kvinder 
for  sl vidt  anglr adgang  til  beskrftigelse, crhvervsud-
dannelse  og  forfremmelse (•).  Dette  direktiv  indferer 
princippet om  ligebehandling af  maend  og kvinder pi 
bl.a.  erhvervsuddannelsesomrldet.  I  overensstemmelse 
med dette  princip plder denne henstilling i lige  hej 
grad  unge  maend  og  unge  kvinder  uden  forskelsbe-
handling.  lmidlertid knever de  unge  kvinders  saerliat 
problemer  pi omrldct crhvrrvsuddannelse  yderligere 
foranstaltninpr, 10m  Kommiuionen cr i ferd meet at 
udarbejde . 
Mllgn~ppen 
IS.  Denne  henstilling  vedrerer  saerligt  den  store 
gruppe unge, der hvert lr kommer ud  pi arbejdsmar-
kedet uden  at  vaere  tilstraekkelig forberedt  til arbtjdsli-
vet.  De  pr ud  af  skolen  ved  undervisningspligtens 
opher (der inden  for  Faellesskabet  Jigger fra  det  14. til 
det  16. lr), ofte  med  ringe  faerdighed  i de  elementzre 
fag.  Da  de  pi nuvaerende  tidspunkt kun  flr ringe  vej-
ledning eller uddannelse, har de  svaert ved at finde  be-
skaeftigelse, nlr der er stor arbejdsleshed. Det er derfor 
denne aruppe unge, der har behov  for  effektiv vejled-
ning,  uddannelse  og  arbejdsanvisnina. 
~
)  EFT nr.  L '''  af  30.  1.  1'15, •·  26. 
~ 
EFT nr.  C  38  af  ''· 2.  1,16, s.  l. 
EFf nr.  C 301  af  30.  12.  I '76, 1.  I. 
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16.  HenstillinJen skal  hj~rlpe de unJe, der uden for-
udJlende  erhvervsuddannelse  har  flet  ufaJI~rrt  ar-
btjde. Det er navnliJ inden for  denne type arbcjde, at 
der  opstlr arbcjdsleshcd  med  kon varsel.  Henstillin-
aen omfattcr dcrfor  OJSl  UDJe,  der har elJer  bar haft 
arbejdc af denne type. Mllet er at forbtdre deres muliJ· 
hedcr for  1t  bevare  deres  1rbejde  eller  findc  nyt  ar-
btjde. 
17.  Oct er ikkc hcnsigten, It det initiativ, der er in-
deholdt  i dcnne  henstilling, pi noaen  mlde sbl pl-
virke  medlemsstatemes arbejde med  at udbyge deres 
erhvcrvsuddannelseuystem. 
Erhvervsforberedelse 
18.  Hovedformllet  med  denne  henstilling  er  i  de 
enkelte  medlemsstater  ved  undervisningspligtens  op· 
her  at  sikre  tilstrrkkelig  erhvervsforberedelse  for 
unge, der ikke har nogen anden mulighed for at fl er-
hvervsuddannelse enten pl skole eller hos en arbejdsgi-
ver.  Udrrykket •erhvervsforberedelse• betegner i denne 
henstilling  de  aktiviteter,  der  tager  sigtc  pi at  sikrc 
unge en tilfredsstillende overgang fra skole til erhvervs-
liv ved at bibringe dem de kundskaber og de  f~rrdighe­
der,  der  er absolut  nedvendige  for  arbejdslivet. 
19.  Pl trods  af  de  fremskridt, dcr i de  seneste lr er 
sket  i  forbindelse  med  erhvervsuddannelsen,  er  der 
inden  for  Fa:llesskabet  stadig  en  stor del  af  de  unge, 
der forlader  skolen, som  kun  fir ringe  eller  ingen  er-
hvervsuddannelse  enten  fer eller efter,  at  de  har  for-
ladt  skolen. Selv  ved  fuld  beskaeftigelse er overgangen 
fra  skole  til  arbejdsliv  ofte  en  ubehagclig  og  frustre-
rende  oplevelsc.  Vanskclighedcn  vcd  at  finde  arbtjde 
og  den  deraf  felgende  oplevelse  af  arbejdslesheden  i 
de  unge lr kan  plvirke de  unses holdninJ til  arbtjdet 
resten  af  livet. 
20.  Regeringerne  ber  derfor  sikre,  at  arbejdslese 
unge  flr en effektiv  erhvervsforbcredelse.  Formen  OJ 
indholdtt af denne erhvervsforberedelse varierer alt ef-
ter  indholdet  af  den  obligatoriske  undervisninJ  i  de 
enkelte medlemsstater, behovene pi de  respektive  ar-
btjdsmarked~r og  de  unses bchov. 
- - - -
21.  De ungt, der har svzrest ved at finde arbejde, er 
ofte  dem, der  har haft  mindst udbytte af skoleganaen. 
De er mlske derfor allerede begyndt at miste selvtilli-
den og betraJte sig selv som fiaskoer. Dcrfor bliver be-
cydninaen af erhvervsvejlednins dato sterre. Den ber 
omfatte en vurderinJ af  evner OJ  anleJ under anvrn· 
delse af metoder, som ikke udelukkende hviler pi sko-
lens  vidnesbyrd,  dledes  at  dcr  kan  ydes  vcjlcdninJ 
lned hensyn  til  passende  erhvemmuliJheder OJ  f*' 
eende uddannelsc. 
22.  De, der Jlr ud af skolen med de ringeste result. 
ter, er ogsl ofte dem, der mangler de elemenuere f2r· 
digheder, der  tages  for  sivet  i de  voksnes  verden.  Dr 
har svzn ved  at  forstl  instruktioner, udfylde  formul•-
rer og  kommunikere skriftligt og  mundtligt og  vrd • 
benytte  sig  af  de  sociale  stetteforanstaltninger OJ  an· 
· dre stetteforanstaltninger, som  medlemsstateme stillr. 
til  rldighed.  Der vii  derfor  sandsynligvis  VRR btho-
for  en  sterre  indsats  med  hensyn  til  de  elementn 
kundskabcr og  faerdigheder  og bchov  for  hj.elp  til • 
anvende  disse  i praktiske  situationer. 
23.  Mange af dem, der forlader skolen ved undrrm 
ningspligtens  opher, ger det,  Iordi  de  finder,  11  skc 
lens  atmosfzre  er fremmedartet  og  ikke  imedckol"' 
mer deres interesser.  Dcrfor ber erhvervsforberrdchr· 
finde  sted  i en  sammenhzng, der er  meningsfyldr b 
unge,  og  som  er  neje  forbundet  med  deres  prakrnkl 
behov. Der Jigger et stort arbejde forude  med at ud,:• 
le de  rigtige  metoder og systemer. Det er muligt, ar  ~ 
metoder ogden teknik, som siden den anden vcrdcr• 
krig er blevet  udviklet i medlemsstaterne med  hcnu~ 
til  voksenundervisning  og  -uddannelse,  kan  v~rr  ~ 
nytte her.  Forberedelsen skal ikkt alene bibringc urr 
de  samfundsrelevante  frrdigheder,  der  er  brug  fCJt 
arbtjdslivet,  men  ogsl give  mulighed  for  en  rlcmr· 
tarr  praktisk  uddannelse inden  for  et nzrmerr dtfa!'W 
ret  erhvervsomrlde,  f.eks.  inden  for  bygningsindu··· 
maskinindustri  eller  kontorarbejde.  Denne grund:r, 
Jende  uddanneJse  ber udformes  sllcdes,  It den  1' 
det muligt for den uddannelscssegende at v.eiJt tt '-
stemt  crhverv  inden  for  deres  faaomride  OJ  p£:• 
lYnde  anerkendte  uddannelser  til  specialarbejckrt ._ 
f•JI~rne. 
24.  Da mange unges problemer ogsl skyldts u.,..  .. 
skab til arbejdslivet, ber praktisk crfaring OJ umfur• 
orientering  indgl i crhvervsforberedelscn·: 
(i)  umfundsorienteringen skal  omfaue  emnrr, dr • 
relevante  for  folk  ude  i  erhvervslivet,  f.tkt  t 
___  JrUO_dlrggende  __ principper for  ek_9DOJ11jS~t OJ_,._ 
ale  strukture~, gennemgang af  lovgivninJcn  "'~ 
rende  social  sikring  og  arbejdsmarkedsforho14 • 
· delscns og  fagforeningernes  roller, arbejdslims ., 
rakter, arbejdssikkerhed OJ ·hygiejne, forholdt1 "" 
lem  arbcjdsgivere _  og  arbejdstasere  OJ  oritnr., 
om anvendelse af tilbudene om vcjledninJ, • 
nelH og arbejdsanvisning. zo. 7."  Dr  Europ~riske Pcllaskaben Tidende  Nr.  L  180/21 
· (lij den  praktiske erfarina kunne bibrinar• pi fonkel-
liJ  mlde, f.eks.  ved:  / 
a)  tilskyndelst  af  arbejdsaivcre  - evt.  vcd  anven-
delse  af passendt incitamenter - til  at  tilbyde 
unar erhvervspraktik, uden at der bliver tale om 
fJtntliJt anSRttelstsforhold ; 
b)  i  uddannelsessammenhRDJ  at  skabe  eaentlip 
arbtjdssituationer ; 
c)  iVRrkscttelse af offentliat finansieret •work crea-
lion•  - proJram. 
ll  Slfremt erhvervsfor~redel5en indrbrrer uddan-
ntlst  pl  en  virksomhed  eller  arbejdscrfarins  med 
lletlt fra  det offentlige, er det vigtigt, at erhveivsforbe-
rtdtlstn tilrettelr88cs slledes, at den giver den uddan-
ntlstssegende  det starst  mulige  udbyue.  Der er fare 
tor,  at  uddannelsen  eller erhvervserfaringen  vii  fl  for 
tnrvrn et sigte  og  indskrznkes til  visse  umiddelbart 
'""rndelige fzrdigheder, dvs. at den i hajere grad bli-
tfr farvet  af  arbejdsgiverens umiddelbare produktions-
brhov  end af  den uddannelsessagendes  mere  almene 
bthov.  Ott  er derfor  nadvendigt,  at  myndighedeme 
hffcr foranstaltninger med henblik pl at sikre kvali-
lrttn af denne praktiske erfarina OJ  opl~rrina i en virk-
110mhtd. 
;~  for at  sikre, at der ikke lz88es nogen  hindrin-
Jf' i vcjtn  for  unge, der ensker at gennemgl denne 
tdwrrvsforberedelse,  ber regerinserne sribe ind pl to 
omrldcr: 
•i  unrc. der trues af arbejdsleshed, ber i rimeligt om-
fang  bevilges orlov fra  deres arbejde for at deltage i 
ddanne kurser for slledes at blive i stand til at be-
holde  deres  arbejde  eller finde  nyt  arbejde ; 
).!  aile unge, der deltager i disse kurser (blde dem der 
tr arbcjdslase, og dem der er beskzftiget~ ber mod-
t~gt hjrlp til  underhold. Ydelserne bar afpasses tf· 
ttr de  unges ekonomiske forhold  og v;rre tilstraelc:-
kthg til  at  d;rkke rimelige leveomkostninger, even-
rutile  afgifter  og  diveBe  omkostninger  i  forbin-
dtlst  med  kurseme.  Endvidere  bar  belabet  vzre 
tton  nok til at sikre, at unge mennesker, der delta-
Jtr i en  aldan erhvervsforberedelse, er akonomisk 
btdrt  stillede, end de ville  vaere  ved at p  arbtjds-
ltlt. 
"  For  at  nl det enslc:ede  mll, at Jive aile  arbejds-
..,  un1r  tilstnrkkelig  erhvervsforberedelse,  er  det 
-.'YtndiJt at anvende aile eksisterende OJ  potentielle 
lf!Jrt\'isninp- OJ  uddannelsesressourcer. Arbejdsmar-
~  paner kan blde bidrage med rasourcer OJ erfa-
rinJ OJ ber derfor were med ved planhrpinarn. orp-
niserinaen  OJ  arnnemferelsen  af  propmmeme for 
erbvcmforbtrtdelse. 
S.mordninJ af  lovaivning  vedrerende  tvunaen 
tkoleJIDJ 01  adgang til  arbejde 
28.  I en medlemsstat er aldersgr;rnsen for  undervis-
ninsspliJtens  opher  Iavere  end  det  alderstrin,  hvor 
unae kan  beBYnde  at  arbejde eller kan  komme i llrre 
eller deltage  i uddannelseskurser pl institutioner, der 
drives  af  arbejdsformidlingen,  og  som  klassificeres 
10m arbejde.  Denne situation er selvfalgclig  utilfreds-
stillende.  lndtil  undervisningspligten  forlznges  frem 
til  det  tidspunkt,  hvor  de  unae  tr pmle nok  til  at 
mltte arbejde, ber Ioven  ~endres slledes, at  unge, der 
forlader skolen, kan plbeBYnde erhvervsuddannelse ti-
ler •ae besk~eftiaelse. 
Samorclning af atetteforanstaltlninger 
29.  Det  forekommer  i  denne  forbindelse  nadven-
diat at  understrege betydningen (slledes som  dec  tidli-
aere er sjort i Kommissionens  htmtillinR a·tdrertndt 
trhvtn1ntjltdninR)(') af  en  omhyggclig  samordning 
af vejledning, uddannelse og arbejdsformidling. Det  er 
isaer  vigtigt,  at  arbtjdsanvisningen  er  i  n;rr  kontakt 
med erhvervsvejledning og  erhvervsuddannelse.  Dette 
er pl nuvaerende  tidspunkt ikke altid tilfzldet, da  an-
avaret  pl disse  forskelliae  omrlder i  en  nekke  med-
lemsstater fortsat henherer under forskellise ministeri-
er OJ  orpner.  · 
Det retlige grundlag 
30.  Kommissionen for  De  europziske Frllesskaber 
har derfor udarbejdet felgende henstilling til medlems-
staterne.  Henstillingen er baseret  pl de  bestemmelser 
i Rom-traktaten, der direkte vedrerer besk;rftigelse og 
uddannelse af  unge.  Disse  omfattcr artikel  117,  hvori 
bthovet for  en  forbedring  af  arbejdernes  leve- og  ar-
btjdsvilklr  udtrykkeligt  understreges,  artikel  118, 
hvori det plhrges Kommissionen at fremme et snarv-
ert  samarbejde  mellem  medlemsstateme  vedrerende 
aociale  problemer, navnlig  besk;rftigelse, og alminde-
liJ og vidcRglende faglis uddannclsr, samt de  almin;.- · 
delige principper for gennemferelsen af en fa-lies  poli-
tik  for  faglig  uddannelse,  som  Rldet  har  fastsat  pi 
pndlag af anikel 128. Henstillinsen er endvidere ba-
seret p1 artikel 1  SS,  hvori  Kommiuionen bemyndip 
til at reue henstillinaer. 
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HENSTILLING 
lndledning 
1.  Af  disse  grunde og  som  en  ferste  foranstaltning 
med henblik plat fremme beskarhigelsen 1f unge hen-
stiller Kommissionen  for  De  europziske Paellesskaber 
i overensstemmelse med mllene og ordvalget i trakta-
ten om oprettelse af  Det europziske ekonomiske Fael-
lesskab, szrlig artikel  ISS,  og  i medfer 1f  Ministerrl-
dets afgerelse af  2. april  1963 og efter at have  hert Eu-
ropa-Parlamentet (1)  og  Det  ekonomiske  og  10ciale 
Udvalg (Z) til medlemsstateme It tneffe felgende foran· 
ataltninger. 
A.  ERHVERVSFORBEREDELSE 
2.  Erhvervsforberedelse  ber  vzre  til  rldighed  for 
unge,  der  har  forladt  skolen  cfter  undervisningsplig-
tens opher og  indtil det fyldte  25. lr, og som enten er 
arbejdslese  eller  truet  af  arbejdsleshed,  og  som  ikke 
har anden  mulighed for  erhvervsuddannelsc. Hvor det 
er nedvcndigt, b0r de, der forladc:r  skolen uden nogen 
afsluuende  eksamen,  have  fonrinsret. 
3.  Formllet  med  erhvervsforberedelse  er 1t  forbe-
rede  unge  til  arbejdslivet.  Erhvervsforberedelsc  ber alt 
efter omstzndighederne omfatte : 
a)  Erhvervsvejledning  der  tager  sigte  pl at  finde  frem 
til  den  uddannelse og  de  beskarftigelsesmuligheder, 
der  passer  til  den  unges  evner og  interesser. 
b)  En  forbedret  tilegnelse og  anvendelse af de  grund-
laeggende farrdigheder som f.eks. mundtlig og skrift-
lig  udtryksfarrdighed,  elementrr matematik  og  de 
samfundsrelevante  fzrdigheder,  der er  nedvendige 
i arbejdslivet. 
c)  Forstlelse  af  de  grundlzggende  principper  for  de 
ekonomiske og  sociale strukturer, endvidere  kend-
skab  til  lovgivningen  vedrerende  social  sikring og 
a~jdsmarkedsforhold, ledelsens  og  fagforeninger-
nes  roller,  arbejdslivets  karakter,  arbejdssikkerhed 
og  hygiejne,  forholdet  mellem  arbejdsgivere  og  ar-
bejdstagere og endelig forstlelse  for,  hvorledes man 
benytter.sig af vejledning, uddannelse og arbejdsan-
visning. 
d)  Bredt anlagt praktisk  undervisning, der kan  kvalifi-
cere de uddannelsessegende til blde at velge et be-
(') Europa-Parlamentets udtalelse om udkastet til henstilling: 
IS.  II. 1976  - EFT  nr.  C  293  af  13.  12.  1976,  a.  48. 
(') ~~  ekonomiske ogsociale Udvalgs udtalelse om udkulet 
til  henstillina: 20.  I. 19n - EFT  nr.  C  61  If 10.  3. 
1977  ... 15. 
atemt  erhverv  inden  for  deres  faaomrlde  OJ  ril  pi 
tt tenere  trin  at  ~tnnemgl en  videre  uddannrbt 
e)  Pnktisk arbejdserfarinJ, enten i en  ~irksomhtd tJ. 
ler ved  hjaelp af andre midler, 10m kan Jivt tilu• 
rende  erfaring. 
4.  Der  ber  ved  erhvervsforberedelsen  anwndn 
modeme  undervisningsmetoder, der  passer  til cit II 
dannelsessegendes  alder  OJ  modenhed. 
S.  Ved  tilrettelzggelscn  af  erhvervsforberecklll' 
ber der drages fuld  nytte af aile eksisterende uddan.wf. 
sesressourcer og erfaringer, herunder dem som  arbtplil 
· ,givere, fagforeninger og andre relevante organer  sui~ 
inde  med. Arbejdsmarkedets parter ber vaere  mtd "" 
planlaegningen,  organiseringen  og  Jtnnemfertlltl ~ 
erhvervsforberedelsen. 
6.  Slfremt  erhvervsforberedelsen  omfatter  offrr~'l 
finansiering  af  uddannelse  pl en  virksomhed  OJ ,  ~ .. 
arbejdserfaring,  ber myndighederne sikre, at  bldt  fli 
dannelscn og arbejdserfaringen er af hej kvalittt os • 
levant  for  de  uddannelsessegendes  behov. 
7.  Unge,  der  trues  af  arbejdsleshed,  ber  i ,,,._.,, 
omfang  bevilges  orlov  fra  deres  arbejde  for  If r~ 
nemgl erhvervsforberedelse for  slledes at  blivr  1 ""''' 
til  at  beholde  de res  arbejde  eller  finde  nyt  Itt• .. 
8.  Unge, der gennemglr en offentligt anrr.rr.t • 
hvervsforberedelse, ber have  udbetalt en  hjrlp. •· • 
1fpasset efter deres ekonomiske forhold, og wm,. .. 
strzkkelig til  at  d~kke blde underhold, evrnh,,-:. • 
gifter og diverse omkostninger. Hjrlpen ul  un i- ...... 
ber vzre stor nok  til  at  sikre, at  unge  mrnnr,i•·  .. 
de hager i en sldan erhvervsforberedelsc, tr ••  ·  ... :•· ,. 
bedre stillede, end de  ville  vsrre  ved  at p artw•"-·.., 
'·  Der ber drages omsorg for,  at  de unr ........... 
res om de eksisterende muligheder for erhvrrnJ .• ~· 
delse  OJ  om de  hjaelpeforanstaltnin~r, dtr ..  ,. .,. 
clem  i atand  til  It f•lge  kurseme. 
B.  SAMORDNING  AF  LOVGIVNINGEN  ON  II '1• 
PLIGT OG  ADGANG  TIL  ARBEJOl 
I  0.  Me~emsstateme ber  sennemgl  dtm  .-. 
ning  og  tneffe  de  nedven~ige  foransrahn•~"r" • 
henblik  ~  at  sikre, at  unae. der  forlackr  ...... ., 
undervisninppliJtens ophe1, ikke af  1ov,.~,,.,... " 
hindm i 11 pnnemp erhYfMforbcrcdcbt .C.. • • 
bejde. 20.  7.  77  IR  Europ~tiske  Pellaska~n Tidcnde  Nr.  L  180/23 
C.  SAMORDNING  AF  ST01Tf:FORANSTAI.TNINGEN 
II.  Medlemsstatrrne ber serge  for  en effektiv  koor-
dmation  mrllem de organer, der er ansvarlige  for  hen-
holdsvis  erhvervsvejledning,  erhvervsuddannelse  OJ 
arbtjdsanvisning.  Med  henblik plat sikre en tilbunds-
Jlrnde  orientering  om  arbejdsmarkedets  vilklr  ber 
mtdlemsstaterne serge for,  at  arbtjdsgivere OJ  fagfore-
ninger er tilknyttet dene arbejde  bide pi nationalt og 
lokah  plan. 
D.  TIDSPLAN  OG  INDBERETNINGER 
11  a)  Jnden den 31. december 1978 samt lrligt deref-
kr  underretter  medlemsstateme  Kommiuio-
nen  om  de  foranstaltningrr. som  de  her truffet 
til  aennemfertlst af  denne  henstillins. 
b)  Kommissionen  offentliuer ptriodiske  nppor-
kr om  de  aktioner  medlemsstateme  har  Cl&d 
til  gennemf•relse af  denne  henstillinJ. 
Udfcrdiget i  BNXellcs,  den  6.  juli  lfJn. 
P4  Xommissiontns  wpt 
H.  VREDELING 
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RESOLt.mE VAN DE RAAD 
vu 11 december 1979 
betreffcadc de alteraercade opleidinc voor joaaerea 
DE RMD VAN  DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, 
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap, 
Gezien de ontwerp-resolutie ingediend door de Com-
missie, 
Overwegende dat over het algemeen in de Lid-Staten 
de  perspeaieven  voor  tn~erkstelling weinig  gunstig 
zijn  voor  jongeren;  dat  bovendien  een  aanzienlijk 
deel van het totale aantal werklozen bestaJt uit jonge-
ren die gee~ passende beroepsopleiding hebben; 
Overwegende dat soepeler formules voor de overgang 
van school naar beroepsleven  moeten worden bevor-
derd en dat &evens  de ontwik.keling moet worden be-
vorderd van een beroepsopleiding die aan jongeren be-
~rt mogelijkheden voor toegang tot de arbeidsmarkt 
biedt;  -
Overwegende  de verklaring  van  de  Europese  Raad 
van 12 en 13 maan 1979 wat het gededte gewijd aan 
de altemerende beroepsopleiding betreft, en de con-
dusieuarule Raad :van  15 mei  1979; 
· Overwegende dat het derhalve van  belang is  de stel-
. tels  voor  beroepsopleiding  aan  te  passen;  dat  deze 
aanpassing met name kan worden bevorderd door de 
ontwikkeling van  de altemerende  opleiding,  dat wil 
zeuen de invoeging tijdens de overgang naar bet be-
roepsleven van  period~n waarin opleiding en  prakti-
sche  ervaring op de  arbeidsplaau  worden  gecombi-
nrerd; 
Overwegende  dat  altemerende  opleiding  bijzonder 
geschikt is  in drie soonen van situaties: 
- jongeren die zich in  een bedrijfsleersituatie bevin-
den of een post-scolair~ opleiding volgen, 
- jeugdige werkzoekenden die  in  aanmerking  kun-
nen  komen  voor  speciale  opleidingsmaatregelen 
die crop gericht zijn de integratie van jongeren op 
de arbeidsmarkt te vergemakkelijken, 
- jeugdige werknemers die  geen passende  beroeps-
opleiding hebben; 
Neemt akte van de mededeling van de Commissie be-
.  treffende  de  altemertnde praktische  en  theoretische 
beroepsopleiding voor jonger~n in de Gemeenschap; 
Is  van mening dat de altemerende opleiding zich, op 
een wijze die past bij de bijzondere· situaties in de Lid-
Staten en met stcun van de Gemeenschap, volgens de 
volgende richunoeren moet ontwikkelen: 
I. Richtsaoerca voor de Lid-Staten 
1.  lnhoud m  opztt wn tlt •lttmtmult opltitling 
-- ---De-Lid-Staten -bevorcleren-de-omwikkding van --d~ -------
fectieve banden tussen de·op\eiding en de ervaring 
op de arbeidsplaau. Deze banden impliceren de op-
stelling van gecoOrdineerde programma's en suuc-
turen die samenwerking tussen de verschillende be-
trok.ken  verantwoordelijke instanties mogelijk rna-
ken. 
Bij de opstelling van deze programma's moet reke-
ning  worden ·gehouden  met de noodzaak om  de 
opleidi~g een voldoende brede basis  te geven  om Nr. C 1/2  Publik:nirblad  van  de  Europrsr  Grinermchappen 
- t.c voldoen aan de eisen van de tcchnologische ont-
wikkeling en de t.c  voorziene veranderingen  in  de 
beroepen. 
Zij moetcn worden ~cut  met het oog op de ken-
merken die eigen 1.ijn  aan de beoogde catcgorieen 
jongeren.  · 
Er moet in het bijzonder worden gesueefd naar uit-
breiding van  het scala van 'beroepen waarvoor de 
venchillende  soortcn  van  altemerendr  opleiding 
&elden, met inbegrip van het leerlingstelsel. 
Een  passende  minimumtijd  moet in  beginsel  wor-
den·  besteed  aan  de opleiding  buittn de  arbeids-
plaau. 
'  2.  Totzicht op m nknnsing wn tit opleiJingm 
. lndien zulks passend blijkt, zouden de aangeboden 
opleidingrn moeten worden goedgekeurd en gel!va-
lueerd  door de voor de beroepsopleiding  verant-
woordelijke ·autoriteiten.  Het bereikte niveau  van 
bekwaamheid of de inhoud van de volwoide cur-
sussen zouden de toegang tot de verdere beroeps-
of algrmene opleidingen moeten vergrmakkelijken. 
Dr bevoegde autoriteiten trachten eveneens, even-
tueel door dezelfde diploma's af te geven, de aan-
sluiting te verz.ekeren tussen de alternerende oplei-
dingen  en  de  full  time-opleidingen  ten  einde  de 
overgang  tussen  verschillende  vormen  van  oplei-
_ding te vergemakkelijken. 
3.  Loon m financiering  . 
De Lid-Staten  zijn  van  mening  dat het eventuele 
loon of de eventuele vergoedingen voor de verschil-
lende sooncn van alternerende opleidingen op pas-
sende niveaus  zouden moeten worden vastgesteld, 
met  name  om  de  deelneming  van  jongeren  aan 
deze soonen van altemerende opleidingen tc verge-
makkelijken. 
4.  ArbeidsworvHUJrtltn m  sodtJt bescherming 
De Lid·Staten vergewissen zich crvan dat dicgenen 
die de vencbillende sooncn van altemerende oplci-
ding volgen, in  bet kader van dr bestaande wctgr-· 
ving, op sociaal  gebied  en  met  betrckkinc &ot  btl 
werk een passende bescherming genicttn. 
De Lid-Staten gaan na o( educatief verlof een nut-
tig  m1ddel  kan zijn om  in  het bijzondcr jeucdice 
werknemen zonder beroepsopleidin& aan t.c moedi-
gen om aan programma's voor altemerendc oplei-
ding dcel te nemcn. 
' 
II. Ricbuooeren voor de Gcmeeaschap 
Ten eindc  de  tenuitvocrlegging van deze resolutie It 
vergemakkelijken verz.ockt de Raad de Commissic: 
- na It gaan onder welke  voorwaarden  hct Euro-
pees Sociaal Fonds eventueel kan worden betrok-
ken  bij  de  actie  van  de  Lid-Staten  door middel 
van  modelprojeeten  van  beperkte  omvang  in  de 
geest  van  ·  anikel  7  van  Verordening  (EEG) 
nr. 2396/71 van de Raad van 8 november l971ttr 
uitv;oering  van  het besluit van  de Raad van  1 fc-
bruari  197 J  betreffende  de  hervorming  van  het 
Europees Sociaal Fonds (1), gewijzigd bij  Verord~­
ning (EEG) nr. 2893/77 ('), ten einde de  altem~­
rendt opleiding  gedurend~ de periode van intrede 
in het beroepsleven te ontwikkelen; 
- de toepasing van dezr resolutic in de Lid-Staten te 
volgen,  ten  einde  een  zo gebarmoniseerd  mogr-
lijke ontwikkeling te bevorderen; 
- te  dien  einde  aan  de  Lid-Staten. aile  mogclijke 
technische steun te verlenen; 
- de uitwisseling van ervaring op dit gcbied It  bevor· 
deren; 
- aan  de  Raad in  de  loop  van  1982  verslag  uit  te 
brengen  over de nand van  zaken beueffende de 
toepassing van dez.e resolutic. 
(')  PB iu. L 249 van  10.  II. 1971, biz. 54. 
( 1)  PB nr. L )37 van 27. 12.  1977, biz I. Nr.  L  180/18  Publikatiebled  van  de  Europne  Gtmeenschappen  20  7 r 
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I 
BASIS VOOR DE A.Cill 
Werkgelegenheidsproblemen voor jongeren 
1.  De  werkloosheid  onder  de  jongeren  is  in  de 
Europese  Gemeenschap  sedert  einde  I 970  voortdu-
rend gestegen. Sinds  1973  is  bet aantal  werkloze  jon-
geren  meer dan  verdubbeld.  Begin  1977 waren  in  de 
Europcse Gemeenschappen  on~vcer 2 miljoen  jon~­
ren  beneden  de  25  werkloos. 
2.  De  t~komst is  onzeker.  De  verwachte  verbcte-
ring  van  de  economische  t~stand zal  enige ontspan-
ning  op  de  arhcidsmarkt  m~ten teweegbrcngen.  In 
de  meeste  Lid-Staten  leidt  ecn  gestegen  vraag  naar 
produkten  tot  een  bcropleving van  de  vnag naar  ar-
beidskrachten.  Het  zal  nog  moeten  blijken  of  deze 
vraag  vold~nde zal  zijn  om  aan  aile  beschikbare  ar-
bcidskrachten  werk  te  bieden. 
3.  Daar  komt  bij  dat  het  potentiele  arbeidsaanbod 
in  de  Lid-Staten  tussen  1976 en  1980  naar  verwach-
ting  met  circa  2  miljoen  pcrsonen  zal  toenemen, als 
gevolg  van  de  aanzienlijke  stijging  van  het  aantal 
nicuwe werkzoekenden op de arbeidsmarkt en ecn da-
ling van  het aantal gepensioneerden. De werkloosheid 
als  geheel  zal  een  ernstig  sociaal-economisch  vraag-
stuk blijven, en de werkloosheid onder de jongeren zal 
nog  sterker om  zich  heen  kunnen grijpcn. Op lange 
termijn  (na  1985)  zou  er een verbetering kunnen op-
treden, aangezien dan de jongeren die geboren zijn in 
de  pcriode  na  1968, de  jaren  met lage geboortecijfen, 
hun  intrede  op de  arbeidsmarkt doen. 
4.  Werkloosheid onder de  jongeren wordt  niet uit· 
sluitend door kwantitatievc factoren veroorzaakt. Zij is 
ook  het gevolg van  het steeds aroterc venchil tussen 
de  kenmerken en mogelijkheden van  de  jongcrcn die 
hun intrede op de arbeidsmarkt doen, en de aard  van 
de betrekkingen die het bedrijfsleven hun bieclt, voor-
al  ten aanzien van  het niveau van  vakbckwumheid en 
de  arbcidsvoorwaarden. 
S.  Hct is  altijd venchrikkelijk voor jongeren  te  er-
varen dat zij  bij hun intrcde op de arbeidsmarkt pen 
werk  kunnen  vinden.  Het tnumatisch dfect van  de 
uitsluiting van  actieve deelnemins un hrt arbtidtr" 
ces voor  men  zelfs de voldoening van  ecn  bttrtU ., 
en de  daaraan  verbonden  onafhankelijkhtid httfr r 
amaakt kan voor  Jan~ tijd dicpc sporen nalattn OF • 
attitude  van  de  jongeren  tegenover  de  arbtid. •  • 
beidsmobiliteit en de  maatschappij. 
6.  Om  de  werkgelegenheidsproblemen  van  ~r 
ren  op te  lossen  moeten  acties  worden  ondtmt.-,.. 
op allerlei  gebieden - economisch belrid, ondf,_., 
arbcidsmarktbeleid -,  waarop de Commissit  11 ,.,, 
ltappcn  heeft  ondemomen. 
Het dringendst lijkt bet echtcr de  Commissit  h~o'; • 
verlenen  aan  de  werkloze  of  door  werklooshtt~ " 
dreigde  jongeren  die  niet  in  de  gclegenheid ''Jf'  ... 
beroepsopleiding  te  volgen.  Daarom  btsiOOf  • 
Commissie als  ecrste  stap een  aanbeveling op  It ,. 
len  bctreffende  de  voorbereiding op  bet  btr<>tp1'" • 
van  dezc  specifieke groep jongeren. ~  Comm";, 
met  bet  Europese  Parlement  en  bet  Econom•" ~  • 
Sociaal  Comite van  mening dat deze aanbevtlanJ .. 
aewtd zou  m~ten worden  met verdere (en  10 r.  ' 
lijk  meer  bindende) maatregelen  ter  bevordenn1 • 
de  werkgelegenheid  voor  jonaeren. 
7.  Het  besluit  hieraan  prioriteit  te  verlenrn  ._ .. 
woordt  ook  aan  de  tijdens  de  vergaderins  ,,. • 
Permanent Comite voor de  Arbcidsmarktvraar · •  · 
op 3 juni  1975 te kennen gcgeven wens van dt ..... 
partners  alsmede  aan  de  wens  van  de  minislc~ • 
Sociale  Zaken, die  bij  diverse  gclegenheden u· •· · 
bczorgdheid op dit gebied uitins pven. Er htM" · · 
tensieve . besprekingen  met  de  overheid  in  dt  • 
Staten en  met de sociale  partners  plaatspndr·  •• 
ervaring  van  sommige  Lid-Staten  op  dit  Ylu  ,.. 
evenccns  in  aanmerking genomen. 
8.  Tijdens  de  voorbcrcidinperkzaamhtcltn tlllf 
d•t het nuttia was de jongcrcn met  werkatltJr~',.·· 
problemen  verder onder te  verdclen : 
- werkloze  jongercn die nooit een pete  bt~· 
Ieiding  hrbbcn gekregen ; 
- jongeren  die  ecn  betrekkina  hebbtn  If"'* 
zonder een  bcroepsopleidina  te  hebbcn ,..  .. 
en  die  claarom  door  werkloosheicl  won1rt  • 
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- ;ongeren  die  een  beroepsopleiding  hebben aeno· 
Ctn  maar geen betrekking hebben kunnen vinden 
of  deze  hebben vtrloren. 
•  Met  instemming van de sociale  partners is  deze 
·~bfvtling gericht op de eerste groep jongeren, waar· 
a  in de meeste Lid-Staten een aanzienlijk percentage 
..  ,  de  werklozen  behoort.  De aanbeveling  heeft ook 
~~rrkking op de  tweede groep  jongeren, voor  zover 
a problemen van deze groep dezelfde zijn als voor de 
f"!\tt sroep. De  problemen van  jongeren die een be-
..  .,~\Opleiding  hebben  genoten  zijn  evenwel  anden 
m nllcn derhalve  niet onder deze  aanbevelina. 
lnbtnd tussen  deze aanbeveling en andere ac· 
ties van de Gemeenschap 
tt  Deze  aanbeveling past in het leader van vroeacr 
'"Jtrnomen  acties  van  de Gemeenschap op het ac· 
vJ wan  de  beroepsopldding.  In  het besluit  van  de 
tMJ van  1963 houdende vaststelling van de algt.mtnt 
'-l''"tlt" t:oor de  toepassing van ten gemtenschappt· 
··•  btltid  met  bttrekking  tot  dt  berotpsopleiding 
•,  !t  btpaald :  .overeenkomstig  deze  algemene  be-
f"IC'lrn, en  ten  einde de hierin vermelde doelstellin· 
,  ...  cr  vrrwezenlijken, kan de Commissie in het kader 
•• "tt Verdrag aan de Raad of aan de Lid-Staten pas-
•·  :..  maatregelen  voorstellen,  die  noodzakelijk  zou-
r. ~unncn blijken· (1).  · 
Dt  algtmtnt  btltidslijntn  voor  de  opstelling 
....  ,,. communautair attieprogramma  op  htt gt· 
-...J  t.HJ dt btroepsopltiding (Z)  die door de Raad op 
• ,,.,  1971  werden gocdgekeurd, legden nog eens de 
..at- .. k op de  opvatting van de Raad dat beroepsoplei-
•  -~  al~ cen  instrument voor een actief werkgelegen-
..  h~<leid moet worden gebruikt. In dt aanbeveling 
.,. Jt  Commissit  met bttrtkking tot de  voorlichting 
.. i4 htrotpskeuzt (l) werden de Lid-Staten reeds ver-
t.~· ck  uitbouw  van  voorlichting  bij  beroepskeuze 
.., ~tugdigcn en  volwassenen  te  bevorderen, de or-
... "'':t  dtr  diensten  voor  de  voorlichting  bij  be-
• ··.ruzr en van  de hun ten dienste staande midde-
.. .,..,  dt bchoeften van de bevolking aan te  passen, 
4{'  w dragen  voor  een  grotere  continuiteit  bij  de 
.... ·  .... !':t.ng  bij  beroepskeuze, voor een nauw contact 
vt ~  dacnsten  voor arbeidsbemiddeling en voor bet 
...... ,,tn van  de coordinatie van de werkzaambeden 
- wurkkins tot de voorlichting bij beroepskeuze in 
.. .. ~tmrcn, en de communautaire samenwerkina te 
-.·~rn. 
lltt sociaal attitprogramma dat in  1974 door 
• 1.-.J wordt  goedgekeurd  (
4~ houdt in dat door de 
t.  .•  ·t 61/266/EEG ; PB  nr. 63 van  20. 4.  I 963 - vierdc 
.,.  •wl 
"' "  C ll van  12.  8.  1971, biz.  S. 
~ ., 154  van  24.  8.  I 966,  biz.  281 S/66. 
·-·..t.Jt van  de  llaad van  21.  1.  I 974 ; PB  nr. C  13 van 
• :  1974,  biz.  1. 
Commissie  wordl  nagcgaan  welke  mogelijkheden  er 
zijn om communautaire acties te ondernemen ten be-
boeve van  onder andere werkloze  schoolverlaters. Het 
besluit van de Raad van 22 juli  197  5 (S)  inzake het ver-
lenen  van  bijstand  van  bet  Europces  Sociaal  Fonds 
aan jonae werklozen, met name aan deaenen die voor 
de eerste maal werk zocken, is  een eerste slap in die 
richting.  De  voorgestelde  aanbeveling  is  een  verdere 
stap.  De Commissie is  voomemens om bij verlenina 
van  bijstand  van  bet Sociaal  Fonds  voor opleidinas-
programma's  voor  jonaeren  zoveel  mogdijk  met  de 
aanbeveling rekening te  bouden  . 
13.  De  problematiek  van  de  overgang  van  school 
naar bedrijfsleven wordt ook aangesneden in het in de 
Raadszitting van 9 februari  1976  door de Raad  en de 
ministers  . van  Onderwijs  goedgekeurde  actiepro· 
gramma op  ondtrwijsgtb;td  (').  De op grond hicrvan 
te nemen specifiekc maatregelen werden opgesomd in 
een volgende  resolutie  in december  1976 (1).  Hiertoe 
behoren op acmeenscbapsniveau modelprojecten, stu-
dies en bezocken alsmede de opstelling van verslagen 
en statistieken. 
14.  Enkele  aspccten  van  de  problematiek  van  de 
werkgelegenheid voor vrouwen en meisjes komen aan 
de  orde  in  de  richtlijn  van  de  Raad  van  9  februari 
1976  inzake  de  gelijke  behandeling van  mannen  en 
vrouwen wat betreft de toegang tot hct bcroep, de op-
leiding en de carrieremogelijkheden (1).  In deze  richt-
lijn  is  het  beginsel  neergelegd  va11  de  niet-
discriminatie tusscn  mannen en vrouwen onder meer 
bij de beroepsopleiding. In overeenstemming met dit 
beainsel acldt de onderhaviac aanbeveling zonder on-
derscheid voor jonac mannen en  jonge vrouwen.  De 
problematiek van  de  jonac vrouwen  in verband  met 
de  berocpsopleidina  vcrgt  evenwel  nog  aanwllende 
maatreaclen welke op dit ogenblik bij de Commi  ..  ie' 
in voorbereiding zijn  . 
Doelgroep 
I 5.  Deze aanbeveling is  voornamelijk gericht op de 
grote grocp jongeren  die  jaarlijks  hun  intrede  op de 
arbeidsmarkt docn zonder voldoende op het beroeps-
leven  te  zijn  voorbereid.  Deze  jongeren  gaan  van 
school  zodra  zij  niet Ianger schoolplichtig zijn  (in  de 
Gcmcenschap varieert deze leeftijd van  14 tot 16  jaar~ 
vaak  met  slechts  zeer  beperkte  basisvaardigheden  . 
Daar  zij  momentecl  weinig  begeleiding  of opleiding 
krijgen,  vinden  zij  mocilijk  werk  in  tijden  met  een 
boog werkloosheidsgemiddelde. Deze categoric jonge-
ren  heeft  dus  behocfte  aan  hulp  van  aeintegreerde 
diensten  voor  beaeleiding,  opleidin&  en  arbeidsbe· 
middeling. 
~ 
PB  nr.  L 199  van  30. 7.  1975,  biz.  26. 
PB  nr.  C 38  van  19. 2.  1976,  biz.  I. 
PB  nr.  C 308  van  30.  12.  1976, biz.  I. 
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16.  De  11nbevelin1  moet Jericht zijn  Op  jonJereD 
die,  aonder  rniae  vooropleidina  te  hebben  aenoten, 
onaachoold werk  hebben  pvonden. Vuk komt  het 
voor dat voor deraelijk werk plotselina te veel arbeids· 
krachten  beschikbaar  zijn.  Daarom  heeft  de  unbeve· 
lina eveneens  betrekkina op jonaeren  die  een  derae· 
lijke baan  hebben of hebben aehad. Doel is  hun kan· 
sen  om  hun baan  te  behouden of een nieuwe baan  te 
vinden,  te  veraroten. 
17.  De  in  deze  unbevelina vooraestelde  actie  doet 
in pen enkel opzicht iets af un de activiteiten van de 
Lid-Staten  voor  uitbreidina  van  hun  alaemeen  be· 
roepsopleidinpstelsel. 
Voorbereiding op het beroepaleven 
_  · 18.  Het voomaamste  doel  van  deze  aanbevelina il 
het  atimuleren  in  de  Lid-Staten  van  het  trtffen  van 
voorzieninaen waardoor jonaeren die  niet de aeleaen· 
heid  hebben  op  school  of  bij een  werkgever een  be· 
roepsopleiding  te  ontvangen  na  vervulling  van  de 
· leerplicht op het  beroepsleven worden  voorbereid.  De 
formulering  .voorbereiding  op  het  beroepsleven• 
wordt in den aanbevcling gebruikt ter aanduiding van 
al  die. activiteiten  die  erop gericht  zijn  jongeren  een 
minimum  aan  kennis  en  vaardigheden  voor  het  be-
roepsleven  te  geven,  zodat  de  overgang  van  school 
naar  werk  vlot  kan  verlopen. 
19.  Niettegenstaande  de  vooruitgang  die  de  laatste 
jaren  op  het  gebied  van  de  beroepsopleiding  werd 
aemaakt, krijgt een groot aantal van  de schoolverlaten 
in  de  Gemeenschap  nog  steeds  weinig  of  helemaal 
aeen  beroepsopleiding  voor of na  het  verlaten  van  de 
achool.  Zelfs  in  tijden  van  volledige  tewerkstelling  is 
de · overgang  van  de  school  naar  het  werk  vaak  een 
pijnlijke en frustrerende ervaring. Waar het moeilijk is 
om  aan  werk  te  komen. kan  deze ervaring van  vroege 
werkloosheid  de  houding  van  jongeren  ten  aanzien 
van  de  arbeid  hun  Ieven  door beinvloeden. 
20.  De  regeringen  zouden  daarom  de  taak  op zich 
moeten nemen om ervoor te  zoraen dat werkloze jon· 
aeren  doeltreffend  6p  het beroepsleven  worden  voor· 
bereid.  Hoe deze  voorbereiding naar vorm  en  inhoud 
moet zijn, zal  varieren  naar gelana van  de  inhoud van 
bet  basisonderwijs  dat  in  de  individuele  Lid-Staat 
wordt  verstrekt,  alsmede  van  de  vraag  op de  arbeids· 
markt van  deze  Lid-Staat en de  behoeften van  de  be· 
trokken  jon-~re_n~  -·- _  --· 
21.  De  jongeren die de  meeste  moeilijkheden hcb-
bcn  om  een  baan  te  vinden, zijn  veelal  ook  dieaenen 
die  het  minstc  baat  kondcn  vinden  bij  hctgeen  het 
schoolsystecm  hun  kon  biedcn.  De  kans  bcstaat  der· 
halve  dat  zij  zichzelf  reeds  als  mislukkelinaen  zijn 
pan bcschouwen  en  dat  bij  hen  voldoende  zelfver· · 
trouwen  ontbreekt. Waarschijnlijk  zal  ook  hun  kennis 
van  de  carrieremogelijkheden  beperkt  zijn.  Het  orp· 
niseren  van  beroepskeuzevoorlichting  wordt  daarom 
extr_a  belangrijk ; voor de  evaluatie van  aanlcs en  vaar· 
diJheden  zou  ook  •bNik •mukt moeten  wordna 
van  methodes  wurbij niet  uitsluitend  afsepan wonk 
op de schoolprestaties, zodat de jongeren een pd  ld· 
vies  kunnen  krijaen  over de  vraag welke  beroeptn n 
welke  opleiding  voor  hen  bet  meest  geschikt  zijn. 
U.  Schoolverlaters  met  de  poverste  schoolresuh• 
ten  missen  ook  vaak  basisvaardigheden  die  in  de •r· 
reid  van  de  volwassenen  als  vanzelfsprekend  wordtft 
beschouwd.  Zij  hebben  moeite  met  bet besrijptn van 
instructies,  bet  invullen  van  formulieren,  bet  zicb 
mondeling en  schriftelijk goed  uitdrukken  en  het Jt· 
bruik  maken  van  de  door de  Lid-Staten  georganiKrr· 
de  dienstverlening  op  sociaal  en  ander  terrein.  Van. 
dur  dat  waarschijnlijk  deze  basiskennis  n 
•Vaardigheden  in  zekere  mate  zullen  moeten  wordrn 
versterkt en dat  hulp zal  moeten worden geboden  mt1 
de  toepassing  ervan  in  praktische  situaties. 
23.  Veel  van  de  jongeren  die  op  het  ogenblik  dar 
&ij  aan  de  leerplicht  hebben  voldaan  de  school  verb-
ten. doen  zulks omdat zij  de sfeer van  hun school on-
aantrekkelijk  vinden  en  niet  beantwoordend  aan  hrt· 
acen  hen  interesseert.  De  voorgestelde  voorberdd1n1 
op  het  beroepsleven  moet  derhalve  in  ee_n  voor  ;tuB· 
dige  volwassenen  geschikte  context  worden  geplaa~t 
en  nauw  zijn  afgestemd op  hun  praktische behoehrn 
Er  is  nog  heel  wat  werk  te  verzetten  ten  aanzien  van 
het  ontwikkelen  van  de  juiste  aanpak  van  de  problt· 
men  en  de  juiste systemen.  De  op  het  terrein  van  dt 
volwassenvorming  en  -opleiding toegepaste  methodrn 
en  technieken  die  in  de  Lid-Staten  sedert  de  twerdt 
wereldoorlog  werden  ontwikkeld,  zouden  in  dit  \'cr· 
band  nuttig kunnen zijn.  De  voorbereiding op her  bt-
roepsleven  moet  de  jongeren  niet aileen  de  bij  dr  11· 
beid  onmisbare sociale  vaardigheden  bijbrengen  mur 
ook  een  elementaire  praktische  opleiding  geven  op 
een duidelijk afgebakend gebied van  vakbekwaamhrtd. 
zoals  de  bOuwnijverheid,  de  machinebouw  of  kan-
toorwerkzaamheden.  De  basisvakopleiding  moet  10 
zijn  opgezet  dat  de  cursist  een  functie  op  bet  terrctn 
van  zijn  keuze  kan  aanvaarden  om  zich  zo  te  kwa!Jf,. 
ceren  voor  officiele  cursussen  voor  de  opleiding  tot 
phoold arbeider of ambachtelijk  beroepsbeoefenur 
24.  Aangezien  de  problemen  van  veel  jongertt~ 
voor een  deel  hun oorsprong vinden  in  onwetendhr•~ 
ten aanzien van  bet beroepsleven, zouden  breed opgt· 
zette  studies  en  praktische  ervaringen  een  onderdrrl 
moeten  uitmaken  van  de  voorbereiding  op  het  bt· 
- roepsleve-n : ·- -·  -~ 
i)  bij  bovcnbedoelde  studies  zullen  onderwerpcn un 
bod  moeten  komen  die  van  belang  zijn  voor  cit 
mensen  in  bet arbeidsproces. zoals  de  basisbeginw· 
len  van  de  economische  en  sociale  organisatie,  dt 
wetgeving  op het  gebied  van  de  sociale  zekerhcid 
en  het werken  in dienstverband. de  rol  van  directJc 
en  vakvereniginsen.  de  wereld  van  de  arbcid,  u-
beidsveiligheid en -hygiene, arbeidsbetrekkingen m 
bet  nut  van  voorlichtingsdiensten,  opleidin~in~rrl­
linsen  en  arbeidsbemidddingsbureaus ; .. "  Publikatieblad  van  de  Europae  ~meenachappen  Nr.  L 110/ll 
'  .,..lt•teht emrina in wrband met de  werkzaam-
.., !tft  aou  op  diverse  manie~n kunnen  worden 
....rttkt. bij voorbeeld : 
•  "-or werkaevers aan  te  moedigen, waar nodig te 
•Amulertn  om,  zonder  enigerlei  verplichtinJ 
••mncnijds,  jongeren  aan  te  nemen  voor  een 
puaode waarin  deze  pnktische ervaring  kunnen 
opdotn; 
t  ~r  het  in  bet kader van  de opleiding naboot-
wn  van  praktische  werksituaties ; 
.·  ~~  htt opzetten  van  een  door de  overheid  tc 
Lnancieren  programma  tot  bet  creeren  van 
~rkgtlcaenheid. 
''aar voorbereiding  op  het  beroepsleven  een 
...  .tt  onrheid  gefinancierde  opleiding  in  bet  be-
• • :A  tl\'aring  in  de  werksituatie  impliceert,  is  bet 
...  tc :ans  dat  bij  de  organisatie  ervan  zo  te  werk 
•  • F'K•an  dat  de  cursist er het hoogste  rendement 
, · .. :  Hrt gevaar  bcstaat dat de  opleiding of de  er-
..  f  d1r  in  de  werksituatie  wordt  opgedaan  te  be-
.. •  ••.  nl. enkel  toegespitst op specifieke vaardighe-
•··  u  van  onmiddellijk  nut mocten  zijn,  m.a.w.  dat 
.  ~ • •uddijk  meer  worden  beinvlocd  door  de  be-
.,....,  un de  werkgever  aan  een  onmiddellijke  pro-
...  ,  dan  door  de  ruimere  bchocften  van  de  cursis-
...  \ .ndur dat  de  overheid  maatregelen  moct  ne-
,. • •·m  de  kwaliteit  van  een  dergelijke  opleiding in 
...  ,,.J,.Jf  en  ervaring  in  de  werksituatie  te  waarbor-
,.. 
a  Ten  einde  ervoor  te  zorgen  dat  jongeren  die 
.....  '"Jdijke voorbcreiding op bet berocpsleven  wil-
••  ..  r.~•ncn seen hinderpalen in de  weg  worden se-
't·  rou door de  regeringen in tweeirlei opzicht actie 
.. ..vn  worden  Jl'VOt>rd : 
. ,  .... ,rren  die  door  werkloosheid  worden  bedreigd, 
, ... .,jrn in  redclijke  mate  toelating  moeten  krijgen 
.,  ~•n hun  werk  afwezig  te  blijven voor  het voi-
r~ van  cursusscn  met als  doel  hun baan  te  kun-
wil bthouden  of een  nieuwe  baan  te  kunnen vin-
potcntille voorzieninaen op bet aebied van  ondenrijl 
en  vakopleiding  moeten  worden  benut.  De  sociale 
partners beschikken zowel over de middclen als de er-
varing om  hieraan  bij te dragen en zij dienen dan ook 
bij  de  planning, organisatie  en  uirvocring  te  worden 
betrokken. 
Co6rdinatie van de wetgeving op de schoolplicht 
en de toegang tot de arbeidsmarkt 
28.  In  een  Lid-Staat  ligt  de  minimumleeftijd  voor 
acboolverlaters  lager  dan  de  minimumleeftijd  waarop 
jongeren  een  betrekking  mogen  aanvaarden  of  een 
leerovereenkomst mogen sluiten, of dan  die waarop zij 
oplcidingscursussen  mogen  volgen  aan  instellingen 
die  ressorteren  onder de  diensten  voor  arbcidsbcmid-
deling,  aangezien  deze  activiteiten  als  werk  worden 
beschouwd.  Dit  is  vanzelfsprekend geen  bevredigende 
situatie. Zolang de schoolplicht niet verlengd  is  en  de 
kloof tussen school en bcroepsleven  niet  is ovcrbrugd, 
dient de  wet  zodanig te  worden  gewijzigd  dat  school· 
verlaters  toch  een  beroepsopleiding kunnen  beginnen 
of een  bctrekking  kunnen  aannemen . 
Co6rdinatie van diensten 
29.  In dit verband  zij gewezen  op  het (reeds ecrder 
in  dt aanbtvtling van dt Commissit mtl btlrtkking 
101 dt IIOorlichling  bij dt beroepsktu%t (1)  erkende  be-
lang  van  een  gocde  coordinatie  van  de  werkzaamhe-
den  van  de  diensten  voor  bcgeleiding,  opleiding  en 
arbcidsmiddeling.  In  het  bijzonder  moeten  de  dien· 
sten  voor  beroepskeuzevoorlichting  en  bcroepsoplei-
ding  nauw  samenwerken  met  de  arbeidsbcmidde-
lingsbureaus.  Momenteel  is  dit  niet  ahijd  het  gt>val, 
daar  de  verantwoordelijkhc:id  voor  de  vers<:hillcnde 
ditnsten in  sommige  Lid-Staten  nog steeds  bij  uitet>n-
lopendt> ministeries of overht>idsinstellingen  bf:ru~t  . 
Wettelijke basis 
30.  Op pnd van  de  bovenstaande  overweginaen 
heeft  d~ Commissie  van  de  Europesc  Gemeenschap-
pen  de  onderhavige  aanbeveling  aan  de  Lid-Staten 
opgestcld. De aanbe,·cling vindt  haar grond in  die  be-
' .,  aile jongeren die deze cursussen volgen ( zowel  palingen in  bet Verdrag van  Rome  wclke  rechtstreeks 
It wrrklozen onder hen als degenen die werk  heb- betrekking hebbcn op werkgelegenhcid en  bcroepsop-
~n) zou  een  onderhoudstoclage  moeten  worden  Ieiding  van  jongeren.  Hiertoe  rekent  de  Commissie : 
.,. 'trket>rd.  Dcze  uitkering  moct  aan  de  middelen  anikel  117,  dat  de  noodzaak  erkent  verbetering  te 
"" btstaaan van  de  ontvanger zijn  aangepast,  moe_!_ . __  J?r~~UO in_k.kvcnsstandaard en  de  arbeidsvoorwaar-
-.:.:~ndt zijn -voor  llet  iJek1te·n van .  ae·· iiormlle  - den van  de  werknemers ; anikel  118, dat  dt>  Commis-
t:·.lrn van  levensonderhoud, (eventuele)  bijdragen,  sic  de  taak  oplegt een  nauwe  samenwerking  te  bevor-
,..,  de  bijkomende  cursuskosten, en  moet  ruim  ge- deren  op sociaal gebied, met  name op het  terrein  van 
ttAJ zijn om te zorgen dat de  jongeren die aan een  de  werkgelegenheid, de  berocpsopleiding en  de voort-
tr~lijke vorm  van  voorbereiding op  het berocps- gezette  vorming ; de  door de  Raad  op grond  van  arti-
Nn deelnemen  financieel  in  een gunstiger  posi- kcl  128,  uitgevaardigde  algcmene  beginsclen  voor  de 
111  ~crkeren  dan  het  geval  zou  zijn  wanneer  zij  toepassing van  een gemeenschappelijk  beleid  met  be-
~rUoos zouden  blijven.  trekking  tot  de  bcrocpsopleiding.  De  aanbcveling  is 
Ttn  eindt>  het  aanbevolen  doel  te  bcreiken,. nl. 
• .,rklozt  jonJcrt>n  ec:n  adt>quate  \'oorbc:reiding  op 
I' btrocpslevc:n  ll'  seven,  zullen  aile  bestaande  en 
gebaseerd  op anikcl  ISS, dat  de  Commiss_ir  machtigt 
aan~vclinJen te  docn. 




1.  Om  de  genoemde  ttdenen doet  de  Commiuie 
van  de Europese Gemeenschappen aJs  eente actie ter 
~rdering van  de  werkgelegenbeid  voor  jongettn 
overeenkomstig  de  doelstellingen  en  bepalingen  van 
bet Verdrag  tot oprichting van  de  Europese  Economi-
sche  Gemeenschap,  met  name  artikel  ISS,  alsmede 
overeenkomstig  bet  besluit  van  de  Raad  van  2 april 
1963,  na  raadpleging  van  htt Europese  Parlement (I) 
en  bet  Economisch  en  Sociaal  Comitc (2),  de  Lid-
Staten de aanbeveling de volgende maatregelen te  tref-
fen. 
A.  VOORBEREIDING  OP HBT  BEROEPSLEVEN 
2.  Voorbereiding  op  bet beroepsleven  moet  open-
stun  voor  aile  jongeren  tussen  het  einde  van  de 
scboolplicht en 25 jaar die werkloos zijn of door werk-
loosheid  worden  bedreigd,  en  geen  andere  mogelijk-
. heid  hebben  om  beroepsopleiding  te  genieten.  Waar 
nodig moet voorgang worden verleend aan  hen die de 
school  zonder enig formeel  diploma verlaten. 
3.  Doel  is  de  jongeren  voor  te  bereiden  op de  we-
reid  van  de  arbeid.  Daarbij  dienen, waar  zulks  nodig 
is,  de  volgende  aspecten  aan  bod  te  komen : 
a)  beroepsopleiding en  -voorlichting waarbij wordt ge-
tracht  de  aanleg  en  belangstelling  van  de  betrok-
ken  jongeren  in  verband  te  brengen  met  de  be-
schikbare  arbeidsplaatsen  en  opleidingsmogelijk-
heden; 
b)  bet versterken en  in  de  praktijk toepassen  van  ele-
mentaire bekwaamheden, zoals  bet zich  mondeling 
en  schriftelijk  uitdrukken  en  elementaire  reken-
kunde, alsmede sociale vaardigheden die  in  het be-
roepsleven  nodig  zijn; 
c)  begrip van  de grondbeginselen van de economiscbe 
en sociale organisatie, de wetgeving inzake de sociale 
zekerheid en  bet werk  in dienstverband, de  rol  van 
directie  en  vakvcrenigingen, de  aard  van  de wereld 
van  de  arbeid,  arbeidsveiligheid  en  -hygiene,  ar-
beidsbetrekkingen,  en  bet  nut  van  voorlichtings-
diensten, opleidingsinstellingen en arbeidsbemidde-
lingsbureaus ; 
d)  praktisch  gerichte  opleiding  op  een  breed  terrein 
van  werkzaamheden die zo  is opgezet dat de cursis-
ten  een  concrete  functie  op  bet  terrein  van  hun 
keuze  aanvaarden  en  daarmee  gekwalificeerd  zijn 
om  zich  in  een  later  stadium  verder  te  scholen ; 
e)  praktische  ervaring  wat  bet  werk  betreft,  betzij  in 
ern bedrijf,  hetzij  door om  het  even  welk  middel 
dat ern gelijkwaardige  ervaring  kan  bijbrengen. 
(1)  Resolutie  van  het  EuropeK  Parlement  houdende  zijn  ad· 
vies over de aanbeveling van  IS.  11.  1976 - PB nr. C 293 
van  13.  12.  1976,  biz.  48. 
(')  Advies  van  het  Economisch  en  Sociaal  Comitt  over  de 
ontwrrp-aanbevding  van  20.  I. 1977- PB  nr.  C 61  van 
10.  l. I  '177,  biz.  H. 
4.  Op de  cunussen  ter  ~rbettiding op  hd t.f. 
roepsleven  moeten  modeme  ondenichtsmethodtt 
worden  gehanteerd  die  zijn  aangepast  aan  de  lrrft.JI 
en  het  volwassen  zijn  van  de  jongeren. 
S.  Bij de verzorging van  de cursussen ter  voorbf~tt­
ding  op  het  beroepsleven  moet  gebNik  worden  Jf· 
maakt  van  aile  bestaande onderwijsmiddelen tn tM 
ringen,  inclusief die  van  werkgevers,  vakverenigin~tt 
en  andere  in  aanmerking komende  instanties. Dt  110-
ciale  partners  dienen  bij  de  planning,  organi~atit n 
uitvoering  te  worden  betrokken. 
6.  lndien  de  voorbereiding op bet beroepslevtn • 
financiering  uit  openbare  middelen  impliceen van  dr 
opleiding in  het  bedrijf en/of van  de  in  de  werblf·~ 
atie  opgedane  ervaring,  dient  de  overheid  ervoor  • 
zorgen  dat  zowel  de  opleiding als  de  praktische  tf\'1 
ring in de  werksituatie op boog niveau staan en op dr 
behoeften  van  de  jongeren  afgestemd. 
7.  Jongeren  die  door  werkloosheid  worden  br 
dreigd,  moeten  in  rcdelijke  mate  de  toelating  kri~ 
om  van  hun  werk  afwezig  te  blijven  voor  het  volpt 
van  cursussen  ter  voorbereiding  op  het  bcroepslt\f'! 
ten einde hun  baan  te  kunnen behouden of een  n•t• 
we  baan  te  kunnen  vinden. 
8.  Aan  jongeren  die  van  ovcrheidswege  erkrndr 
cursussen  ter  voorbereiding  op  bet  beroepsleven • 
sen moeten  in  overecnstemming  met  hun  middrl~ 
van  bestaan  uitkeringen  worden  toegekend  die  wei 
doende hoog zijn om zowel de  normale kosten van k 
vensonderhoud, (eventueel) cursusgeld, evenals dt  b1: 
komende  kosten  in verband  met de  cursussen  te  dd 
ken.  De  onderhoudsuitkeringen  zoudcn  ruim  gtnOtl 
moeten zijn  om  te  zorgen dat de  jongeren die  aan ~ 
dergelijke  vorm  van  voorbereiding  op  het  bcrotp~lt 
ven  deelnemen  financieel  in  een  gunstiger  po!11tx 
vcrkeren  dan  het  gcval  zou  zijn  wanneer zij  werkloca 
zouden  blijven. 
'·  De  nodigc  actavateaten  moeten  worden  onr.rik· 
keld  om  de  jongeren  voor  te  lichten  over  de  m()Jf· 
lijkheden  tot  voorbereiding  op  bet  beroepslcven  " 
over  de  faciliteiten  die  geboden  worden  om  hen  • 
staat  te  stellen  de  cursussen  te  volgen. 
B.  COORDINATIE  VAN  DE  WETGEVING  MET  Ill. 
TREKKING  TOT  DE  SCHOOLPLICHT  EN  DE  TOt 
GANG  TOT HET  BEROEPSLEVEN 
10.  De  Lid-Staten  dienen  hun wetgeving  te  bnftt. 
deren en de  nodige  maatregelen  te  treffen  opdat  joe. 
geren  die  de  school  verlaten  bij  het bereiken  van  dr 
durvoor vastgestelde  minimumleeftijd  niet  door  ttc1 
telijke  beperkingen  worden  verhinderd  berotpsopla 
ding  tc  volgcn  of  ccn  betrekking  te  aanvaarden. •. 7.  77  Publikatieblad  van  de  EuropeK Gemeenschappen  Nr.  L 110/23 
C.  COORDINATIE  VAN  DIENSTEN 
II.  De  Lid-Staten  dienen  ervoor  te  zorpn dat er 
... docltreffende  coordinatie  plaatsvindt  tussen  de 
..,nsten  voor  bcrocpskeuzevoorlichting,  bcrocpsop-
~td•nl en  arbeidsbcmiddeling. Ten eindc te  bcwerk-
lltlltJtn dat  vollcdigc  informatic wordt verstrekt over  *  IOtstand  op de  arbeidsmarkt dienen de  Lid-Staten 
rt\OOr  tc  zorgen  dat  werkgevers  en  vakverenigingen 
.,.rt op  nationaal  als  op  lokaal  vlak  bij  de  werk-
aumhedcn  van  dezc  dienstcn  worden  bctrokken. 
D.  TIJDSCHEMA  EN  RAPPORTERING 
11  a)  Voor  31  december  1978,  en  nadien  elk  jaar, 
zullcn  de  Lid-Staten  de  Commissie  op  de 
hooJle  atellen  van  de  Jdroffen  muue~tlen 
inzake  bet tot stand  bren~tn van  de unbne-
ling. 
b)  Op JeZette  tijden  zal  de  Commissie  een  np-
port  bckendmaken bctreffende de door de Lid-
Staten  getroffen  maatregelen  inzake  het  tot 
stand  brengen  van  de  aanbcveling. 
Gedun te  Brussel,  6 juli  1977. 
Voor  dt Commissit 
Dt Viet· Voonitttr 
Henk  VREDELING 'E  x  a  £  a  T) 
Ex£t~xa ~~  ~~v  £nayy£A~a~~H~ £H-alb~va~ xa~ xa-
~ap~~a~ o~~~ EAAaba  xa~  ~~~  t~ap~oy~  npoypd~~a­
~o~  £vaAAao6~t~~~  txnaC6tvo~~· 
1.- H  tnayytA~a~~x~  £xnaC6tvo~ o~~v EAAa6a  tCva~  ~aa~xa  av~~xtC­
~t~o  ap~o6~6~~~a~  ~ou YnoupytCou  E&v~x~~ na~octa~  xa~  Sp~oxtv~&~wv. 
flapaAA~Aa  6~w~ ~t  au~6  tnayytA~a~~x~ txnaC6tvo~ xa~  xa~ap~~a~ 
naplxovv  xa~  aAAO~  ~opeC~,  6~~6o~o~  xa~  ~6Lw~~xoC,  nov  av~xovv a~o 
xwpo  ap~o6t.6~~~a~ aAAwv  YnoupytCwv,  ~t~a~v •wv  onoCwv  xa~  ~o YnovpytCo 
EpyaoCa~ 6La  ~loov  ~ov OpyavLo~ov AnaaxoA~otw~ Epya~LKO~ 6vva~Lxov. 
(  OAELl). 
To  YnovpytCo  EpyaaCa~ OLa  ~ov OAE6  t~ap~6~t~  aua~~~a~a tnayytA~a­
~LX~~  xa~ap~La~~ yLa  ~lou~ xaL  cv~A~Kt~.  EL6Lx6~tpa: 
a)  To  ava•~~a tnayytA~a~LX~~ xa~ap•La~~ vfwv  tCvaL  au~6  ~~~  Maan~tCa~, 
nov  ntpLAa~~avtL  &twp~~Lx~  6~6acrxaACa o~LC  ExnaL6tv~Lxf~ Mova6cc 
(ExoAl~ XUL  Klv~pa Ma&~~tCa~)  ~ou OpyavLcr~ou XaL  npax~LK~  aaxno~ 
a~a  cpyaa~~pLa  ~wv  ExoA~v xaL  o~L~  tnLXELp~crtL~.  E~~tpa AtL~oupyouv 
42  LXOAl~ Maan~cCa~ 0£  6A~  i~v EAAa6a  O~L~  onoCt~  ~OL~OUV xa&t  xp6-
~o  10.000  ntpCnou  ~a&~~l~ 6Awv  ~wv  ~4~cwv. 
An6  ~o  1977  ~£  ~o N.576/77  "ntpC  opyavwotw~ xaL  6LoLx~ocw~  ·~c 
r.tla~~  xaL  Avw~lpa~  TtxvLx~~ xaL  EnayytA~a•Lx~~ ExnaC6tuo~c"  OL  I:xo-
Al~  Ma&~•cCac an6  xa~w~tptc nov  ~•av  ly~va~  ~la~~  ~aa~Coa~ MaL  nA~­
pwc  ~a6~L~cc  ~£  ·~~  Tcxv~x€~  I:xoAt~  •ou YnoupycCov  E6vLxn~ LaL6tCac 
xaL  €p~crxcu~a~wv,  a~ov ~  6~6acrxaACa cr'au•lc  ntpLAa~~avt •o  CoLo 
np6ypa~~a (wpoA6yLo  MaL  avaAv•Lx6)  xaL  ~a  C6L.a  ~a&~~a~a ~ou  6~-
6aoMov~aL  a•L~  TcxvLx€~  rxoAf~  ~ov YnovpycCov  DaL6tCa~. 
flp6o~a~a  6~wc OL  LXOA€~ Maa~·tCac  fna~av  ~a vnayov•aL  O~L~  pv&~C-
0£~~  ~ov ~-576/77  Ma~  an6M•~oav  au~o~€At~a yL.a  ~a  ~nopouv va  A£~­
~oupyovv  tulALX~a npoypa~~a~a ~aa~~tCa~ nov  &a  a~•anoxpCvov~a~  cr•L~ 
__  a~ayxc~  ·~' ayopa~  tpyaaCa~.- 'E~a  L 6~~  t.ovpy~&~xa~- ~la T~~~a•a y L.a 
·~~  tL6L.x6~~·t~:  M~xa~o~cx~c~~,  HAtx•po•cxvC•~,  M~xavo~cxvC•~ Av-
~oxL.v~~wv,  HAtx~po•cx~c~~ Av~oxL~~~wv,  TcxvC•~ A~a~w~a~wv,  TcxvC•~ 
~vx~Lxwv M~xav~~a~wv, Y6pauAt.xov,  ~cxvC~~ HAtM•po~t.xwv I:vcrxtuWv, 
Apyupoxpuoox6ov,  Ko~~w~~ xaL.  TcxvC~~ rpa~Lxw~ Ttxvwv. - 2  -
t~a T~~~a~a av~a nov  AtL~ovpy~oa~-y~a n~~~ ~op4 ~ov Ox~w~pLo 
~OV 1982  ~nopovv va  ~OL~OVV vloL  ~ALKCa~ 16  t~WV KQL  avw  (yLa  va  ~~v 
lxovv  vnoxplwa~ va  napaxoAou&~aouv  ~~v  tvvtat~~ unoxptw~LK~ cxnaC6tv-
a~ nov  npo~Alnc~aL an6  ~o  v6~o 309/1976)  ~ou lxouv  ~tAtLwocL  ~ovAa­
XLO~ov  ~~  6cv~tp~ ~at~  ~ov  ru~vaaCou. 
Ta  npoypa~~a~a au~a cCvaL  OLapxcLa~ 4-6  cta~~vwv anou6wv  xaL  ocv 
£V~aaaov~aL  a~~v ~unLK~ cxnaC6tuon.  E~aAAOU ~£  ~L~  0La~a~£L~  ~ou ap-
&pou  18  ~ou ~.1262/82  (~EK 70/A/16-6-82)  npo~Alnt~aL  ~  6uva~6~~~a tnL-
66~~o~~ an6  ~ov OAEA  ~Lo~~xavLxwv xaL  ~Lo~txvLxwv  tnLXtLp~ocwv,  nov 
npoo~lpoviaL va  npoaAa~~avouv ~aan~l~ oL  onoCoL  napaxoAov&ovv  npoypa~­
~a~a  ~tXVLK~'  ~  tnayytA~a~Lx~' cxnaC6cvan,  onoLou6~no~t  ~opla. H tnL-
66~non  au~~ ~nope  C va  ~~·aot L ~lxp  1..  ~o  50%  ~ou  ~J.ttpo~  La& Cou  ave LO Cxcu-
~ov  cpya~~  (~£  ~0 ytvLx6  xa~w~a~o 6pLO  nJ.ttPOJ.tCO&Lou)  nov  LOXVEL  xa&t 
~opa,  yLa  ~L' nJ.tlpt,  tpyaaLaK~'  anaax6Ana~, xa&t  ~a~n~~ o~~v  tnLxtCp~­
a~.  Ta  noaa  ~~'  £nL66~~o~,  xa~a~aAAOV~aL an6  ~ov OAE6,  aAAa  ~apvvovv 
~o  Lp6ypa~~a 6nJ.LooCwv  Entv6~atwv. 
H  tnl..xcCp~an  Ka~a  ~~ OLapKtLa  ~~'  npax~LK~'  aax~a~, lxcL  npo,  ~0 
~a&n~~ 6At'  ~LC unoxpcwocL'  nov  lxcL  anlvav~L  a~ov  avtL6Cxcu~o  cpya~~, 
ov~~va ~£  ~L,  OLa~a~£1,,  ~n'  cpya~LK~' KaL  aa~aALO~LK~' VOJ,LO&toCa,  nov 
LOXVOUV  xa&t  ~opa. 
~)  To  aua~nJ.La  ~n'  tnayytA~a~LK~' xa~ap~Lan, cvnACxwv  ntpLAQJ.L~aV£1,  ~a­
xuppu&~a  ~~~J.La~a  tnayytAJ.La~LX~'  xa~ap~La~, OLapKELaC  8  J.tnvwv  ntpCnou, 
a~a onoCa  naplxc~aL  xa~ap~Lan J.L£  cv6~n~t'  npax~Lxwv  aax~acwv,  nov  av~­
nA~pwvov~aL J.tt  a~oLxcCa &cwpn~Lxwv yvwocwv. 
H  xa~ap~Lon au~~  naplxc~aL ot  av,pyouc  xupCw,  nALxCa,  16  t~wv lw' 
46  c~wv  (xaL  yLa  ~ou,  ~c~avda~c, nov  anLo~p,~ouv an6  6.ftp~avCa lw' 
48  c~wv). 
Ta  axc~Lxa  npoypaJ.tJ.ta~a  £~ap~6Cov~aL a£  cxnaL6tu~Lxl, ~ovdoc, 
(Klv~pa xaL  ExoAl,)  ~ou OAE~,  nov  OLa~l~ouv  ~ov  anapaC~~~o  ~cxvoAoyLx6 
_t.tl>1lALa~6  •. - -------- ------ -
OL  tL6Lx6~~~t' yLa  ~~,,  onoCc,  naplxc~uL  xa~ap~Lo~ cCvaL  xvpCw, 
yLa  ~0  ~LOJ.tnxavLx6  ~OJ,Lla.  Dp6a~a~a 6J,LW'  on~Loupy~&nxav KaL  np6xtL~aL va 
AtL~oupy~oovv  npoypaJ.t~a~a yLa  vlc,  tLOLx6~n~t' yLa  ~ov  ~oJ,Lla  ~wv Yn~pt­
oLwv,  6nw,  n.x.  6ax~vAoypd~v-E~cvoypa~wv-rpa~~a~lwv. - 3  -
E~ov~  xa~ap~L46~t~ov~ xa~a~~~X£~aL  xa~6~~ ~~ 6L&pxtLa  ~~~  xa~dp~L­
a  ~~  tnC6o~a an6  ~o~ OAEti  nov  ~noptC  ~a  ~a~crEL  ~o  yt~Lx6  xa~w~a~o 6pLo 
~~Epo~LoaCov xaL  acr~aXC~o~~aL  ~t  &~n~~t~,  tnCcr~~'  ~ov OAE~ a~o  'I&pv~a 
KoL~W~LXW~  Acr~aXCcrtw~  (lKA)  XaL  aXXov~  acr~aALO~LXOU~ Opya~LO~OV~  (N.~. 
1104/72 ibEK  11/L/24-1·-72). 
rLa  ~L~  tLOLx6~~~£~  cr~L~  onoCt~  ~  xa~~p~Lo~  anaL~tC  tx~t~a~l~ev' 
xwpov~ XaL  tyxa~ao~aOEL~ ~  ~EX~OAOYLK6  £~07tAL0~6,  nov  nplntL  ~a a~a~EW­
~E~ClL  0'£  ou~~o~o  XPO~Lx6  OL~cr~~~Cl  E~aL~Ca~  ~~~  ~EX~OAOyLx~c;  t~lXL~~~, 
yC~t~aL  a~LonoC~cr~ yLa  txnaLOEU~LKOuc; crxon6uc;  ~~c;  ~EX~LKOOLKO~O~LK~~ 
vno&o~~c;  ~w~  tnLXELp~otw~,  ~£  ~~  O~~LOVpyCa  t~OOE1tLXELp~OLClKW~ £KnaL-
0£U~LKW~ ~o~a&w~  ~ou 01~6. 
H  tnayytX~a~Lx~  au~~  xa~&p~Lo~  naplxt~aL  ~acrLxa crt  tL6Lx6~n~tc; 
~EX~Lxl~ xaL  at  tnCnt&o  ~tx~c~n. 
fLa  ~ov  ~oupLO~Lx6  ~o~la lxouv  LOpuatC  0'£  OA6xAnpn  ~~ xwpa,  0£ 
cruvtpyacrCa  ~£  ~n  ExoA~ ToupLO~Lxwv EnayytA~n~wv  (ETE)  45  ExoAlc;,  o~Lc; 
onoCt~  yCvt~aL  txnaC6tuo~ xa~w~tpou npoawnLxo6  ~oupLo~Lxwv  tnayytA~a~w~ 
~£  npoypa~~a~a OLapxtLa~ 40  ~~tpwv.  OL  ExoAl~  au~{~  AEL~oupyo uv  6~av 
vnapxouv  OXE~LXl~  av~yX£~ KaL  t~ao~aAC~t~aL o  anapaC~~~o,  apLa~6~ vno-
~n~Cwv XaL  nav~O~£  xa~n ~nv ntpCooo  xa~~twc;  ~~'  ToupLO~Lx~c; KCv~a~c; 
(cx~w~pLoc;-Map~Loc;). 
2.- 'A"A.Atc;  ~op~l~ txnaC6tuonc;  nov  naplxov~aL OLa  ~laou·.  ~ou OAEti 
tCvaL: 
a)  EnL~6p~crn - Mt~txnaC6tucrn  tpya~o~lvwv 
~)  EnL~6p~on o~tXtxwv  tnLXtLp~crtwv 
y)  flapox~  TtxvLx~c;  Bo~atLac; crt  tnLXtLp~crtLc;  yLa  ~nv  t~ap~oy~ an6  ~Lc; 
C6Ltc;  npoypapiJ.a~wv  tnayytX~a~Lx~c;  xa~ap~Lonc;  ~ou npocrwnLxov  ~ouc;. 
H  tnL~6p~on ~w~  tpya~o~lvwv navw  0£  al~a~a ~~,  EL0Lx6~~~ac;  ~ovc; 
npay~a~onoLtC~aL crt  ExoX{c;  ~ou OAE6,  aXAa  crt  ntpLopLa~lvn  lx~aa~ (n.x. 
yLa  ~Lc;  £LOLx6~n~tc;  ~wv  uno6n~a•onoLwv,  t~nopoUnaAA~Awv xaL  xo~~w•w~). 
EL6Lx6•tpa  o~ov  ToupLo~Lx6 To~la yCvt~aL  ~t•txnaC&tvon an6  ·~  ExoX~ 
ToupLcr~Lxw~  EnayytA~a~wv,  ~£  ~n ouv&po~~  ~ou OAE6  nov  ovvCo~a~aL  o~~v xa-- 4  -
~a~OA~  EnL6o~~~w~ ~t~£xnaC6tvo~~ xa~  ao~~~La~ ~c~~xnaLb£vo~l~wv  a~lpyw~ 
(N.1077/80  ~EK 225/A/2-10-80),. 
~>  ~~l~~e~~~-~!~~~x~~-~~~x~~e~~~~~ 
Et  Kl~~pa EnayytA~a~LK~~ Ka~ap~LO~~ E~~ACxw~  ~ov OAE~  npay~a~o­
noLou~~aL  ot~L~apLa ~LKp~~  6LapxtLa~ yt.a  tnL~6p~o~ o~tAtxw~  ~w~ tnL-
XtLp~crtw~  ~600 crt  3l~a~a xa3apw~  ~EX~OAOYLKa,  6cro  KUL  0£  3l~a~a nov  l-
XOV~  a~£0~ axlo~ ~£  ~~~  tK~lAtO~  ~~~  tpyaoCa~ O~L~  tnLXtLp~OEL~  6nw~ 
n.x.  ~  np6A~~~ ~w~  a~vx~~a~w~,  ~  anAonoC~on  ~~~  tpyaoCa~,  oL  a~&pwnL~t~ 
oxlotL~ a~~~ tpyaoCa,  ~  ~lon KaL  0  p6AO~  ~ov tpyo6nyo6  KAn. 
y)  ~~££X~-~~x~:~~f-~£~~~:~~-~~-~~~~~~e~~~~~ yLa  ~~~  t~ap~oy~ an6  ~L~ 
CoLt~  npoypa~~a~w~  tnayytA~a~LK~~ xa~ap~Lo~~  ~ou npocrwnLxo6  ~ov~. 
rLa  ~~~  nA~pla~tp~ xaAv~~  ~w~  a~ayxw~·~w~  tnLXtLp~atw~ crt  tL6L-
xtv~l~o npocrwnLx6,  tnL6Lwxt~aL  ~  a~aA~~~  ~lpov~  ~~~  tv&6~n~ xaL  ~~~ 
6ana~~~ yLa  ~~~  xa~ap~t-an  ~ou npoawnLxou  ~w~  tnLXtLp~atw~ an6  ~L~  CoLt~. 
rt-a  ~o oxon6  av~6  xa&Ltpw&nxa~: 
(1)  H napox~ an6  tbw  OAE~ ~tX~LK~~  ~o~&tLa~  o~L~  tnLXtLp~atLt,  nov 
ov~ca~a~aL a)  o~n~ txnaC6tvan  a~tAtxw~  ~ovc we  txnat-6tv~w~ yLa  ~a  t~ap~< 
aov~ ot- C6LoL  npoypa~~a~a xa~ap~Lcrn~  ~ov npoawnLxou  ~nc  tnLxtCpna~c xaL 
~)  o~n~  xa~~p~Lan at  ov~tpyacrCa  ~t  au~o6~  ~w~  npoypa~~a~w~ nov  &a  t~ap~< 
oov~  (~.709/77 ''ntpC  xa&LtpWOEWC  KL~~~pw~  tnayytA~~~LK~C  xa~ap~Cotwc; 
tpya~Lxov  6u~a~Lxou xaL  pu&~Catwc;  cru~acp<il~  &t~a~w~"  ~EK 282/A/27-9-77). 
(2)  H  napox~ oLxo~o~Lx~c av~6po~~c an6  ~o~ OAE~ (nou  ~tALK~ ~apu~tL 
~o~  TipoUncAoyLa~6  6n~oaCw~ Ent~6ucrtw~)  yLa  ~n~  xaAu~n ~lpov~  ~w~ 6ana-
~w~  t~~p~oy~~  ~w~  npoypa~~a~w~  tnayytA~a~Lx~c xa~ap~Lonc xaL  tnL~6p~­
onc  nov  t~ap~6Cov~ oL  tTtLXtLpnatLC  yLa  ~o npoawnLx6  ~ov~. H ou~6po~~ 
au~~ ov~6vaC6~t~~ ~t  a~aAoyn av~opo~n ~ov Eupwnatxou  Kot-~w~Lxov  Ta~tCov 
(E.K.T.)  ntpLopCCtL  crt  ~tyaAO  ~a~~6  ~LC  crxt~Lxlc  Oana~tC  ~w~  tnLXELp~crt( 
Ta  ~~c ouv6po~~c ~ou OAE6  xaL  ~ou E.K.T.  a~Lt  6ana~t~ ~w~  npoypa~~a~w~ 
au,;w~  npoi3Alno~~aL  an6  ~LC  OLa"ta~tLC  "tOU  ap&pou  25  'tOU  N.1116/81  "rt.a 
~ 
~~~  napox~ KLV~~pwv EVLOXUcrtWC  ~~C  ntpL~tptLaK~C KUL  OLKOVO~LK~~ ~~X~· 
\  t~ 
. ~..,.""'\\)  ~~  ~~C  XWPa~ KUL  ~~  pu&~t,O~  OV~UcpWV  &t~a~wv"  (CbEK  8/J\/14-1-81),  nov 
~  6La~~p~a~xt crt  t.oxu  ~t  'tL~  6t.a~attL~  ~nc nap.?  ~ou 4p3pou  25  ~ou N6~ov - 5 -
1262/82  "rl..a  ~T')V  napox~ KLV~'tpWV  t~lCJXUOT)(  'tT}t;  Ot.KOVOfJC.K~(  Kat.  ntpl..cpt-
pE.La.K~<;  A~an"'v~f)<  ·n1c  XL~pac;  xaL  <tpononoCnoT)  ouvaq>Wv  6t.a'tal;,£.wv"  (~EK 70/ 
/A/lfi-6-82). 
3.- ET')~Jt~wvt'ta~  6'tL  tnayytA~a't~M~ txnaC6£uoT)  napfxovv  KaL  &AAOL 
cpoptC<;  6rowc;  'tO  YnoupytCo  YytCac;  KaL  DpovoCac;  y1..a  'tT)V  txnaC6tvOT)  vooT)-
A£V'tLM06  npoownL.xou,  'tO  YnovpytCo  E~nop1..x~c; Nau'tLACac;  y1..a  'tT)V  £.xnaC6to-
OT')  npoawn1..xou  nAoCwv  xa.~wc;  Ka.L  aAAOL  cpoptCc;  6~<; n.x.  T')  ~T')~6o1..a  tnLxrC-
pT)OT')  HAtM'tpLo~ou (6EH),  o  Opyav1..o~6c;  TT')AtnLXOLvwvL.wv  EAAa6oc;  (OTE)  MA~. 
y1..a  'tT')V  £.KnaC6tUO'T)  'tOV  npoownLKOU  'tOU<;. 
4.- ELOLKW<ttpa  6aov  a.cpop&  'tT)v  tvaAAaoo6~tvT) txnaC6tuoT)  O'tT)V  EAAa6a 
'tl'toLa  npoyp&~~a'ta  tcpap~6~t~  npoc;  'tO  nap6v,  'tOVAaXLO'tov,  'tO  YnoupytCo 
E~vLx~c; LaL6tCa<;. 
Mt  'tL<;  6La'ta~tL<;  'tov  u.~/'to<;  614/1982  (~EK 123/A/5-10-82)  npo~Afnt'taL 
T)  opyavwoT)  xaL  AtL'tovpyCa  66o  't{'toLwv  npoypa~~a'twv. 
To  {va  tCvac.  'tO  np6ypa~~a nov  tcpap~6~t'taL  crt  ovvtpyacrCa  ~£  'tO  tpyocr't~­
OLO  av'toxLvfj'twv  "TEOK/..P"  O'tO  B6Ao  xa1..  'tO  aAAO  a.cpopa  'tO  Ttxv1..x6  xaL  Ena.y-
ytAIJO.'tLX6  AvxtLo  Nav'tLxn<;  Ka'ttv~uvoT)<;  nov  npo~Alnt'ta.L  va  AEL'tovpy~otL 
O''tO  VT)O'C  LUIJT)C. 
To  npw'to  np6ypa~J~Ja lxtL  apxCotL  va  tcpap~J64t'taL  xa.L  'tO  na.paxoAovao6v 
11  txnaL6tu6~tvoL  01..  onoCoL  napaxoAovaouv  2  cpop{<;  'tT)V  t~6o~Ja6a  ~twpT)'tL­
x~ 6L.6aoxa.ACa  O'tO  Klv'tpo  Ena.yytA~a.'tLK~<;  xaL  TtXVLX~<; ExnaC6tvoT)<;  (KETE) 
B6AOV  )(~I.  npay~a'tOnOLOU\1  npaM'tL)(~  aOKT)O'T)  tnC  'tpEL<;  T)~lpt<;  'tT)V  t~6o~~6a 
O'tOV<;  XWPOVC  'tOV  tpyOO'ta.uCou  O'tLC  Ka't£V~UVO'£L<;: 
a.)  Euv't~pnoTl  MT)xavT)~a'twv  BLo~Tlx~vca.,  Au'toxLv~'twv 
~)  EnL.crxtv~  ~t'taAALMwv fJEpwv  av'tOXLV~'twv 
y)  Bacp~  av'tOMLV~'twv 
6)  ~LaM60fJT)O'T)  aU'tOKLVn'tW\1  MaL 
t)  EvvapfJOA6yT)OT)  a.u'tOKLV~'twv. 
OL  txna.L6tv6fJtVOL  afJtC~ov'taL  yLa  'tL<;  T)~lpt<;  npax'tLxn<;  aoxT)OT)C  an6 
'tT)V  tnLxtCpT)OT)  ~£  nocroo't6  50%,  60~,  70%,  80~,  90%  MaL  100%  'tou,  ytvLxoG 
Ka'tW'ta'tOV  opCou  T)~tpO~L.oaCou,  avaAoya.  ~£  'tO  t~a~T)\10  onouow~ xaL  601..  l-
XOVV  ov~nAT}pwcr~-~  ~o  __  1_8_o_l'(;o<;_ 'tT)<;  t)~t.)(Ca_c  1ovc; _J.lt  'tO  ytvLx6  xa'tw'ta'to  6p1.o 
T}~tpOfJLO~Cov.  OL  O.fJOL~€<;  au'tl<;  tCvaL  6~oL£C IJE  txtCvt<;  nov  xa.'ta~aAAOV'taL 
O'tOVC  ~aaT)'tl<;  'tW\1  LXOAW\1  MaaT)'ttCac;.  r~..a  'tO  xp6vo  au't6  01..  txnaLO£.U6fJ£\IOL - 6  -
aacpa~Ct•V..l.  VCO  •:t6ov,l~  KoLW'Y~Wif¥ .taef)~"Corwv  (liL~j  ~t 6ann\l£(  'tT)' 
(.ftt')t~(pt}'"l(;· 
I1&v~w' xa'ta  ~T)v  t~ap~oy~ 'tOV  npoypa~~a'to,  avlxv~av  npo~A.~~~~a xaL 
W~ npo,  't~V  £~£uptOT) EKnaLOEV'tWV  MaL  W'  npo,  'tT)V  tttvptOT)  tMRULOtVO~fvwv. 
An6  nA.T)po~opCt, nov  tCxa~t an6  txnp6owno  'tT)'  tnLxtCpT)OT)'  lxouv 
np6~tOT) va  unaaxoA.~oovv 'tO  50%  'twv  txnaLOtuo~lvwv  ~t'ta  'tO  'tlA.o~  'tT)' 
·txnaC6tvaT),.  Dp6~AT)~a tnCoT),  avlxv~t 6aov  a~op& 'tT)V  XPT)~a'to66'tT)OT)  'tOV 
I1poypa~~a'to,,  yLa'tC  tv~ ~t  ~L' 6anavt'  'tov  npoypa~~a'to'  ~apuvt~aL xu-
pew,  T)  tnLxtCpT)crT)  {xa~a~oA.~  a~oL~wv,  ao~aA.Co~pwv,  a~oL~l' txnaLOtv'twv 
yLa  'tT)V  npaX~LX~ a<JMT)<JT))  'tO  np6ypa~~a lxtL  vno~AT)&tC  ~n6  ~0 YnovpytCo 
E&vLM~' uaLOtCa,  MaL  ~E  ~noptC va  XPT)~a~OOO'tT)&tC  an6  'tO  EKT  T)  tnLxtC-
pT)OT).  'Ooov  a~opa 'tT)  crvvlxLcrT)  'tov  npoypa~~a~o' txnp6crwno,  'tT)'  tnLxtCpT)-
OT)'  ~a'  nA.T)po~6pT)ot  6~L &a  t~t~laovv 'tT)  6vva~6'tT)~a ovvlxLcrT)'  'tOV  npo-
ypa~~a'to' a,ou  6~w'  nponyov~lvw' 'tT)pT)&ovv  oL  OLaOLxacrCt~,  wo~t va  ovv-
'tplxovv  OL  npoUno&lotL<;  yLa  ~T)  XPT)~a~o66~T)OT)  'tOV~  npoypa~~a~o' an6  'tO 
E.K.T. 
To  np6ypa~~a nov  ava~lpt'taL cr'to  TtxvLx6  MaL  EnayytA.~a~Lx6 AvxtLO 
Iv~T)' 6tv  £~ap~6cr~T)Mt,yLa'tC  uvlxv~£  T)  avayXT)  OT)~LovpyCa, O'tO  VT)OC  Iv-
~T)'  OLXO'tpo~tCov yLa  'tT)  cr~lyaaT) xaL  oC'tLOT)  'tWV  txnaLOtvo~lvwv,nov 
npolpXOV'tUV  M~L  an6  aAAU  VT)OLa. 
E'to  xwpo  'tOV  YnovpytCov  EpyacrCa,  yCvt~aL npocrna&tLa  t~up~oy~' 
npoypatJ.~a'to'  t v-::l.AAc:.o,16~t VT)'  tx  naC6t vaT),  ot crvvtpy  :~.o C  a  ~t  txnpocrwr~ovc 
'tT)'  noA.L'ttCa,  'tT)t  BaoT),  - Bvp'tt~~lpyn' YL'I  'tT)v  Copvcrn  cr'tT)v  EA.A.aoa  Klv'tpov 
EnayytA.~a'tLK~<; K·x'tap'tLOT)'  yLa  'tT)V  txnaC6tvar,  cr~nv  tL6Lx6'tT)~a tpyaA.tLO-
xa.'Hx.crxtuu.o'twv  ( ·· •.6 Lx6'tT)'ta  nov  6tv  tJnapxt L a"tnv  EA.A.aoa). 
OL  npo~~~apx~LKl'  o~LA.Ct, lxouv  yC~tL xaL  tA.nCtou~t 6'tL  'ttALXa 
'tO  np6ypa~~i.l  au--.·  -&a.  vA.ono l.T)&t C. 
TlA.o,  npow&tC'tcL  an6~acrn  ~ou Ynoup~ov EpyacrCa~,  ~aot~  't~~  onoCa, 
1  €V£pyoo 
o  CAE~ aa  £~ap~6C£L  nponapacrxtvao~~xa  npovpa~~a'tafRpooava~oA.~cr~ov,  a£ - 7  -
npw~~ ~aan yLa  ~L~  o~&6E~  ~w~  tnayyt~~&~w~ a)  ~v~oupyL~,  ~)  ~~Ex~po­
~oyLxa,  y)  ~nxa~O~OyLK6,  0)  ~OVpLO~L~  XaL  £)  KOR~LX~~-pan~LK~~.-
A-&~~a 14/1/83 National  Report 
Council  Resolution of 18  December,  1979  on  linked work  and 
training  for  young  people. 
The  links between  work  and  training  for  young  people must  be  considered 
in the context of the youth  employment  market  in Ireland and  the  recent 
developments  affecting the coordination of programmes  and  structures 
designed to encourage  the  employment,  training and  vocational preparation 
of young  people.  Ireland has  the youngest  population in Europe  with 48% 
under  the age  of 25.  The  annual  outflow  from  the educational systems in 
1981  was  approximately  65,000 with  75%  coming  from  second level.  In 
addition,  the  labour  force is expected to increase at a  rate of 18,000 per 
year  up  to 1986.  The  unemployment  figure  for  young  people under  25  derived 
from  the Live  Register was  43,700  in June,1982aAdrepresents  almost  29%  of all 
registered unemployed.  This  does  not  include a  high number  of first-time 
job seekers in the 15-19 age  group.  The  most  recent annual  School-Leavers 
Survey  undertaken  by  the National Manpower  Service confirms an  overall rate 
of 12.5%  among  school-leavers.  The  Survey  also indicates that unemployment 
among  young  people is highest among  those  who  leave  school without 
qualifications. 
The  major  initiative taken by  the  Irish Government  in relation to youth 
employment  in recent years has  been  the  establishment of the  Youth  Employment 
Agency.  The  Youth  Employment  Agency  is charged with bringing about  a 
united and  concerted approach  to  training,  work  experience and  educational 
measures  designated to tackle the problem  of youth  unemployment.  It acts 
under  the Minister  for  Labour  as  the body  having  overall national 
responsibility  for  furthering  the employment  of young  persons.  The  Agency 
is backed  by  statute and  was  established as a  limited company  so as to 
ensure that it can  act with flexibility,  efficiency  and  speed.  In the 
main,  the powers  of the Agency  centre on  its control over substantial  funds 
to alleviate youth  unemployment  and  its dispersal of those  funds  to programme ·~  7 
sponsors. 
The  Agency  is financed mainly  through a  1%  levy  on  all incomes  and 
subventions  from  the European  Social Fund.  The  Youth  Employment  Agency 
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takes an  overall  view  of the youth  labour market  and  reliesjon other bodies 
such  as AnCO,  National  Manpower  Service etc., to implement  actual programmes. 
In a  full year the total  finance expected to be  available to the Agency  is 
put at around  £90m  which  is sizeable in Ireland labour market  terms.  The 
Youth  Employment  Agency  is considering directing its activity  for  1983  to 
1984  to the following priority rioncerns.  . 
1.  Continued  research into youth  unemployment  and  the more  local 
identification of the problem  both statistically and  nominally. 
2.  Encouragement  of measures  within the  school  system to provide  for 
better transition from  school  to work  with a  particular emphasis  on 
those at lower  levels of education attainment. 
3.  A progressive expansion  of,  preferably community-based,  measures  for 
raising the  employment  related skills of young  people,  with no  or 
minimal  employment  experience,  from  disadvantaged backgrounds  through 
a  combination of educational and  industrial training based techniques. 
4.  A major  initiative directed at the longer  term  registered unemployment 
involving a  comprehensive  programme  of educational,  training,  work 
experience and  temporary  employment  modules. 
5.  A community  and  youth  enterprise development  programme  aimed  at the 
creation of sustainable employment  for  young  people particularly in 
nontraditional  forms  of work. Training  for  a  wide  range  of skills in  industry and  services is provided 
by  AnCO  - the Industrial Training Authority.  AnCO  was  set up  under  the 
Industrial Training Act,  1967  with responsibility for  improving  and  encouraging 
training at all levels of industry.  The  Chairman  and  Members  of the Board  and 
the Chief Executive are  appointed  by  the Minister  for  Labour.  Of  the thirteen 
- Board  Members,  five are  nominees  of the Irish Congress of Trade  Unions,  five 
are nominees of employers'  organisations,  one  is nominated  by  the Minister  for 
Education  and  two  are representatives of the Minister  for  Labour.  An CO 
receives financial support  from  the Department of Labour,  the European Social 
Fund  (ESF)  and  by  means  of  the levy/grant scheme. 
Training  for  hotel, catering and  the tourism industry,  is provided  by  CERT 
which  is governed  by  a  Council composed  of representatives of the various major 
bodies  involved  in the  industries.  Over  90%  of CERT's  income  is derived  from 
the Department of Labour  and  the  ESF.  The  council of CERT  includes 
~epresentatives from  AnCO,  Bord  Failte,  Depts.  of Labour  and  Education,  the 
Trade  Unions  and  other  relvant bodies. 
ACOT  was  established under  the Agriculture Act,  1979  to promote and provide 
training and  advisory services in agriculture.  It also maintains  a  close 
liaison with  the Department of Education  and  with other educational institutions. 
The  Board of ACOT  consists of representatives  from  the Department of Agriculture, 
Department of Education,  and  rural organisations,  and  funding  is provided  by 
the Department of Agriculture. 
Assessment of  the extent to which  the Resolution has  been applied 
The  establishment of the Youth  Employment  Agency  promises  far  reaching proposals 
----- ----~ 
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on  the development of effective links between training and  experience on  the  job 
for  young  people.  The  Agency  has given priority to its examination of the  scope 
for  a  more  structured transition for  those  who  are at high risk of becoming 
disadvantaged  on  the  labour  market.  Work  experience is recognised as an  important 
MF element  in any such structure.  The  Agency  has  welcomed  the valuable contribution 
of the Schools/Industry Links  Scheme  developed  under  the Manpower  Consultative 
Committee,  which  was  established to advise  the Minister  for  Labour  in discharging 
his responsibility for  manpower  policy.  At  present,  the Schools/Industry Links 
Scheme  is in operation in nine locations and  will extend  to approximately ten 
new  locations later  this year  and  an additional  twenty locations in 1983.  At 
the present largely experimental stage,  the Youth  Employment  Agency  has  endorsed 
the diversity of approach embodied  in  the  SPIRAL  experiment  {SPIRAL  is one of 
a  number  of EEC  funded  projects)  which  is also in  the  process of expanding  to 
additional locations. 
An CO 
AnCO  does  not  have direct responsibility for  job creation or  industrial promotion 
in Ireland.  AnCO  however  facilitates  job creation and  job retention through  the 
provision of training courses pertinent to the  needs of the economy,  companies 
·i  and  individuals.  AnCO's  primary role is to assist industry whenever  possible 
through  the provision of a  skilled workforce • 
.  i 
It is within this context that AnCO  views  the Council Resolution on Linked Work 
and  Training  for  Young  People  {O.J.  No.  CI/1 and  2 of 3.1.80).  AnCO  since its 
inception has  been conscious of the problems  inherent in the  training of young 
people exclusively in an  academic or  scho~tic environment.  In addition 
training which  is exclusively off-the-job may  tend  to weaken  the realistic 
employment  orientation of the whole  programme.  In determining  the  type  and 
environment of training courses,  AnCO  has always  endeavoured  to maintain a 
strong link  to the actual work  situation which  the trainees will encounter at 
the conclusion of their courses.  AnCO  has done  this in many  ways  viz 
(~ -s--
(a)  AnCO  operates a  forty hour  week  for  the trainees which  is a  standard 
working  week  for  industrial work  in Ireland. 
(b)  All conditions in the  training centre simulate  in as close  a  manner  as 
is possible  the realistic working conditions.  These conditions include 
clocking  in and out,  work  breaks,  tools and  equipment,  working clothes, 
discipline etc. 
(c)  Projects on which  the  trainees are  involved  are completely and 
realistically job orientated. 
The  majority of AnCO's  trainees are young  people  under  twenty-five years of age.  ~-
They  form  a  significant part of AnCO's  programme  for  Unemployed  and  Redundant 
persons  and  for  the Itinerant Programme.  All par_ticipants on AnCO's  Apprenticeshif 
Programme,  Career  Training  Programme,  and  75%  of participants on  the Community 
Youth Training Programme  are young  persons  under  25  years of age.  AnCO  ensures 
that on all of these programmes  the trainees receive  basic theory of the job, 
practical demonstrations of the skills involved  in performing  the  job,  and 
stamina  training to ensure  that the  job can be  performed effectively,  safely 
and  thoroughly.  In order  to impart  the skills, reinforce theoretical lessons, 
build up  stamina  and  expose  the trainee to realistic work  situations,  trainees 
participate on practical projects,  some  of which  are carried out in companies. 
AnCO's  courses1where possible or practical,are structured according  to the 
trainees needs.  For  example,  on  Community  Youth  Training Programmes  trainees 
receive  basic industrial skills by  means  of lectures, practical demonstrations 
and  by  means  of their own  exposure  and  participation on  these projects.  For 
some  other courses,  run principally in centres,  trainees are given a  period of 
supervised practical on  the  job training  in selected companies. 
MF -~-
AnCO  has  taken special steps  to help young  people who  leave  school with  no 
qualification.  Towards  the  end  of 1979,  AnCO  itself set up  three Community 
Workshops  in DUblin's  Inner City.  These Workshops  are directed at unemployed 
15-19 year  olds who  would  not be  ready to attend a  normal  AnCO  training course. 
The  Community Workshops  aim  to provide  basic training in adaptable  industrial 
skills which will equip  the  young  people  concerned  for  either  immediate  employment 
or  for  further  skill training at an  AnCO  Centre.  The  three workshops  have  been 
set up  on a  pilot basis for  three  years,  and  their operation· is being closely 
monitored  by  AnCO's  Research  and  Planning Division.  AnCO  has  also been 
supporting  a  number  of special workshops  throughout  the country which  are 
geared  towards  the  integration and  placement of travelling people within industry 
and  local communities.  Twelve  such workshops were  in operation in 1980.  In 
1981  AnCO  trained  almost  1,000 young  people  in workshops. 
As  indicated,all of AnCO's  courses are linked  to practical work  situations. 
Courses are neither  designed  nor  implemented  in isolation,  removed  from  realistic 
employment  situations.  AnCO's  very considerable success hitherto in the 
placement of its trainees is due  ~rincipally to  the fact that courses carried 
out  by  AnCO  are completely employment orientated and  that all courses  in their 
conception,  design  implementation and  supervision are  linked  to the opportunities, 
vacancies  and  job prospects for  trainees at the conclusion of their courses. 
The  concept of linked work  and  training and  education  for  young  people  is best 
exemplified  in Ireland  in the national apprenticeship system.  U~~~~ -~~~ 
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Industrial Training Act,  1967  seven  trade groups,  Engineering,  Construction, 
Printing,  Motor,  Furniture,  Electrical and  Dental Craftsman are designated 
for  apprenticeship training purposes.  Currently there are almost  20,000 
apprentices registered with  AnCO  - The  Industrial Training Authority.  These 
apprentices serve a  4  year  period of apprenticeship during which  they alternate -, 
between off-the-job training  in industrial training centres,  work  in employers 
premises  and  education and  training in Vocational Schools  and  Colleges. 
Approximately,  14,500 of these apprentices attended educational release 
courses in the  1981/82  academic  year  and  approximately 3,000 first year 
apprentices undergo off-the-job training either  in AnCO  Centres or  in training 
centres in industry.  The  educational release courses are either  block release 
courses  (8  to 12  weeks)  or day release courses 1 or  1~ days  release per 
week  for  the  academic year.  Approximately 8,000  attend day release classes 
and  6,500  attend  block release each year. 
The  Industrial Training Act,  (1967)  provides  that apprentices must  be  released 
without loss of pay for  courses of technical education and  training whereas  the 
Vocational Education Act,  1930  provides for  the setting up of courses of 
technical instruction in Vocational Schools  and  Colleges.  Apprentices on 
block release courses who  have  to live away  from  home  are provided with 
subsidised  accommodation  and  free  travel to and  from  the release centre. 
The  curriculum content of the  courses is determined  by  a  Curriculum Advisory 
Committee  (assisted by  trade expert working parties)  and  representative of 
employer,  trade  union,  education and  training interests.  This Committee 
operates under  the control of AnCO. 
AnCO's  Special Attendance  Project on Work  and  Training for  Young  People 
In response to the Council R.solution of 18th December,  1979 on  linked work  and 
training for  Young  Peopl~~ ~~~Q_b~s undertaken  to carry out a  special attendance 
-- ---- -- - - - - - - - - -
project in order  to develop  a  flexible form of transition from  school  to working 
life and  to develop within this transition ad· ptable systems combining  training 
and practical work  experience. Content  and  Concept 
The  programme  will combine  the systematic training of young  unemployed  school-
leavers in a  Technical College  together with  the practical experience on  the 
job.  It is anticipated that all the trainees will find  a  job related  to the 
training and experience  received  on  the conclusion of this programme.  The 
skills involved are related to the distribution sector.  This sector  was 
selected in view of  the  recurring manpower  shortages which  have  been detected. 
It was  decided  that these  shortages could  be  reduced  to some  extent through 
a  comprehensive  alternance programme  for  unemployed  young  people  wishing  to 
prepare  for  a  career  in this sector. 
All of the young  persons are  unemployed first job seekers under  20  years of 
age.  Some  of  the participants may  have  worked  briefly in'dead end'jobs where 
there was  no  provision for  worthwhile experience or skill acquisition.  All 
the participants will  be  recruited  from  the National Manpower  Service register 
of unemployed  people. 
SUPERVISION  AND  RECOGNITION  OF  TRAINING 
The  curriculum for  this programme  has  been drawn  up  by  AnCO  personnel  in 
co-operation with  the Technical College authorities.  However,  a  detailed 
curriculum can only be  established subsequent to the vocational assessment 
of candidates  for  this programme.  This selection will  be  carried out in the 
near  future.  The  programme  may  also enable  the trainees at the conclusion of 
this course  to enter  further,  more  advanced  management  orientated courses etc. 
Successful  trainees will  be  awarded  appropriate certificates by  AnCO  on 
completion of the course. 
REMUNERATION  AND  FINANCIAL  SUPPORT 
The  remuneration/allowances paid  to the trainees will conform to the standard 
AnCO  allowances  (See  Annex  1  for  list of current allowances)  Accommodation, travel and  meal  allowances will also  be  given where  appropriate. 
WORKING  CONDITIONS  AND  SOCIAL  PROTECTION 
Participants on  the  programme will enjoy all rights which other  trainees enjoy 
including  social protection rights. 
The  conditions of the  trainees will  be supervised  and  checked  by  AnCO  to 
ensure  that the  training and development of the young  persons are promoted 
in a  safe and  realistic environment which  conforms rigidly to all existing 
legislation. -·  I o  -
CERT  (Council  for  Education,  Recruitment  and  Training for  the Hotel,  Catering 
and  Tourism Industries) was  set up  in 1963  under  the Tourist Traffic Act,  1952. 
Its main  functions  are recruitment,  training and  placement  of staff for  the hotel, 
catering and  tourism  industries. 
Wherever  possible  in its training programmes  CERT  seeks  to arrange  and  maintain 
a  link between work  and  training.  In 1982  CERT  will  train the- following 
estimated  numbers. 
Category of Course  No.  of trainees 
1.  Full-Time Craft  930 
2.  Day  and  2  Day  Release Craft  330 
3.  Management  120 
4.  Industry-Based  5000 
5.  Unemployed  200 
6.  Preliminary  140 
6720 
Details of Courses 
*  Categories  1,  2,  3,  and  6  are carried out at  formal  off-the-job training 
centres  and  incorporate  a  period of supervised industrial experience 
as  an  integral part of the  course. 
*  Full-time craft trainees  attend between one  and  two  years 
-- duration  so~ of- the- period being-Spent  in  indusffia'L- expe-rie-tiEe.-- I  - ,, 
*  Day  and  Two  Day  Release  courses  are  aimed  at  young  persons who  commenced 
their working  lives without  the benefit of  formal  pre-employment  training. 
In the  case  of full  and  Day  and  Two  Day  Release  courses  CERT  provides  a 
range  of financial  incentives  to  trainees whilst during  industrial 
experience  a  grant  is made  to  the  employer  towards  the cost of wages. 
*  Management  grants  are  paid  in respect of Block release.  Sandwich  and 
Full-time trainees,  all of whom  undergo  supervised industrial experience 
as  part  of their training.  Full-time trainees begin training on  com-
pletion of  second-level  education whilst  the other categories are already 
in employment.  Block Release  course  is  aimed  at management  trainees 
in  industry whilst  Sandwich  course  is  for  persons  already working  in 
craft positions  in industry who  exhibit management  potential. 
*  Industry-based  courses  are  run to  improve  the  standard of skills of those 
already employed  in  industry.  The  courses,  which may  be  on or off-the-
job,  are relatively short  in duration. 
*  Preliminary courses  provide  an opportunity for  young  persons who  leave 
school  at  the  intermediate  level  to undergo  both  industrial and  general 
study. 
*  Unemployed  courses  are  aimed  at persons  on  the Unemployment  Register 
who  are  suitable  for  training for  Careers  in the Hotel,  Catering  and 
Tourism  industry.  The  vast majority of the  trainees  are young  persons. 
No  formal  work  experience is incorporated  in this  programme. 
Content  and  Concept  of linked work  and  training. 
As  can be  seen  from  the details  given  above,  CERT  actively promotes  the  idea of 
linked work  and  training.  The  relevance of both  on  and  off-the-job training - ~-
1s  continuously monitored  by  CERT's  technical  experts  leading  to  changes  in  course 
content  where  appropriate. 
Supervision and  Recognition of Training 
All  programmes  are  approved  and  evaluated by  CERT  and-the  level of competence 
achieved by  trainees on all courses  provides  a  suitable base  for  further  training 
at  a  similar or higher  level. 
Almost  all  CERT  courses  are worked-linked  and  where  there  is ·a  difference  in 
format  between  two  courses  pursuing the  same  basic  aim,  there  is normally uniformity 
of certification. 
Renumeration  and  Financial  Support 
CERT  provides  a  wide  range  of financial  incentives  to trainees attending its 
courses. 
All  trainees with  the  exception of those  attending Industry-based and  Preliminary 
Courses  are  in receipt of financial  incentives  paid by  CERT,  accommodation,  transport 
uniforms,  equipment,  meals  and  training grants being  the main grants. 
Working  Conditions  and  Social Protection 
In the  case  of trainees  placed by  CERT  for industrial experience,  CERT  Training 
Advisers  ensure  that  the  establishments  provide  an  environment  conducive  to the 
learning process  and  that  trainees  enjoy conditions  at  least  equal  to  the  legal 
minimum. 
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Single  Persons 
AGE  E 
.  16  - -17  Yrs  27.80 
13  - 3Ll  ·Yrs  35  I  10 






Tra 1  nee  ~11th 
Adult/Child  Deper.dant 




!JOTE:  1.  Each Additional Child Allowance  is £7.50 
2.  Single Parents are  to be  paid  18-34  single rate if they are 
under  35,  together with The  Childrens Allowance  of  E7.50 
oer child. 
Reason for increase/change: 




ALTERNANCE:  UK  NATIONAL  REPORT 
ll\'TRODUCT ION 
The  alternance training provided  in the  UK  is varied  and  ranges  across all 
levels  of student  ability and  vocational  requirements.  At  all levels,  but 
especially at  that  of the  least qualified  school  leavers,  there have  been 
significant developments  since  the Council  Resolution  of 18  December  1979. 
So:-:1ewhat  different  systems  of education  and  training apply  in different 
parts  of the United  Kingdom.  There  are in effect  four  separate  systems of 
education below university level, ·that  in England  (the responsibility of 
the Department  of  Education  and  Science)  and  that  in  ~ales (under the 
Welsh  Office Education Department)  generally operating·in close parallel, 
that  in Scotland  (under the  Scottish Education Department)  operating 
so:-:1ewhat  separately,  and  that  in Northern Irelanc  (under  the Department  of 
Education for  Northern Ireland)  separate again;  and  the degree  of 
devolution to local  authorities·(or,  in Northern Ireland,  education and 
library boards) whilst  gen~~ally considerable, varies  SQ~ewhat under these 
systems.  The  national· labour market  authority,  the Manpower  Services 
Commission  (MSC)  which  includes  representation  from  the  social partners, 
operates in England,  Wales  and  Scotland  but  not  in Northern Ireland,  where 
the  (Government)  Department _of  Manpower  Services fulfils  a  similar role. 
Accordingly,  whilst this report  gives  a  general  picture  of developments,  it 
may  not  do full  justice to differences  of detail  between the systems. 
This  report  is drawn  up  with reference to the headings  of the  Resolution, 
relating each  to four main  areas  of  interE-Et:_  alte:rnance,  in the  mainstrear. 
training system  (apprenticeship);  alternance in the mainstream vocational 
education system;  alternance for  young  workers  without  training,  and 
·alternance  for·  the· young  unemployed. 
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Nost  apprenticeships/traineeships  are  sponsored  by  employers  in the 
manufacturing  and  service  industries.  The  young,  selected  trainees  enter 
into a  contract  with their employers  under  whi-ch  they  are  given both 
practical training on  the  job  and  theoretical  training,  usually  in 
colleges of  further  education.  The  college  el~~ent may  consist  of day 
n!ease  (ie,  one  day  a  week  spent  at  a  college)  or  block release (ie, 
several  weeks  at  a  time  spent  at  a  college). 
The  main manufacturing industries  ~ith  apprent!cest~ps are  in the 
engineering  (including mechanical, ··electrical,  Y~:  .  .:.cle  indu~-:ries), metal 
manufacture,  construction,  timber  and  furniture,  paper,  pr~nting and 
publishing and  the chemicals  and  allied  industries.  In addition there are 
opportunities  for  apprenticeships/traineeships  in  p~blic utilities such  as 
coal,  gas,  electcity and  water  and  including  the  ~ational Health Service, 
transport  and  communication,  hairdressing  and  the  distributive industries. 
However,  in many  of these,  and  especially the latter two,  opportunities 
for work-based  traning has  been limited,  and  college-based  provision, 
whether  in full-time or  sandwich  (see  below)  has  provided  the main  training 
input. 
In 1980 it was  estimated that  same  90,000 young  people  entered  apprentice-
ships,  about  10%  of the  age. group.  A further  5~  or thereabouts  took  other 
part-time vocational  education/training opportunities linked with work, 
and  about  10%  took full-time vocational  courses. 
Nany  universities,  polytechnics  and  colleges  provide full  time  courses 
with alternance training at  higher levels.  These  range  from  a  four  year 
degree level course,  during  which  a  year is spent  receiving  on-the-job 
experience  in employment,  to non-advanced  further  education technician 
and  business  studies  2 year courses "''hen  a  shorter time,  on  day  or  block 
release,  is  spent  in  obtaining work  eA~erience.  Such  courses  are  knov.~ 
as  sandwich  courses  and  attracted  same  30,000  students during  1980/81. 
Integrated  courses  for  employed  young  people  witho'..1t  apprenticeships 
(Unified  Vocational  Preparation)  have  been  spon~ored by  the GoYernment  on 
a  pilot basis  since 1976.  The::~  schemes  give to young  people  \,·ith  fevJ 
or  no  qualifications who  enter  emplo)~ent where  there  is little or  no 





training available,  an appreciation of the world  of work,  including their 
o~~ firm  and  industry by  means  of on-the-job,  job  rotation experience. 
By  means  of day  release to colleges or  other  educational  institutions the 
young  people are  also provided  with training in life and  personal  skills 
as  well  as  knmdedge  of the  co;;ununity  and  their  role  in it.  After  an 
initial experimental  grov;rth  period  some  6,000  trainee~ a  year 
participated  in these  schemes in 1980/81  from  a  ~ide cross-section  of  incustries. 
Alternance  scher:-.es  for  the  young  unemployed  ha....-e  been  ru~ s:.r.ce  1978  under 
the  Youth  Opportunities  Progra~1e  •.  The  aim  of  the  Progra~~E is to help 
each young  person develop  in maturity,  confidence  and  independence  and  to 
acquire direct  experience  of work  and  a  range  of basic skills which, 
together,  lay a  foundation  for  adult life.  In 1980 there  t,•ere  sane 
550,000 entrants to the  Programme~  of whom  the  great majority undertook 
work  experience  on  the  premises  of  employers  or  com~unity projects,  but  a 
sm~ller number  undertook.special  full-time training courses.  Of  those 
on  work  experience about  one  quarter undertook  some  form  of  systematic 
off-the-job education/training,  usually concentrating on  life and  social 
skills relevant  to the world  of  work  and  to getting and  keeping  a  job, 
but  in some  cases with  a  more  directly vocational  element;  such 
opportunities being usually based  in a  college  of further education. 
DEVELOP:t-ffi:t-."'1'  OF  THE  CONTE~"'T  A."t\"'D  CONCEPT  OF  LI}\1\ED  WORK  Al\"'D  TRAINING 
Encouragement  of effective links between training  and  experience. 
Apprenticeships 
Apprenticeships may  be  defined  as  the initial craft  or technician training 
opportunities made  available to new  entrants to industry under  collective 
agreements.  Until  now  apprenticeships  have  begun  at the  age  of 16,  haYe 
a  duration of  3-L!  years  on  a  time  serving basis  "'-1j_ th age  related  pay. 
Responsibility  fo~ apprenticeships  has  lain  l-l.~th  the particular industries 
concerned,  often,  since their  establishment  in 1964,  under  the auspices  of 
the  Industry Training  Boards.  There  has  been  close collabora:ion ldth 





or  block release bases,  leading to certificates  a\-:arded  by  tr~e:  r·echnician 
and  Business  Education Councils  (TEC  and  BEC)  or  the City  of Guilds  of 
London  Institute  (CGLI) 
As  a  result  of the recession the  number  of new  apprenticeships  being 
offered  has  fallen appreciably,  from  over 100,000  in  th~ late 1970s  to  an 
estimated  90,000  in 1980 and  82,000  in 1981.  This  trend  has  been  a  ~atter 
of  concern both for  the Goverrunent  and  industry.  Therefore,  in line 
v.:ith  its concern for  the vocational  education of all 16-19 year  olds,  the 
GoYern-nent  has  instituted  a  programme  of apprenticeship  refer::.  ,.::-.ict~  ";·::.11, 
a::;ong  other developments,. endorse the 1 inks  bet1.;reen  the  edt:.cati on  sen·  ice 
and  industry.  This  is discussed  further  in paragraph 2.2.1.9 below. 
Vocational  education 
The  Government  has long  _encouraged  opportunities  for  higher  education 
students to gain practical experience  in productive work  as  a  means  of 
applying their theoretical knowledge,  for  example  through  sandwich course 
arrangements  and  as  a  means  of  drawing  together the  edt:.catio:-!  service  and 
industry.  There are,  however,  at present, many  practical difficulties 
in  expanding this policy when  three million of the country's permanent 
workforce  is unemployed.  :rhis is underlined  by  the difficulties which 
students  on  sandwich  courses  are  experiencing  in finding  training places. 
The  rapid  expansion  of  sandwich  student  numbers  from  50,000 in 1970  to 
74,000 in 1980 has not  been matched  by  the growth  in placements.  A 
recent  review of  sandwich  course  students  in England  and  ~ales revealed 
that in 1981-82,  out  of the  30,000 students  seeking placements,  there 
would  be  an  estimated  4,000 shortfall  in placements,  some  2,400 of which 
were  expected to be  in the engineering  and  technology disciplines.  This 
dearth of  sandwich course student  placement  in the  engineering  and 
technology  industries reflects the  impact  of the  current  recession on  the 
hardest  hit manufacturing  industry.  The  Council  for Tertiary Education 
in Scotland  repo~ted similar  findings  inks report  on  Training Places. 
Kon-degree  students  have  greater difficulties  in finding  placements  than 
degree  course  students. 
Part  of the present  problem  in  finding  placements  for  sand~ich course 
students  has  been  caused  by  the  reversal  of roles  between  industry  and 





cot4rses.  i'lcst  of  them  \.:ere  sponsored  througtJO"Jt  t ht:ir  course  by  firrr:~ 
;dl~~h had  a  contractual  obligation as  well  as  a  self-interested  ccr.:.itr.-~ent 
to provide  the  student  with the  necessary  and  appropriatE- training plact-. 
By  1970  there were  50,000  sandwich  students,  ~ost of  ~hom were  no~ college 
based  (ie.,  a  college  and  not  a  sponsoring  firm  taking  responsibility 
for  finding  training places).  The  education £ervice generally meets  the 
cost  of  sandwich  students'  academic  period  of  study  (including mandatory 
a~ards where  appropriate),  of  finding  industrial  placements,  and  of 
supervising  students during their work  experience;  employers  continue to 
meet  the  cost  of  salaries  on  sandwich pl acernent s  plus  supervision  and 
overheads. 
A further  problem  in  finding  placer.~ents  for  sandidch course  students lies 
in the  competitive position a  stud~mt  can  find  hi:-:.self  vis-a-Yis  a  young 
unemployed  person  V..7ho  can be  offered work  experience  by  firms  on  more 
attractive,  Government  subsidised,  terms  under  the Youth  Opportunities 
Programme. 
The  Manpower  Services Commission  (~EC) and  some  other bodies  can,  in  some 
instances,  provide  some  financial  support  for  sandwich_ course  students 
but  most  of the cost  of  employing  sandwich course  students while  on work 
experience still falls  on  employers.  Employers,  despite the difficulties, 
remain  committed  to the  sandwich course principle  and  supply  some  25,000 
training places  a  year. 
Some  research  work  is_already  under  way  to evaluate  sandwich  courses.  The 
National  Vnion  of Students  is carrying  out  a  consumer  survey  on  student 
preference;  a  Brunel  University/Confederation of  British Industry 
questionnaire  is examining  industrial  commitment;  and  the Development 
Services Unit  of the  Council  for National  Academic  Awards  is appraising 
the  educational  quality and  the value  of  the supervised training 
experience  of  sandwich  courses. 
In response  to the recommendation  of  the  Gm·ernment  sponsored  Sand~ich 
Course  Review  report  that  further research was  needed·,  the Goverrunent  is 
contributing,  in 1982-83,  same  ~40,000 towards  funding  a  programme  of 
research aimed  at.clarifying the costs  and  benefit=  of  sandwich  education. 
I]1e _programme. will  be  co-:-ordinated _by  a  steering group  led  by  the·-
Department  of ·Educati:m  and  Science \.Jith  member~  fro:..  other central 






As  a  further  indication of the Government's  concern at  the  shortfall  in 
sandwich course  placements,  the  :t-5C  is increasing  by  25i.  the  ntunber  of 
grants available to firms  to support  placements  t..'i thin the Training For 
Skills Programme  from  2,000  in 1981-82  to 2,500  in 1982-83.  The  additional 
500  grants will  be  for  sandt,•ich  students  in engir,ee:ring  and  a-pplied 
technology  courses.  In addition,  the  MSC 's sche:-:-.es  for  supporting cor.-:p'.lter 
science  sandt..•ich  placements  t..rill  be  extended  by  30~. in 1982-83.  These 
steps to ensure  the continuation of sandwich courses  should  be  viewed  in 
the  conte>.."'t  of the GovernJnent 's  co:nrr.itment  to ar.  edi.lcatior.  sen·ice  ,.;it~. 
closer and  stronger ties td  th industry. 
Young  people without  adequate training 
In 1976 the Government  set  up  a  pilot  Unified  Vocational  Preparatior~ (L''\'P) 
scheme  designed  to cater for  young  people  aged  16-19  who  had  left school 
with few  or no qualifications and  who  had  entered  full  time  employment 
~nich offered little or no  further  education or  training.  In 1981  the 
programme  passed  out  of the pilot phase  and  was  accepted  as  part of the 
Government's  provision for  the  education  and  training for  young  people. 
The  Programme  has  two  broad  aims  for  its trainees:  the acquisition of 
job specific work  skills a?d  the development  of  attitudes  and  knowledge 
about  the trainees'  working  environment,  the  con.'":":unity  and  themselves. 
All  schemes  share certain essential  features:  Induction to the  job,  to 
the organisation,  to the  industry and  to working life generally;  basic 
job skills and·  knowledge  which  is mainly the  er:1ployers'  responsibility 
and  covers  a  wide  range  of specific  job skills to make  the young  people 
as  adaptable  as possble;  social  and  personal  skills which  are  mainly 
developed  in colleges and  during a  residential period. 
There  is no  set  length for  lNP  courses.  They  are  individually designed. 





The  Nanpm\ler  Services Commission  (NSC)  contributt-s  financial  support  to 
these  schemes,  including  an  incentive grant  to employers  to encourage 
them to provide  in-firm training and  to release their young  employees 
to attend  the colleges  on  a  day  release basis.  The  NSC  also oversees 
the  sche~es to ensure that  they contain the  req~~site balance  of all 
the compnent s. 
A review published  in 1980 by the  National  Foundation  for  Educational 
Resea::-ch  ::-eport ed  the  St;Ccess  of  L\~P.  A repo::-t  by  the  nc~·:  defunct  Jorcanhill 
LTP  Group  on  the  5-yea'!:'  LTF  pilot  progranune  in  ~ci:,-:land  l·:ill  be  aYaila'::>le 
later  in the year.  Work  is continuing to explore  the possibilities of 
establishing certain core  aspects  of the curriculU;-;.,  as  a  lead-in to the  ne;.: 
Yo-Jth  Training Scheme  to be  introduced  in 1983.  The  appointr.1ent  of a  quality 
control officer to deYelop  and  maintain quality in curricul'l.lr.l  design is 
indicative of the Government  ·• s  conuni tment  to the  l.WP  philosophy in the short 
term  and  the  YTS  proposals  in the longer term.  The  importance  of training 
and  st~ff development  is also recognised  and  a  development  officer was 
appointed  to meet  the needs  of both UVP  and  YTS. 
The Jfordanhill  Unified Vocational  Preparation Group  (JUVPG)  at Jordanhill 
College of Education,  Glasgow,  undertook responsibility from  1976 to 
1981  for  the  curriculum  de~~elopment and  evaluation  of U\
1P  schemes  in 
Scotland  and  also for the  training  and  development  of tutorial staff 
concerned  with these  schemes.  In 1979  the Scottish Education  Department 
set up  an Education Resource  Unit  (ERU)  to assist tutors who  were  concerned 
with the  educational  elements  of the  Youth  Opportunities  Programme.  To~ards 
the  end  of the  UVP  pilot  programme it was  decided  to merge  the  ERU  and 
JUVPG  into a  single unit to cover the whole  field  of vocational 
preparation  and  the  Scottish Vocational  Preparation Unit  came  into being 
o:-.  1  April  1982.  It will  provide  a  focus  for  teachers  and  lecturers  and 
't-."ill  HOrk  with  other  agenc:Es  on  the development  of vocational  preparation. 
The  Unit  will also co-operate  closely v.'i.th  the  !-1SC  in developing the 
education  ele.ment.  in the  new  Youth Training Scheme  to be  introduced  in 
St-ptenber  1983. 




The  young  unemployed 
The  Yo-.Jth  Opportunities  Programme  (YOP)  was  launched  in 19i8 to prm·:.de, 
in the main,  for  a  small  but  important  minority  of  young  people l·:ith  no  or 
very  few  qualifications  who  needed  a  short  period  of  work  experience  or 
basic training in order to improve  their  cha:K-=s  of  securing perr..aner.: 
employment.  The  aims  of the  Programme  were  to provide  induction,  planned 
't·mrk  e-xperience,  an  opportunity  for  training  o:- f-..::-ther  education  a::-ld 
counselling  in a  distinctive  form  designed  to appeal  to  a:1d  help young 
people t-:ith  differing needs.  :1uch  progress  i-:a~  :-.a:e  ir:  t!-:e  ::.rst  ti·:O 
years  of  YOP  to meet  these  objectiyes.  HOi·:e·:e:- :~.-=  F..:'::'se~·..:e:.:  r:se  :..:-. 
unemplo)~ent among  the  young  school  leavers tas  necessitated  a  rethi~~ir.g 
of the  Programme, 
In  1981  various  initiatives and  developments  ai:r.:ed  at  ir.:proving  the 
Programme's  quality were  brought  together within  a  "Quality  Improvement 
Plan".  Improving the qup.lity  of the  Programme  while catering for increasing 
numbers  of entrants is not  an  easy task.  To  illustrate,  the  1981  annual 
survey of young  people  on  work  experience receiving off-the-job training 
showed  a  total  of  67,000,  an  increase  of  7%  on  the total  achieved  in 
1979/80,  But  this was  not  enough to keep up  ~ith the growth in the 
Programme  generally,  so that the proportion receiving  off-the-job training 
actually fell  by  13%  from  .t"he  1979/80 level.  Ke\'ertheless  real  progress 
in quality  improvement  v.ras  made  in 1980/81  and  examples  of this are 
given in the  following  paragraphs. 
The  three year  study entitled  "Grouping  of Skills" conducted  by  the HSC's 
Training Services Division entered its final  stage and  began to generate 
results and  material  of value in developing basic  skills training in 
YOP.  A major  aim  of the  study was  to establish a  bank  of  information 
about  the  skills required  by  young  people  entering their first  job;  and 
three local  labour markets  - Coventry,  Leeds  and  Liverpool  - ,,,ere  studied 
in detail.  The  identification  of large numbers  of basic  skills essential 
to a  range  of  joQ_s,  arising from  the  study,  ldll help  in the design  of 
individual  schemes  and  assist  in a  more  accurate  ~atching o: the 
abilities of  YOP  trainees to the  local  labour  ~a~ket;  help  the  Ca~eer~ 
Service in guiding  and  support:ng  young  peoplE  i;, their  acce~s to  anc 
progress  through  YOP;  and  assist  young  people  ir:  ::-:easuring  the:..r  m~-r: 





dcvelop:-:.E:'lt  o: a  basic  skills check list for  use  by  scher:.t::  ~"o.Jpe:r·;i~or=. 
This  ,,·a~  piloted  in  one  training ,,•orkshop  during  1980/81  and  t  ..  -:11  be 
extended  to 10  other ,.,Torkshops  during  1981/82. 
The  Basic Skills Unit,  established  in 1979/80 at  the  National  Extension 
College in Cambridge,  produced  a  ~~de range  of  teaching materials 
piloted  on  YOP  schemes,  related to basic skills,  for  super~iso:rs,  tutors 
and  young  people  in YOP.  These materials  included  a  series  of booklets 
~Titten by  young  people about  their experiences  of  growing  up,  learning, 
job hunting  and  personal  relationships  and  which  are  designed  to stimulate 
poor readers  to read  and  write,  as  well  as  pro\·iding ·\·aL.:a"jle  :7".a:erlal 
for discussion. 
The  relevance to  YOP  schemes  of computer  assisted  learning  i·~as  assessed 
during  1981.  Consideration was  being  given to introducing  a  co~puter 
based  training  system into  a  major training workshop  with a  view to 
adapting the  software  and  training packages  for  use  in YOP. 
In collaboration with  groups  of employers,  trades unions,  Industrial 
Training Boards  and  representatives  of  the  education senrice,  wo::-k  began 
on  developing model  schemes  offering up  to a  year of work  experience  and 
off-the-job training and  further  education,  linked  to particular fields 
of  employment,  which  could  be  introduced  at  a  local level.  For  ex~~ple, 
12  month  schemes  were  agreed  in construction,  distribution  a~nd  office 
occupations,  and  these  were  piloted during  1981.  Also  produced  have 
been  a  series  of basic  skills profiles for  jobs  and  clusters of jobs, 
a  handbook  for  sponsors  of·YOP  schemes  in the  Food  Drink  and  Tobacco 
industry and  four  teaching films  for  use  by  sponsors  and  the  further 
education  service.  Pilot  schemes  to test all these materials  have  also 
been run.  Work  began  on  three  experimental  programmes  of training  and 
work  experience  aimed  at  equipping  non-academic  and  poorly qualified 
young  people  for  jobs  involving  new  technology,  particularly in :he  field 
of  microprocessors. 
The  Tavistock Institute of Human  Relat-ions  has  undertaken  re~earcb into 
---- ---- - - - - -
the concept  and  content  of "learning through  h'Ork  e>..-perif:'r.ce".  Follo~dng 
extensive  fieldwork  on  100  YOP  schernes·in  four  parts of  thE  country,  the 
researchers  are developing  and  piloting methods  of  promoting  effecti\'e 
learning at  work  through staff training,  publications  and  disse:..:nation 
activities,  adYice  to individual  schemes  and  scherr.e  assess:-::ent  tec!-mi~ues. 
9. .' 
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T~e  l~dustrial Training Research Unit  and  Leeds  Cniver~ity are  develc~i~g 
"Trainee Centred  ReYielving"  l~hich provides- y01..:r.g  people  ,,,ith  opportur,i:ies 
to discuss  and  contribute to the management  of their progress  on  YOP. 
The  HSC  is also working with the City  and  Guilds  of London  Institute and 
the  Royal  Society of  Arts to develop methods  of recording  YOP  trainees' 
progress which  can,  in turn,  form  the basis  for  "Trainee Centred  Revie-;-:ing". 
T~elve exemplary projects  (ten in England,  one  in Scotland  and  one  in 
Wales)  were  set  up  with Local  Education Authorities  (LEAs)  to  exa~ine and 
de:nonstrate the potential  for  integrating,  on  an  authority wide  basis,  the 
fu:::-the:::- education and  work  experience  elements  on  YOP,  in\·olving  such 
deYelopments  as  the  creation ·of  sp~cial centres  p:coviding social  and  life 
skills courses  and  the  development  of new  information  systems to facilitate 
the  matching  of trainees to appropriate further  education opportun!ties. 
The  report  published  in July 1982  was  commended  by  the Department  of  Ecucatic~ 
and  Science  for  the  evidence it gave  for  good  practice in  LEA/~6C co-operation. 
A small  working  group  of the MSC's  Special Projects Division staff and 
representatives  of the  Association of Metropolitan Authorities produced  a 
guide to best practice within  YOP  which  focused  on  some  practical  examples 
of very good  schemes  and  the  organisational  arrange;nent.5  adopted  by  LEAs 
who  have  had  notable  success  ~~th YOP  in sponsorship  and  YOP  trainees. 
By  the  end  of  its third year the Programme  had  helped  nearly three 
quarters  of  a  million young  people  who  would  otherwise  have  been une:r,ployed 
and  it was  engaging over  80,000  sponsors  of  schemes  - public and  private 
firms,  Local Authorities  and  voluntary organisations. 
Curriculum development 
A major contribution towards  the development  of the  concept  and  conteA~ 
of  liP~ed work  in training has  been made  by  the  Further Education 
Curriculum ReYiew  and  Development  Unit  (FEU)  establjshed  in 1977  by the 
Department  of Education  and  Science  (DES)  to encourage  curriculum and 
staff  de:el_op~e~~- pa~!ic_ul  arl_r_~~_a:reas of  inno~·~tion l\"ithin the  colleges 
of further  education  (which  provide vocational,  and  some  general,  educatio~ 
at  the  "upper  secondary" level  and  above).  T~·le  FEr  ha~ a  small  full-t:..:::-~e 
staff,  and  a  Board  of Manageme:1t  l.:ith  represe::1tati\·es  of  a  \~·ide  range  of 
educational  interests,  the  DES,  the  ~BC  and  the  ~ocial partners.  The_~EC 
works  largely through  study  groups  and  networks  of practitioners,  a~  ~ell 





p~:~i~ular "\'ocatior.al  Preparation" published  in  January  19El,  t.a•.'f  beP:-, 
influential  in their consideration of  a  possible  corr.rnon  frarr.E:wot-k  for  ~ 
basic vocational  year  for  those  employed,  unerr.ployed  or  re1naining  in full-
time  education;  in defining basic skills and  learr1ing  objectives to be 
achieYed  co-operatively as  betlo.•een  trainee,  college and  l-.'Orkplace;  in 
considering  learning  strategies appropriate to those  objectives  and  to 
the context  of the  young  people's location,  status,  aptitudes  and  needs; 
and  in considering the needs  of staff engaged  in training  net-.'  client 
groups  through  nel-.'  forms  of provision.  The  Vnit  is also  i~orking clos-ely 
with  exa~ining and validating bodies  on  issues of progression into nore 
trarlitioLal  and/or  advanced  levels of vocational  education  and  training. 
In all tr.ese  activities,  and  in others  such  as  it::  t"ork  on  profiling, 
the Unit  has  worked  closely with many  of the other bodies  narr.ed  aboYe 
concerned  with  industry-related  and  in-firm training development,  such 
as  Industry Training  Boards,  the  Industrial Training Research Unit  and 
the Institute for  Nanpower  Studies. 
The  development  of a  broader training base. 
Foundation Training 
The  Government 's \o.fhi te  Paper "A  New  Training Initiative:  A Programme 
For  Action",  published  in December  1981  made  the  :t-1anpowE:r  SerYices 
Co!!Ullission  responsible  foF  the  management  of vocational  training programmes. 
for young  people  in the 16-19  age  group  who  are  no  longer in full-time 
education.  The  White  Paper  also launched  a  major  new  L1  billion a  year 
Youth Training Scheme  (YTS~ primarily for unemployed  minimum  age  school 
leavers to come  into operation  from  September  1983£ in England,  Wales  and 
Scotland;  a  broadly  similar Youth Training  Programme  is in operation in 
Northern Ireland  from  September  1982). 
A high level  working  group,  including representatives  from  industry  and 
education,  ~as set  up  to report  on  the  possibilities of this  ~ider and 
more  general  scheme  of foundation-training  for all  minimum  age  school 
leavers t,•hether  employed  or  unemployed  and  including first year  apprentices. 
The  ~·mrking group  produced  its report  in April  1982  and  its recorrl!:iendations 
have  been  accepted  by  the Government.  The  t,"'rking  group's  r..ain  reco::-:.T:":end-
at ions  on  the  content  of  the  net.:  sche:ne  and  the  assessr~!ent  of  the  trainees 
are  set  out  in the  following  paragraphs. 
11. 2.2.1.3 
2.2.1.4 
Training  opportunities  should  be  designed  to last  a  year  although  the~e 
"-'O"..lld  be  no  requirement  that  trainees  should  re:-'".ain  in the  sche::~es  for  a 
full  year:  for  example,  shorter stays  would  be  appropriate  for  those  t·:ith 
some  e>..-perience  of work  on  leaving  school.  Conversely  it  tvould  be  v.-rong 
to rule out  a  longer  stay for  some  with  special  needs  such  as  disabled 
yo-....ng  people.  :lore generally,  opportunities  would  build  on  trainees" 
existing experience  and  attaimnents  and  proYide  a  foundation  both  for 
work  and  for  further training  as  appropriate. 
To  qualify under  the  scheme  any  programme  of  training  sl:ould  sat:.s.:y 
criteria to be  estabnshed  by  the  ~~c.  From  the  outset  these criteria 
should  require  any  training under the  scheme  to provide  ar,  integrated 
programme  of training,  work  experience  and  releYant  education.  In 
particular,  opportun~es should  provide  for the  train~e to: 
a,  be properly  inducted  into the programme  and  each  element  o: 
it and  assess  his ·or  her  attained skills,  attainments  and  needs; 
b.  receive  a  minimum  of three months  off-the-jot training and/or 
relevant  further  education within a  programme  lasting a  year; 
c.  acquire defined .core  skills (eg,, practical .competence  in the 
use  of tools  and  machinery  and  in some  basic  office operanor.s); 
d.  learn about  and  have  direct  e>..-perience  of the world  of work 
(eg.,  working  to deadlines,  sharing responsibilities  "'~th adults, 
health and  safety at  work,  role oftrades unions,  work  in and  for 
the community,  etc); 
e.  receive an  introductory programme  of training and  skills 
related to a  broad  group  or  family  of related  occupations  (the 
concept  of  occupational  training families,  similar to the Berufsfelde 
under development  in Germany,  is being  e>..-plored  by  the 
Institute of Manpower  StudieE); 
f.  increase  his  or  her  e-ffecth·eness  in defined  "process"  ski12.s 
(eg.,  planning  or  diagnc~tic skills); 





h.  receive  advice  and  support  throughout  t r.t2  prog:r  ~-...-e  :;:-:der 
guidance  and  counselling arrangements  agreed  ,,ri th sponsors; 
i.  be  able,  at  completion of the  programme,  to transfer his  or 
her  acquired  skills,  knowledge  and  experiE:' nee  to other  emplO)T.1ent 
contexts,  including  further skills training  or  education.  To  that 
end,  the trainee's  progre~s should  be  sy~te.-:Jatically re\·ieKed  anc 
recorded  as  he  or  she  goes  through the  progra%~e,  and  each trainee 
should  be  given,  on  leaving,  a  record  achie\·ement  v:hich  is recogr.!sec 
by  both employers  and  young people. 
It is  intended  that  each  young  pe~son on  the  ~che~e  sho~ld  ~ecure a 
record  of  achievement  which ldll be  recognised  by  €J::ployerc;  and  others 
and  act  as  a  foundation  for progression to work,  continued  training  o:r 
relevant  further education.  To  facilitate this  and  the  achiever.ent  of 
other objectives,  standards must  be  established  and  model  scherr::es 
promulgated. 
From  September 1983 all minimum  age  school  leavers  (16 years) will  be 
guaranteed  a  place  on  YTS  although,  because  of the large numbers  involved, 
it may  not  be  possible  for all young  people to join immediately  on  leaving 
school.  It is likely that  the initial participants in YTS  will  be  mainly 
the  young  unemployed;  the young  employed  currently eligible for  UVP  schemes 
and  the first year  apprentices,  being  absorbed  progressively later 
(though  up  to 100,000 in these  categories  should  be  covered  in 1983/84). 
Much  work  has  yet  to be  done~ persuade  employers  to accept  the validity 
of  this more  broadly based-approach to training. 
The  development  of 175  has  potentially direct  implXations  for  first year 
apprenticeships.  The  MSC  has  set  up  an Initial Skill Training Group. 
The  basic  assumption  is that traditional,  time-serving,  age-pay  rel&ted 
apprenticeships  are  outmoded  and  the Group  ·is  examining means  of  sect.:ring 
implementation of thr  ~1! commitment  to adopt  agreed  standards  of training 
for· all key  occupations  by  1985.  It is anticipated  that  the  first  ye&r 
- ------
- of  a  traditional  appren"tice·ship  ,,~li be  replaced  by  a  standard  YTS  cot:rse, 
E:.th  thirteeri weeks  in a  college or  other off-the-job training and  :~e :res: 
being  spent  on  on-the-job training  and  experience.  T:his  t·muld  be 
essentially a  pre-vocational  year  Hi th the  "appreEt ice" then  moYir.g  or.  to 
more  specific vocational  training  in the  second  year. 
13. 2.2.1.9 
2.2.1.10 
!t is accepted,  hm  ..  'E:Yer,  that  there are rr.any  hu:-dle~  in :::e  ,,·2-y  base::  c:-. 
the  traditional  apprenticeship  sys~em.  A cor.s:.c-::·c.":>le  a.-:-.o;..::-.:  of hare 
bargaining is still required  to persuade  employers  and  trades  unions  :o 
alter the  existing system  and,  in particular,  to haYe  apprentices' 
re:wunerat ion  adjusted  dol..-'Tlwards,  relative to adult  industr-ial  \vages,  in 
recognition of a  stronger training element  and· the  costs  that  i~plies. 
It may  also be  difficult to persuade  employers  of the value  of a  pre-
vocational year at  a  tim~ when,  because  of the high rate  of unemploynent, 
those  applying  for  apprenticeships are  increasingly highly qualified. 
Northe=n Ireland  has  a  higher level of  unemplo~ent (and  youth  una:plcy~e~t) 
than  any  other part  of the U:a1ited  Kingdom.  Not  cnl~- therefore are 
comparative needs  greater but  there is a  weaker  industr~~l base  from  wh~c~ 
support  for the  training of young  people  car.  be  ara'I  ..  T...  A broadly sir.-.il :-:-
progra"Tl.ITle  to the Youth  Training Scheme  to be  knov.TJ'l  as the Youth  Trailung 
Programme  is being brought  into operation  in Northern  Ireland  but  from 
September  1982.  There .will  be  a  heavier reliance than  in  Great:·-Britia~­
cooununity  as distinct  from  industrial  support  and  on  Government  Trainir!~ 
Centres  and  Further Education Colleges.  Detailed  arrangements  for the 
counselling of young  people  and  their placement  on  courses  have  been 
introduced  and  considerable effort  has  been devoted to the  design of courses 
to meet  the  needs  of young  people  in  Northern  Ir-eland  for  educatio~ t:-aining 
and  work  experience. 




De:-:e 1  O?!TJE-:'lt s  in vocational  education 
Colleges  of Further  Education  have  always  been  closely  involved  in 
vocational  courses  of all kinds,  including  YOP  and  L~P.  There tdll be  a 
cc:~ti:-.uing  and  grm-:ing  need  for  them  to be  involvEd  ir-.  YIS,  partic~larly 
s:.:-.ce  ~he  ::.u-:-.bE:-~  of participating_. young  people  \·:-ill  be  ve::-y  ;.Juch 
increased.  Colleges  are very  anxious  to be  inYol  ~:ed  in \"TS. 
The  Technician  and  Business  Education Councils  (TEC  a:1d  EEC)  t.;:ere  set  ·..:p 
in 1973  and  1974  respectively specifically to rationalise prm·ision of 
vocational  education in technician and  business  fields  and  are the  bodies 
validating  qualificatio~s for  college courses.  The  qualifications  a;..Tarded 
by  TEC  and  BEC  are  highly regarded,  particularly for their standards  and 
relevance.  Breadth and  flexibility,  as  well  as  relevance to work,  is 
o: the  essence  of TEC  and  BEC  courses  and  enables  parallel  provision to 
be made  within several vocational  areas,  thus rationalising the often 
rather narrmdy based  courses  at technician level  (the National 
Certificates and  Diplomas)  which are  progressively being  replaced  by  TEC 
ar.d  EEC  provision. 
Both  TEC  and  BEC  are  expanding their activities at  the  lm,~er,  essentially 
pre-vocational  level  by  offering appropriate  courses in schools  and  also 
for the young  unemployed.  This will  further  increase  the  participation 
of colleges  in vocational  courses.  As  a  further measure  in streamlining 




Education  and  Science  has  agreed  that  the  tt~o Cou:-:cils  should  be  merged 
in  1985.  In the  interim period  they will  be  go·;erned  by  a  holding 
co:---:pany. 
The  parallel  bodies  in Scotland  are  the  Scottish Technical  Education 
Council  (SCOTEC)  and  the  Scottish Business  Education Council  (SCOTBEC) 
i~hich t-.lere  established  by  the  Secretary of State  for  Scotland  in  1973  t.:ith 
responsibility for  organising,  developing  and  re,·ie~dng courses  in  the 
technical  and  business  sectors  respectively.  Bo:h  Councils  conduct 
ex2~inations and  make  awards  at  Certificate,  H~g~e~ Certi~ica:e and  Higher 
Diplorr.a  levels.  They  are  also developing vocational  studies  ccurses 
designed  to meet  the  needs  of  16-18 year  olds  whose  in~erests are  not 
acaderr.ic  and  who  do not  tdsh to embark  on  any  co:;rse  related  to a 
particular occupational  area.  SCOTEC  and  SCOTBEC  have  al  ~.;c.ys  had  a  Joint 
Study Group  to consider matters  of mutual  interest  and  this  Group  is 
currently considering the  detailed  implications  of  a  merger  between the 
two  Councils.  It is hoped  that the Joint  Study Group  will  complete its 
study by Spring 1983. 
A growing  number  of young  people are  continuing their full  time  education 
beyond  the minimum  school  1 eaving  age.  The  education service,  therefore, 
.· 
has  an obligation to ensure  that the  courses  in  schools  and  colleges  of 
further  education  are  as well  matched  as  possible  to the abilities  and 
aspirations  of all these  young  people.  In the  GO\·ernment 's view present 
provision falls  some  way  short  of that  which  is required to meet  the 
needs  of  a  substantial  and  important  group  of young  people  of widely 
varying ability but  usually with modest  examination achievements  at  16+ 
who  have  set their sights  on  employment  rather than higher  education 
but  have  not  yet  formed  a  clear  idea of the  kind  of job they might  tackle 
successfully,  or  are  not  yet  ready to embark  on  a  specific  course  of 
vocational  education  and  training. 
The  Government  h~s,  therefore,  decided  to  e~tablish a  new  r.ational 
qualification in England  and  Wales  to meet  the  needs  of this  group  of 
yoilnG  people  in  the  16-19  age  group.  The  co~r~e~  leading :o  :hi~  17+ 
qualification td11  form  a  coun:erpart,  in the  :-:Eld  of  ft..:ll  ti:ne 
education,  to the  Youth Training Scher.1e  and  tdll  be  rw-~  ir.  ·:,oth  school::: 
and  colleges.  The  cour seE  should  offer a  pre-\'oca ti  onal  yE·ar  of .a  broad 2.2.2. 7 
2.2.2.8 
e:-:-.ployrnent;  should  develop personal  attributes  ~ucr1 as  Eel f-;;-,oti·.-atior., 
a~aptability, self-reliance,  a  sense  of  responsibility  and  an  ability 
to  l-.'0::-k  constructively l-.'ith  others;  should  he:lp  each  student  to discove:r 
t;.e  so:-t  of  job the  young  person might  e>.."Pect  to tacl\le 1dth  ~uccess. 
So:Je  60i~  of  the:  course  l-.'Ould  be  cor.'  ...  TTJon  to all  studE:>nts.  This  t-m:..:ld  include: 
K::-itten  and  spoken English,  nathematics,  aspects  of  science  and  technology 
ar.d  their application in the  modern  '*''orld;  and  studies designed  to  give 
a  broad  ~nderstanding of citizenship and  its responsibilities;  the  ~ay 
the  country  earns  its living  and  the  nature  of its institutions.  40~o 
o: the  course  t,·ould  cor:s ist  of  individual  op: :.ons  of  a  ger:e::-al,  co=:-:..erc:..al 
o::- :echr.:cal  ber.:.  Ca:-ee::-s  ed·...:ca:ion  and  g~:ca::c~  shot:ld  ~e  p:ro·:icec 
throughout  the  course  and  studen:s  informed  a~out  opportunities in 
f~:-ther education. 
The course will  be  p::-e,·ocational  in intent  \\-ri.th  a  strong bias  to·h·ards  a 
practical  component  which  could  't''ell,  however,  be  not  work  placement- but 
si~ulated work  experience.  It is  intended  that  the  nationally recognised 
qualifications,  of  a  standard  sufficient to carry weight  with  employers, 
1-.-i :1  lec.d  either directly to a  job  o::- to  a  specific vocational  co:.1rse. 
It is the  intention that,  for  full  time  students,  the  17+  \\~11  subs~~e 
existing provision in this  field  including  soille  BEC  and  TEC  courses. 
The  Government  expects  so~e  80,000 young  people  to  take  up  places  on 
co~rses leading to the  17+  qualification. 
As  indicated  at  paragraph 2.2.2.3 above  a  somewhat  ~irnilar course  is being 
de·:eloped  in Scotland  under  the  joint  auspices  of  SCOTEC  and  SCOTBEC.  It 
will  be  known  as  the  Scottish Certifi.cate  in Vocational  Studies  (SCVS).  This 
Certificate which  begins  its prototype developl1EI1t  stage  in  session 1982-83 
is being designed  as  a  full-time  course but  on  a  modular  basis  which  is 
intended to cater  for different  categories  of post-16 students.  It is 
ho:;Jed  that  the modular  natt.:::-e  of  the  course  ~;ill  enab~e it to proYide  in 
so::-:-:e  cases  the  educational  component  of  the Youth  Opportunities  Progrc..--::.-:1e 
and  later of the  ne\\'  Youth Training  Scheme  already mentioned.  The  5CVS 
v;i::!.l  have  core  elements  o~_C?_?.m~~i-~-~~ion,  nmner~~i·,  so~i~l  c.nd  indu~trial 
sc.;dies  and  1-:ork  skills.  In  addition  it tdll  incl'.Jde  e)."'ten~ior.  s:·...:d:.E.~ 





of  these 1-:ill  lead  to  exemption  from  the first  year  of  ct-rtain  SCOTBEC, 
SCOTEC  and  DGLI  courses.  Under  the  auspices  of  SC.OTEC  the  prototype 
de-.elopment  of  a  "Course  in Technician  Studie~" \dll also co:..rnence  in 
1982-83.  This  course will  be  similar  in structure to the  SCVS  but  the 
e>..'1:ension  stucies t.vill  be devised  specifically to permit  exemption  fro::. 
Stage  I  of certain SCOTEC  certificate courses. 
The  young  unemployed  and  those ldthout  training 
It is  intended  that,  by  1985,  the  YTS  will  supply Yocational  training for 
all minimum  age  school  leavers.  The  scheme  will,  therefore,  absorb all 
the  young  people  who  are  in the present  target grot:;>  for YOP  and  l"VP. 
The  concept  of  occupational  training families  ~dll be  introduced  into 
the  scheme  to ensure  coherence  for  the  young  people  who  take part  in it. 
Meeting  the needs  of new  client groups. 
The  young  people  in the  target  group  of all the neidy  deYeloping  voca~ional 
training schemes  have  a  wide  range  of interests,  expectations  and  abilities 
but  in many  cases  the standard  school/college curricula have  not  proved 
appropriate for them.  The :.aim,  therefore,  of the  schemes  sponsored  by 
the  Government  is to draw  forth the  potential  ~::  t!'-.ese  yo:;:1g 1people  by 
1 
building on  the work  already done  in schools  and  colleges  and'so prepare 
them  for  adult  and  working life and  to enable them  to equip themselves 
to make  their way  in the increasingly competitive  and  uncertain world  of 
the 1980s.  They  are  also intended  to provide what  the  economy  needs  and 
am~ employers  want:  a  better equipped,  better qualified,  better educated 
and  better motivated  workforce.  To  ensure  that this is done  effectively 
the designed  curricula of the various  schemes,  while  having  agreed  central 
cores,  must  also be  adaptable to take· into account  the  varied  interests 
of the  target  group.  All  the  schemes,  if they are  to carry "-'Eight  with 
both the trainees _and  the employers,  must  also give  some  indication of 
- th~ standards  achieved· by·tne  inaiVidua'"l-tfainee~-:- T-herefore,  much 






undertaken  on  methods  of  assessment,  based  mainly  on  profiling.  So'-1E' 
of this  has  been  rE-ferred  to in sections  2.1.4  and  2.1.5 aboYe;  and  a 
considerable degree  of consensus  has  emerged  about  the  i~portance of 
trainee-centred  curricula  and  new,  more  flexible  learning stlategies. 
Extension  of  alternance to a  broader  range  of occupations. 
In the  past  training  has  tended  to lead  to specialisation,  whether  in 
apprenticeships  or  college  based  full-time  or  sandwich  co~rses.  The 
ir.;portant  philosophy  unde::-ly:ng  the  Ycruth  Trainir.~ Scher.Je  is  the  exact 
opposite.  It is not  a  job/industry specific training  course.  It is  a 
broadly based  scheme  offering training opportunities to the  widest 
possible  range  of  ent:-ants  to all  sectors of the  labour  r:-~arket.  The 
ir.portance lies in its flexibility and  the  avoidance  of  specialisation; 
it is to train young  people  in adaptability and  mobility and  to encourage 
them  to meet  the  changing technological  world  of the 1980s.  The  broader 
approach  in  full-time  pre-vocational  education,  described  in paragraph 
2.2.2.5,  ~~11 have the  same  effect. 
Minimum  period  off-the-job. 
Traditionally,  in vocational  training,  including  apprenticeships  and  YOP, 
there  has  tended  to be  a  split  betwE-en  on-the-job  and  off-the-job training, 
the latter consisting of  a  minimum  (usually one  day  a  week  or  equivalent) 
off-the-job period  of  day release.  Attempts  to achieve effective integratior. 
between these  element~ through  the agencies  of the  further  education 
examining  bodies  and  the  Industrial Training Boards,  have met  with mixed 
success.  It is intended  that  in future,  under YTS,  all training aspects 
will  be totally integrated.  ITS  will  be  based  on  the notion  of  "work 
based  learning";  about  tv.,o  thirds  of the tim2  being  spent  on  job skills 
and  the experience  of learning  about  the world  of  ':-:or!t  in several  i·Wrking 
enviromnents.  The  minimi.l1!113  weeks  of off-the-job learning  (mainly  ir: 
colleges  of further education)  will  be  integrated  with  on  the  job 
training and  experience.  This  unified  aspect  is  a  major  improYement  on 
most  previo:S  schemes,  most  particularly YOP. 
19. 3. 
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3.3 
SL"PER\"lSIOi\  A:\D  RECOGNITION 
The  education  system  in the  UK  had  long  been  c.ccustomed  to both  the 
concept  and  actuality of part-time and  sandwich  cours~s.  The  day  release 
element  of the  vocational  training  schemes,  therefore,  ,..,yhether  frcr.1 
industry to college or  from  college to industry,  is not  ir,noYatiYe, 
although  apart  from  sandl,'ich courses,  validating  bodies,  in the past, 
have  not generally  had  responsibility for  the practical  element. 
Standards  in vocational  education are  established  !:>y  a  Yariety  of 
independent  bodies  such as  the Technician  and  Business  Education Councils 
and  the City and  Guilds  of London  Institute.  Their modes  of  activity 
vary,  but  a  general  outline is given  in paragraph  3.3  belo:·~.  They  co  not 
formally  establish standards  in practical training,  for  exa:;nple  in 
respect  of apprentices;  such  standards  (which  are  not  yet  esta~lished  in 
all sectors) are  normally  a  matter for the indistries concerned,  acting 
in  some  key  sectors  thoUgh  statutory Industry Training Boards  (ITBs) 
and  in others through non-statutory arrangements,  although these bodies 
rr.ay  use the expertise of the  educational  bodies  ir.  star.dard-setting, 
and  co-operation is encouraged,  for  example  through cross-representation 
between industrial  and  educational  bodies.  The  establishment  of 
appropriate  common  standa~9s for vocational  education .and  practical skills 
in all  sectors  is a  priority area  for  the  Gove!TI...r.!E~t  p!'ogra.r:r:1e  of 
apprentice reform to which  reference  has  already  been made. 
The  bodies responsible  for  validating vocational  education courses 
consist  of representatives  of standing  from  the  education service, 
industry and  the  appropriate professional/technical/business associations, 
usually after consultation with the particular organisations.  There 
are  sunable sub-structures  of  advisory  committees  responsible  for  the 
detailed  syllabuses  and  assessment  planning for particular subjects  or 
group of cognate  subjects.  They  also assess  standards  of performance 
and  award  certificates and  diplomas  as  appropriate.  All  the validating 
bodies  work,  in  ~a-operation with  l~al education  authorities,  schools 
and  colleges,  to encourage  the  general  education of young  people  by 
proYiding  ar.  alternative  curri.culurr:  h·hich  sho:.1lc  gi,·e  thE':-:-.  a  better 






process  by  t•.'h~ch  students  can  transfer  from  one  stage  of vocatior.a1 
preparation to  anoth~r. 
A ·.-ast  amount  of  e>.."Perience  already exists  in  the  field  of validating 
vocational  training  and  can,  therefore,  be  called  U?On  to aseist  i~ the 
assess~ent procedures  of the \TS. 
E>..~erience gained  from  funding  both  UVP.and  YOP  schemes  has  sho~~ that 
it is  not  suf~~cient to  h~·e a  scheDe  ieolated  froc  ~ainstrea~ pro¥~E~c~. 
TtJere  ~ s  a  neec  ~or bridges  a:-td  1 adt:i er  s  to all  01-:  t ·:an sf  erence  fro;..  o:-.. e 
form  of scheme  or  course  to another  in  order to increase flexibility and 
meet  the  changing  needs  of young  people in the process  of  developr:-lent. 
Ansing  from  the  recognition  of  the  need  for these  bridses :o be  b~ilt  i~ 
to the  system the-:-e  has  been  a  shift  in policy  of the 1'-lanpov.Ter  Services 
Co:rr  ..  "TTission.  The  Commission  is  not'l'  prepared,  during the  period  of  an 
~1SC  sponsored  scheme,  to .fund  a  young  person v.Tho,  while  on  day release 
at  a  college,  wishes  to undertake a  course leading to a  formal  qualification, 
whereas  in the past  the  financing  of any  such  course  has  generally been  a 
charge  on  the education authority and  has  been  seen  as  unrelated to the 
work  experience  element. 
RE!·flJ?\t:RATl OJ\  A\D  FINA~C  IAL  SVPPORT 
It is  forecast  that,  in 1983,  there will  be  890,000  16 year  olds,  of  whoiT. 
508,000  v.~ll  be  in the labour market.  This means  that  382,000  (43%)  will 
still be  in full  time  educat'ion,  either  in  school  or  college.  These  yo·...:ng 
people  v.~ll  receive little direct  financial  support  although  their parents 
will continue to receive  child benefit  and  may  also receive discretionary 
and  mea~s-tested benefits.  (All data  in this section refer to England, 
h"ales  and  Scotland,  though  the details  of  arrange::1ents  for  those  in  ed'...:ca~io:-. 
may  very slightly). 
Of  the  SOE,OOO  16  year  olds  in the  labour market  in 1983  it is  e>..~ected 
that  210,000  (40%)  will  be  in  jobs  and  297~~~ (59~~)  v:ill  be_y!]~f:!pl_QyE_f.  ______  _ 
-
Thii)a~ter group  would  have  no  other  income  except  (under  p~esent  r~les) 
the  State  bene~it  of £16.f5  per  ~eek.  These  young  une~ployed people  ~ay, 
subject  to certain conditions,  attend  a  part-time  further  education  co~r~e 
21. 4.3 
4.4 
of up  to 21  hours  a  week  t~ithout  affecting their eligibility for  bene:it. 
Under  t:he  present  YOP  and  the planned  YTS  prograr:1r.,es,  at present  (19e2) 
le..-els  of income,  the young  people would  recei  Ye  125  per l-.•eek  YOP /YTS 
allowance. 
Of  the  210,000 16 year olds  expected  to get  jobs  in 1983  about  half are 
expected to go  into apprenticeships  or  other  for~s of  traini~g.  The 
current wage  rates  for  16 year  olds  apprentices  in some  lead~ng industries 
ra:~.ge  fro:n  !.26.00 to 1.39. 74  per  t..'eek.  As  e.'!lployees,  ;r,ost  of these yo:.:ng 
people  are liable to tax and  Natiq~al  Insura~ce  cc~tributic~s.  In  ~o:t 
cases the effect  of these will  be  to reduce gross  pay  by  a~out 16 per 
week. 
The  divergence  between the  various levels of remuneration  for  young 
people is recognised,  particularly the anomaly  of little or no 
remuneration for  full-time  education based participants.  These  anomalies 
have  been studied,  but  a  report,  "Education for  16-19 year olds;' publmed 
in 1981,  considered  that there was  insufficient  evidence to establish any 
very precise connection between financial  support  and  participation 
levels.  There was  a  significant rise at the beginning  of the  1981-82 
academic year  in the  perce~tage of those staying  on  in education at  16 
v.•hich  could  be  held  to sug.gest  that  young  people  are  not  in general 
deterred  by  the absence  of  financial  support  fro::-:i  seeking to improve 
their qualifications. 
4.  5  The  Government  has  always  recognised  that these disparities existed but, 
while prepared  to keep  the situation under  review,  has  no  plans at 
present to alter the  arrangements.  At  a  time  of restraint  in public 
expenditure it considers that  the  first priority must  be  the provision 
of courses rather than student  support. 
5.  WORKI~G CONDITIONS  AND  SOCIAL  PROTECTION 
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~elev~t i~fc~a~ion.  ?:he  t::-aL~ing  asree~e!lt,  \·:1-.ic!-"  ..  most basically  'te:'i:1es  th&.:.= 
status,  holds  good so  long as  training lasts, w!lether or not  -;~e  yo·.L"'l(;  people  a::-e 
sc~·.e!:l~  are  t::-a.inees  a.r..5.  :::-e~ei  ve  ~he sta.r!da.rd  e.llo·.;·c..."1ce • 
.  . 
of  t:::-ai::e ss  i C::'  ~  .• :.; 
enplo:rees,  a..."'l<i  other fully analogous  protection  E:ld. benefits,  proYided  for  enployeE 
under the  Industrial Injury Scter:e  which  D?..SS  operates  u.."1.6.e!."  t;l€  Social Secuxi  -ty 
.f.ct  197.5. 
o-t::s:::  e:::plo~~eez. 
The  Gove.rnment  has  no plans at  present to intro:luce the  concept  of 
training leave  as  a  right.  The  introduction of the  'YTS  Progra'Tli:':e  ldll, 
howeYer,  have  t~effect of offering off-the-job training  opport~~ities 
to the great  majority  of 16 year  olds·entering the  labour  ~arket  fro~ 




CO~\CLt:S  IO~ 
As  demonstrated  by  the trends  related  above,  particularly the  Youth 
Training Scheme,  which  dra"t-.·s  together all the  s:-.:-,:.ds  :ro::-,  other 
vocational  programmes  and  all  interested parties  into a  unified  sche~e 
Kith  a  maximum  of  flexibility,  introducing bridges  and  ladders  from 
one  form  of  scheme  to another,  the  UK  Government  is fully  cor:unitted  to the 
the  principle of alternance. 
As  -vdll  be  eYident, 
a  significant  and  increasing proportion of  the  16  ::ear  ole  age  group, 
and  a  smaller proportion of the  remainder  of those under  19  (and  rather 
fei~ of those  age  19-24)  receive part-time  education and  training with 
work  experience,  in  one  form  or  another.  Effective linkages  between the 
various  elements  are  not  always  achieved,  and  development  work  on  this 
continues.  The  training and  development  of the  staffresponsible  - in 
colleges  and  in workplaces  - is a  key tD  this linkage,  and  both the 
Education Departments  and  the  ~SC have  initiatives in hand  to encourage 
this  end  in particular to bring together trainers  from  both  sectors in 
developing  a  structure  for::mutual  understanding  and  working together 
essentially at  the  local  level,  The  s'..lpport  of  the  Europea::1  Com.~unity, 
by  such means  as  the pilot  programme  of exchanges  of experts  in the field 
of alternance,  may  have  a  valuable contribution to make  to this process; 
and  the United  Kingdom  will  continue to draw  on  all the resources  offered 
through the Community,  as  appropriate,  and  trusts that its  o~~ experience 
will also prove  of value to other member  states. Bericht der Regierung  der  Bundesrepublik Deutschland  Qber  den  Stand 
der  Durchffihrung  der  Entschlie2ung des  Rates der  Europ§ischen  Ge-
meinschaften  vom  18.  12.  1979  Qber  die alternierende Ausbildung  yon 
Jugendlichen 
Zu  Ziff.  I  1:  Inhalt  und  Konzeption der alternierenden  Ausbildung. 
Die  mit  dem  Begriff "alternierende  Ausbildung"  bezeichnete Koppelung 
von  Berufsausbildung  und  praktischer Arbeitserfahrung  1st ganz  Uber-
wiegend  bereits die Praxis der  Berufsausbildung  in der  Bundesrepublik 
Deutschland.  Damit  ist die  von  der  EG  geforderte  Aufstellung  neuer 
Programme,  die diese  Koppelung  sichern,  fUr  die  Bundesrepublik  Deutsch-
land  nicht  notwendig. 
Der  groEte  Teil  der Jugendlichen,  der  nach  9  bzw.  10  Vollzeitschuljah-
ren  und  in steigender  Zahl  mit  einer Hochschulzugangsberechtigung all-
gemeinbildende  oder  berufliche  Schulen verlaBt,  geht  in  der  Bundes-
republik  Deutschland  in eine betriebliche  Berufsausbildung  bei gleich-
zeitigem  Besuch  einer Berufsschule mit  Teilzeitunterricht;  zur  Zeit 
befinden  sich etwa  1,7  Millionen  Jugendliche  in dieser "dualen"  Be-
rufsausbildung. 
Kennzeichnend  fUr  das  "duale  Ausbildungssystem"  ist die  fachlich/ 
zeitliche Verbindung  der - Qberwiegend  fachpraktischen  - Ausbildung 
in  einem  Betrieb mit  dem  Uberwiegend  fachtheoretisch orientierten 
Unterricht der  Teilzeitberufsschule,  die  in der  Regel  an  zwei  Tagen 
in der  Woche  mit  8  bis  12  Stunden  besucht wird.  Die  betriebliche  Aus-
bildung  wird  z.  T.  erganzt durch Uberbetriebliche  Ausbildungsphasen. 
In  zunehmendem  MaBe  wird  der  Schulunterricht  auch  in  Blacken  von  meh-
reren  Wochen  erteilt. 
Eine  Grundbedingung  fUr  ein gut  funktionierendes  duales  System  der  Be-
rufsbildung 1st die  Zusal!lm~nar_bei  t ___ von  Betr.ieb  und  Berufsschule  und--
-------- -- ----·- -~  - -- - - - --
die  gegenseitige  Abstimmung  der Lerninhalte.  Wichtig ist dabei,  da2 
die curricularen  Ausbildungsgrundlagen,  die  Ausbildungsordnungen des 
Bundes  fUr  die  betriebliche Berufsbildung  und  die  berufsschulischen 
Rahmenlehrplane,  welche die Kultusminister der L§nder  erlassen,  auf-
einander abgestimmt  sind.  Urn  diese  Abstimmung  sicherzustellen,  haben - 2  -
die  Bundesregierung  und  die Kultusministerkonferenz einen besonderen 
Bund-L§nder-KoordinierungsausschuB  eingerichtet,  der  zwischen  Bund 
und  L§ndern  Ausbildungsordnungen  und  Rahmenlehrplane  abstimmt. 
Die  in der  EntschlieBung  des  Rates geforderte breite Ausbildungsgrund-
lage wird  in der  Bundesrepublik  Deutschland  durch  eine breite - oft 
berufsfeldbreite - berufliche Grundbildung  sichergestellt.  Diese  wird 
entweder  in der betrieblichen  Ausbildung  aufgrund  der  Ausbildungsord-
nungen  oder vollzeitschulisch aufgrund  der  Rahmenlehrpl§ne  der  Lander 
bzw.  durch das  auf die  spatere betriebliche  Berufsausbildung anrechen-
bare  Berufsgrundbildungsjahr in  13  verschiedenen  Berufsfeldern durch-
gefUhrt.  Es  bietet durch  fachpraktische,  fachtheoretische  und  allgemei-
ne  Lerninhalte  eine  auch  formal  als solche organisierte breite beruf-
liche Grundbildung,  die  zu  einer anschlieBenden  beruflichen  Fachbildung 
in  den  verschiedenen,  auf das  gewahlte  Berufsfeld  bezogenen  Ausbildungs-
berufen befahigt. 
H1nsichtlich der weiteren  Merkmale  des  dualen  Ausbildungssystems  wird 
auf die Veroffentlichung der Kommission  der  Europaischen  Gemeinschaf-
ten "Berufliche  Bildung  in der  Bundesrepublik  Deutschland"  1978,  ver- ..-.. 
wiesen, 
Zu  Ziffer I  2:  Kontrolle  und  Anerkennung  der  Ausbildungen. 
Die  Forderung  der  EG  nach  Kontrolle  und  Anerkennung  der  Ausbildung ist 
in der  Bundesrepublik Deutschland  durch  das  Berufsbildungsgesetz vom 
16.  8.  1969  bzw.  durch die  Handwerksordnung  vom  28.  12.  1965  und  durch 
andere gesetzliche  Regelungen  erfUllt. 
Die  Ausbildungsstatten mUssen  nach  Art  und  Einrichtung  fUr die  Berufs-
ausbildung  geeignet  sein.  Ferner  muB  die  Zahl  der  Auszubildenden  in 
einem  angemessenen  Verhaltnis  zur  Zahl  der  Ausbildungsplatze  und  zur 
Zahl  der  beschaftigten  Fachkrafte  stehen. 
Die  Anforderungen  an  die  personliche  und  fachliche  Eignung der Ausbil-
der ist z.  B.  in der  Ausbildereignungsverordnung  fUr  die  gewerbliche 
Wirtschaft vom  20.  4.  1972  geregelt. - 3  -
Derzeit  sind  in der  Bundesrepublik  Deutschland  446  Ausbildungsberufe 
staatlich anerkannt,  fUr  die nur  nach  der  Ausbildungsordnung  ausgebil-
det werden darf.  Die  Ausbildungsordnungen  werden  vom  zustandigen  Fach-
minister  im  Einvernehmen  mit  dem  Bundesminister  fUr  Bildung  und  Wissen-
schaf~ erlassen. 
Eine  abgeschlossene  Berufsausbildung  und  Berufspraxis  ermoglichen  den 
Zugang  zu  Berufsfortbildung in anerkannten  Fortbildungsberufen,  wie 
z.  B.  den  Erwerb  des  Meisterbriefes oder  anderer  AbschlUsse  in der  be-
ruflichen  Weiterbildung. 
Zu  Ziffer  I  3:  Arbeitsentgelt und  Finanzierung 
Die  VergUtung  fUr  die  Auszubildenden  wird  in der  Bundesrepublik  Deutsch-
land  im  allgemeinen  tarifvertraglich geregelt.  Die  Bundesregierung ist 
der  Ansicht,  daS  die  Hohe  der  AusbildungsvergUtung allein nicht die 
Attraktivitat eines  Ausbildungsganges  ausmacht,  weil  hierbei nicht die 
Arbeitsleistung,  sondern  vielmehr die Qualitat der  Berufsausbildung  und 
die  spateren  Beschaftigungsmoglichkeiten  im  Vordergrund  stehen. 
Zu  Ziffer  I  4:  Arbeitsbedingungen  und  sozialer Schutz. 
Der  soziale und  arbeitsrechtliche Schutz von  Auszubildenden ist in der 
Bundesrepublik Deutschland  in den  Arbeits- und  Sozialgesetzen,  insbe-
sondere  auch  im  Betriebsverfassungsgesetz,  im  Jugendarbeitsschutzgesetz 
sowie  tarifvertraglich geregelt. Grand-Duch6  de  Luxembourg 
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Introduction 
L'objectif de  la  resolution du  Conseil du  18  decembre  1979 
est de  favoriser le developpement  de  la  formation  en 
alternance,  c'est-8-dire !'insertion,  au  cours  de  la 
transition vers la vie active,  de  periodes  combinant 
formation  et experience  pratique de  travail. 
La  resolution considere  que  la  formation  en  alternance 
est particulierement appropriee dans  trois  types  de 
situation: 
- les  jeunes  en  apprentissage  ou  en  coure  de  formation 
post-scolaire, 
- les  jeunes demandeurs  d'emploi eusceptibles  de  beneficier 
de  mesures  speciales de  formation  destinees a faciliter aux 
jeunes leur integration dans  le marche  de  l'emploi, 
adequate. 
Dans  le secteur de  l'apprentissage proprement dit le - 2  -
Grand-Duche  de  Luxembourg  connait  une  longue  tradition 
dane  la formation  en alternance,  alore  que  le chomage 
dee  jeunee,  epparaieeant depuie  l'automne 1976,  a  amene 
- - -- --
las  reeponeables  de  la formation--.  prendre di  fferentes 
meauree  dont le caractere essential est l'experience 
pratique du  travail en  vue  d'une •eilleure int,gration 
dans  le marche  de  l'emploi.  o•autre  part,  differentes 
initiatives ont ete- prise&  au  niveau  de  !'orientation 
scolaire et professionnelle pour  favoriser la transition 
de  l'ecole a la vie active. 
Contenu et conception  de  la  formation  en alternance 
a)  l'apprentissage 
La  premiere loi  reglant l'apprentissage au  Grand-Duche 
de  Luxembourg  date du  5  janvier 1929 et la  forme  preconisee 
est une  sorte de  formation  en  alternance. 
Ainsi il est dit a !'article 7  que  "  le chef d'entreprise 
doit enseigner a l'apprenti progressivement et completement 
l'art, le metier  OU  la profession Speciale qui  fait l'objet 
du  contrat.  ( ••••• ) 
S'il existe dans  la commune  du  domicile  du  chef d'entreprise 
--~~  -~~!ls  __  '!n~_commune avoisinante des -cours  professionnels, 
il doit etre accorde a l'apprenti, et ce  nonobstant  toute 
convention contraire,  et sans deduction  de ealaire,  le 
temps  necessaire pour lea  frequenter,  l'apprenti devra 
justifier de  son inscription et la frequentation  reguliere de - 3  -
ees  coure.  • 
Loraque  cette loi a 't' modifi'e le 8  octobre 1945,  la 
definition de  l'apprentieeage comma  for•ation  en alternance 
deviant encore  plus  precise:  •  L'apprentiesage  comprend  : 
1° une  formation  pratique qui se fait daqs  una  entreprise 
artisanale,  industrielle ou  commerciale sous  la direction 
d'un patron;  2°  une  formation  gen,rale scientifique,  morale 
et sociale qui s'obtient dans  une  ecole  professionnelle ou 
similaire.· 
Des  lors notre systeme  de  formation  professionnelle a 
ete construit sur la base  du  principe  de  periodes alternees 
de  formation  professionnelle  theorique a l'ecole et pratique 
en entreprise. 
Il sortirait du  cadre de  ce  rapport d'entrer dans  tous  les 
details.  Nous  renvoyons  au  numero  4/ l98o  de la  revue 
•Formation  professionnelle"  publiee par le Centre  european 
pour le developpement  de  la foraation  professionnelle,  dans 
laquelle le systeme dualiste luxembourgeois  de  la  formation 
professionnelle est decrit aux  pages  54 a 6o,  respectivement 
- ----- - ~- ---- ----
-~ ----- - ---
au  guide sur la description des  systemes  de  formation 
professionnelle des  Etats  membres  de  la Communaute  Europeenne, 
publie en  1982 par la •eme  institution,  pages  354  6  376. - 4  -
Nous  nous  limitons dans  ce  contexte  •  rappeler lea concepts 
fondamentaux  de  la formation  en  alternance,  telle qu'elle 
ee presente aujourd'hui  au Grand-Duche  de  Luxembourg. 
A l'age de  15 ans  (fin de !'obligation scolaire) l'el•ve 
acc•de  •  l'apprentissage.  Pendant qu'il  re9oit  ea 
formation  pratique dans  l'entreprise, l'apprenti frequente 
pendant  la meme  periode le lycee  technique,  afin de 
completer ses connaissances  theoriques  dans  le metier 
choisi.  La  dureedescours professionnels varie d'un secteur 
economique  •  l'autre. 
Dans  l'apprentissage artisanal la formation  pratique  • 
l'entreprise comporte  32  heures  par semaine,  la  formation 
theorique  •  l'ecole 8  heures. 
Dans  l'apprentissage industrial,  l'apprenti re9oit  une 
formation  pratique dans  l'entreprise et un  large enseignement 
theorique  6  l'ecole professionnelle pendant  16  (24)  heures 
par semaine. 
L'apprentissage commercial  comprend  2  annees  d'enseignement 
•  plein  temps  6  l'ecole,  suivies d'un stage pratique d'un an 
dans  une  banque,  dans  une  entreprise industrielle ou 
artisanale ou  dans  une  entreprise aemblable. 
Dans  le aecteur de la vente la frequentation  de  cours 
professionnels  concomitants  •  la  formation  6  l'entreprise 
patronale est de  huit  heures  par semaine. - 6  -
Dans  l'apprentisaage hotelier I  restaurateur la formation 
ecolaire  theorique  concomitant&  •  la  formation  pratique 
dans  l'entreprise patronale est actuellement  fixee  6 
3  periodes  d'enseignement group'  (Blockunterricht)  d'une 
duree  de  3  semaines  chacune  par ann'e de  formation. 
b)  Cours  d'orientation et d'initiation professionnelles 
Le  Ministre  de  !'Education Nationale organise des  cours 
d'orientation et d'initiation professionnelles a l'intention 
des  jeunes ayant suffi a !'obligation scolaire et qui  n•ont 
pas  r'ussi le passage  de  l''cole a la vie active.  Le  contenu 
de  cheque  cours est polyvalent et oriente vers  une  ou 
plusieurs  familles  professionnelles.  Il comprend  une  partie 
pratique et une  partie  theorique,  las  deux  fond,es  en  une 
meme  unite didactique.  Il comporte  en  outre des  'laments 
d'enseignement general et des  activites d'eveil et de 
recreation.  La  partie pratique du  cours est completee  par 
des  stages  dans  une  entreprise. 
c)  Cours  de  reeducation  professionnelle 
Le  Ministre  de  l'Education Nationale  organise des  coure  de 
formation  professionnelle,  des  cours  de  reeducation 
professionnelle et des  coure  d'enseignement  general dane 
l'interet de  !'insertion ou  de  la  reeducation professionnelle 
des  chomeurs  ainsi que  dans l'interet de  la r'education 
professionnelle ou  du  recyclage des  travailleure menaces 
de  perdre leur emploi. - 6  -
Ces  cours  conferent des  notions  pratique& et des  notions 
theoriquee  dans  une  ap,cialite determin,e. 
Des  cours  de  ce  genre ont ete organis's  jusqu•• present 
pour lea  professions  de  gar~on de  restaurant,  de  chauffeur 
de  taxi et de  aoudeur. 
d)  Reeducation  professionnelle et  formation  professionnelle 
complementaire des  travailleurs de  la siderurgie 
Le.  Ministre  de  !'Education Nationale  organise des  cours 
de  reeducation  professionnelle ou  de  formation  profeseionnelle 
complementaire  au  profit de  travailleurs  occupes  dans  . 
l'industrie siderurgique et dont les postea  de  travail 
risquent d'etre supprimes. 
Ces  cours  qui  ont  un  caractere polyvalent sont organises 
avec le concours  des  services  de  l'entreprise ayant  dans 
leurs attributions la  formation  professionnelle et ee 
deroulent  •  l'interieur des  entreprises eous  la surveillance 
et eous  le controle du  Ministre de  !'Education Nationale et 
des  chambres  professionnelles competentes. 
Ces  cours  comprennent l'offre auivante: 
coura  de  aoudage;  formation  d'agents  de  maltriee •  polyvalence 
plus  prononcee;  cours  pour 'lectroniciens;· cours  hydraulique 
et pneumatique;  coura  de  aoudage  th,orique;  cours 
•icroprocesseurs;  cours  d'organisation du  travail en  entretien; 
cours  pour  •a~ons;  reconversion  de  touraeurs  en  fraiseurs; - 7  -
reconversion  de  menuiaiera  en  modeleura;  reconversion  de 
peraonnel de la eiderurgie en  op,rateurs-patrouilleure; 
reconversion  de  techniciene-electriciens en  inatallateura 
de  centrale& d'alar•e at d'incendie;  reconversion d'artisans 
de  la eid,rurgie en  mecaniciene  d'engina  lourds. 
e)  Le  contrat de  stage  - initiation 
L!Administration de  l'Emploi  propose  des  contrats de 
stage-initiation aux  demandeurs  d'emploi inscrits aupres 
d'elle,  qui  n'ont  pas  depasse  l'age de  25  ans  accomplis 
et qui,  en  outre,  remplissent  les  conditions legales pour 
pouvoir pretendre  •  !'octroi d'une  indemnite  de  chomage 
complet. 
Le  contrat de  stage  - initiation entre l'employeur et le 
jeune a  pour objectif d'assurer •  ce dernier pendant  lee 
heures  de  travail une  initiation pratique  facilitant la 
transition entre l'enseignement  re~u et !'insertion 
dans  le vie active. 
f)  ~a division d'auxiliaires  temporaires 
Il a  ete constitue  une  division d'auxiliaires eusceptibles 
d'etre affectes  temporairement  •  des  taches d'utilite 
publique  ou  eociale ainsi qu•• dee  taches d'interet cultural 
proposees et executeea  par l'Etat, les communes,  lee 
syndicate de  communes,  lee etablissements publics,  lee - 8  -
'tablissemants d'utilite publiqua  ou  tout autre organisme, 
institution ou  groupamant  de  personnas  poursuivant  un  but 
non  lucratif. 
Si  pour cas  taches le caractere d'une  formation est moine 
pousae  que  pour le stage-initiation,  on  peut  quand-•eme 
dire  que  las auxiliaires  temporaires  re~oivent une  initiation 
professionnelle qui leur. faeilite le passage  de  l'ecole •  la 
vie active. 
g)  Cours  de  formation  pratique  •  !'intention des  eleves 
de  l'enseignament  complementaire 
Les  eleves les plus  vulnerables  du  systeme scolaire 
luxembourgeois  sont  ceux de  l'enseignement  complementaire, 
c'est-•-dire ceux  qui  •  la fin  de  la sixieme  annee  d'etudes 
primaires  ne  reussissent pas  le passage vers  l'enseignement 
postprimaire,  general ou  professionnel. 
A  leur intention le Ministre  de  !'Education Nationale peut 
organiser des  cours  de  formation  pratique integres dans 
l'horaire de  l'enseignement complementaire,  mais  qui  ont 
lieu dans  un  centre de  formation. 
Lee  initiatives prises au  cours  des  dernieres annees se sont 
averees  positives pour !'orientation professionnelle ulterieure 
de  cas  jeunes.  Dans  le cadre de  la collaboration pedagogique 
entre lea lycees  techniq~es et lee centres d'enseignement - 9  -
compl,mentaire au  niveau des-7
8  et 8
8  classes,  l''ducation 
civique,  l'initiation 6  la vie  familiale,  profeeaionnelle, 
'conomique et aociale et lea  travaux pratique&  d'orientation 
occupant  un  tiers de  l'horaire hebdomadaire. 
L'objectif de  l'ensemble de  ces  branches  et activites est  de 
fournir  aux  el~ves !'occasion de  decouvrir leurs interet& 
et aptitudes  pour  les professions  auxquelles ils peuvent 
acceder. 
Les  moyens  mis  en  oeuvre sont:  travaux pratiques en 
atelier (travaux sur bois,  metaux et textiles,  alimentation, 
activites dans  le domaine  des  metiers  du  batiment, 
jardinage,  soins  du  corps);  stages  dans  les entreprises 
artisanales,  industrielles at commerciales,  presentation 
de  metiers  par des visites guidees d'entreprises et des 
•oyens  audio-visuals. 
Pour !'organisation des  stages et des  visites guidees,  lee 
inspecteurs  des  ecoles primaires et les enseignants 
travaillent en  etroite collaboration avec les conseillers 
L'organisation qui est soumise au Ministre de  !'Education 
Nationale,  doit comporter des  donnees  relatives aux periodes 
de stages,  aux entreprises concernees  et •  la mission  des - lo -
enaeignante  pendant  lea p'riodee de  stage. 
h)  Cycle d'obeervation et d'orientation de  l'enseianement 
secondaire  technique 
Dans  la classe de  neuvieme,  le programme  comporte  des 
branches  •  option per•ettant !'orientation des  eleves  en 
fonction  de  leurs gouts et aptitudes vera las differentes 
professions.  lei encore !'initiation •  la vie active,  •  la vie 
economique  et aociale ainsi que  les  travaux pratiques 
A  ont  une  importance  preponderante et le concept est le meme 
que  celui decrit ci-dessus sub g). - 11  -
Controle et  reconnaissance des  formations 
D'epres la  reglementation de  1945 la surveillance at le 
controle  de  l'apprentiesage sont confies  aux  chambres 
professionnelles interessees. 
Les  attributions de  surveillance et de  controle conf,rees 
aux  chambres  professionnelles comprennent  'galement le 
droit de  donner  aux parties engagees  au  contrat d'apprentissage 
des  directives et conseils et,  d'une  fa9on  generals,  de  prendre 
toutes  mesures  qui sont  de  nature a servir les  buts  de 
l'apprentissage. 
Par la loi du  21  mai  1979 a  ete cree  un  Commissariat  du 
Gouvernement  a la  formation  professionnelle.  Sans  prejudice 
des  competences  des  chambres  professionnelles,  le 
Commissaire  du  Gouvernement  a la  formation  professionnelle 
est  responsable  de  la coordination des  programmes  theoriques 
et pratiques: il assure le controle general de  la  formation 
professionnelle,  des  examens  de  fin d'apprentissage et des 
examens  de  maltrise. 
Lorsque  la nouvelle loi du  21  mai  1979,  portent sur 
!'organisation de  la  formation  professionnelle et l'en-
eeignement  secondaire  technique et l'organisation de  la 
formation  professionnelle continue,  aura ete mise  en 
application,  elle realisera une  harmonisation  compl,te - 12 -
des  programmes  d''tudes et una  uniformisation des  examens 
i 
J  et des  qualifications pour lee apprentis et lea 'levee des 
'coles professionnelles  8  plain  temps. 
Cette loi donnera aussi aux apprentis qualifi's l'occassion 
d'acceder 8  un  enseignement  professionnel du  degre superieur 
(technique). 
En  ce  qui  concerne les cours d'orientation,  d'initiation 
et de  reeducation professionnelles,  c•est  toujours le 
Commissariat  du  Gouvernement  8  la  formation  professionnelle 
qui est  responsable de  !'organisation.  Une  commission 
comprenant  des  representants des  Ministres  de  !'Education 
Nationale,  du  Travail,  des  Classes  moyennes  et des 
representant&  des  Chambres  de  Commerce,  des  Metiers,  des 
Employes  Prives et du  Travail,  assume  la surveillance de 
ces  cours. 
A  la fin  de  chaque  cours il est delivre aux  eleves  un 
certificat de  frequentation.  Sur proposition des  enseignants, 
un  certificat d'assiduite portant  une  des  mentions suivantes  : 
•  mention satisfaction,  mention  bien,  mention  tree  bien  • 
'  ....  peut etre delivre aux  eleves meritants.  Une  copie des 
ce rti  fica ts  as  t  communiquee  a 1'  Admin is  t ration de 1'  Emploi 
pour servir en  matiere de  placement.  Las  cours  de  reeducation - 13  -
profeseionnelle at de  formation  professionnelle compl,mentaire 
des  tr.availleurs  de  la aiderurgie aont control's et 
surveilles par le Ministre de  l'Education Nationale at las 
Chambres  professionnelles competentes. 
L'employeur garantit aux  participants le maintien de  la 
relation  de  travail pendant la periode  de  readaptation et 
l'application,  apres la  readaptation,  6  un  emploi 
correspondent  6  la  formation  re~ue. 
Un  delegue a l'emploi des  jeunes,  designe  par le 
Gouvernement,  place sous  l'autorite du  directeur de 
!'Administration de  l'Emploi,  procede  en  collaboration avec 
les Chambres  professionnelles a la prospection  de  postes 
de stage-initiation et assume  la direction et la gestion de 
la division d'auxiliaires  temporaires. 
En  cas  de  recrutement de  personnel,  l'employeur est oblige 
d'embaucher par priorite l'ancien stagiaire dont le contrat 
de  stage-initiation est venue  a expiration dans  les  trois 
mois  qui  precedent celui du  recrutement et qui est  redevenu 
chom.:t_U r;  _ a  __  C?_e !___ e f fe  !_!_j.~~n  tj_r:es§j  ___ goi_t_ rjjHUJ_dJ'111JJlL --- - -- --- --· --
qualifications exigees par l'employeur. 
Lorsqu•un  emploi  approprie est procure  au  travailleur sous 
contrat de  mise  au  travail  temporaire,  lee parties doivent - 14  -
•ettre fin  au  contrat,  6  moine  que  le promoteur et le 
travailleur ne  conviennent de  convertir le contrat de  mise 
au  travail,  venu  •  expiration,  en  relation de  travail • 
duree  indeterminee  ou  en  contrat d'apprentissage. 
Le  controle des  cours  de  formation  pratique  •  !'intention 
des  eleves  de  l'enseign~ment complementaire  incombe  aux 
inspecteurs  de  l'enseignement primaire,  alors  que  le cycle 
d'observation et d'orientation de  l'enseignement secondaire 
technique est place sous  la direction et la surveillance des 
directeurs des  etablissements d'enseignement secondaire 
technique. 
Au  Grand-Duche  de  Luxembourg,  qui  connalt  un  systeme 
d'education et de  formation  centralise,  le Ministere  de 
tutelle est le Ministere de  !'Education Nationale  qui  en 
collaboration avec les Chambres  professionnelles assume  la 
responsabilite dans  le controle et la  reconnaissance  des 
formations. 
Remuneration et  financement 
----La  format~ofessionnelle en  entreprise est financee 
aur les  fonds  propres  de  l'entreprise concernee. 
L'apprenti  touche  pendant sa periode  de  formation  une 
indemnite d'apprentissage, .dont le montant  minimum  est fixe - 15 -
par le Minietre  de  !'Education Nationale,  sur proposition 
des  Chambres  professionnellee competentes. 
Lee  indemnitee  d'apprentieeage minima  8  payer par las 
patrons-artisans  aux  apprentis variant salon le metier, 
l'age des  apprentis,  le degre  d'enseignement  des  •P.prentis, 
l'age d'entree  en  apprentissage,  l'annee d'apprentissage 
et le nombre  indice applique  aux  traitements des 
fonctionnaires  de l'Etat.  La  frequentation  des  cours  de 
theorie concomitants est gratuite. 
Les  frais d'organisation des  cours d'initiation et d'orientatio 
professionnelles sont supportes  par le  fonds  de  chomage. 
La  frequentation  de  ces  cours est gratuite et lee stagiaires 
ne  touchent  aucune  indemnite. 
Le  fonds  de  chomage  supporte aussi les  frais d'organisation 
des  cours  de  reeducation professionnelle et de  recyclage 
des  travailleurs menaces  de  perdre leur emploi,  de  meme 
que  l'allocation d'indemnites  aux  personnes  concernees,  mais 
cela dans·les limites suivantes:  Le  fonds  de  chomage 
eupporte les depenses  effectuees jusqu'a concurrence de 
deux  tiers du  cout  des  operations,  un  tiers demeurant  •  la 
charge  de  l'employeur. - 16  -
N'entrent  toute  fois  en  ligne de  compte  pour  un  remboureement 
•  la charge  du  fonds  de  chomage  que  lea depenees  auivantes: 
1.  Lee  frais  de  remuneration  brute des  instructeurs 
charges  de  la  formation  des etagiaires,  y  compris 
les cotisations patronales 6  la securite eociale; 
2.  8~ % (quatre-vingts pour-cent)  des  frais  d'indemnisation 
brute  des  stagiaires,  y  compris  les cotisations 
patronales  6  la securite sociale; 
3.  les  frais  de  deplacement et de  nourriture pour 
instructeurs et stagiaires,  dans  la mesure  ou  ils sont 
directement lies au  deroulement  des  stages de  formation; 
4.  les  frais  de  location ou  d'amortissement  de  locaux et 
d'equipement  ne  dependant  pas  de  l'entreprise interessee, 
ainsi que  les  frais  resultant de  !'utilisation de  petit 
materiel,  de  materieux et de  moyens  pedagogiques et 
didactiques; 
5.  les frais  de  chauffage et d'eclairage des  locaux utilises, 
ainsi que  les  frais  de  consommation  d'energie et d'eau; 
6.  les frais  administratif&  jusqu•6 concurrence de  5  ~ 
(cinq  pour cent)  du  total des  positions sub 1.  6  5. 
ci-dessus. 
Pour autant  que  ces  cours sont  frequentes  par des  chomeurs, 
ils continuant  6  toucher pendant cette periode leur indemnite - 17  -
de  chomage.  En  cas  de  refus  non  justifi' de  participer •  de 
tela cours,  le droit •  l'indemnit' de  chomage •• perd. 
En  cas d'absence  non  valable 6  cas coure,  le droit 6 
l'indemnit' de  chomage  complet est suppri•' pour eept  joure 
de  calendrier,  en  cas  de  recedive  pour  trente jours de 
calendrier. 
L'employeur  qui  occupe  un  etagiaire en  vertu d'un contrat-
initiation est oblige  de  lui verser une  indemnite  de  stage 
egale •  85 % du  salaire social qui lui reviendrait en  cas 
d'occupation  comme  travailleur non  qualifi,. 
Le  promoteur d'un  programme  de  mise  au  travail  temporaire est 
tenu'de verser au  jeune  occupe  dans  le cadre d'un contrat 
de  mise  au  travail  temporaire  une  indemnite  egale au salaire 
social minimum  qui lui reviendrait en  cas  d'occupation  comme 
travailleur non  qualifie. 
Dans  les deux  cas,  le  fonds  de  chomage  rembourse  •  l'employeur 
une  quote-part  correspondent  •  15% de  l'indemnite versee. 
En  ce  qui  coricerne  les cours  de  formation  pratique • 
l'intention des  eleves  de  l'enseignement co•plementaire et les 
cours  du  cycle d'observation et d'orientation de l'en-
eeignement  secondaire -technique il y  a  lieu de  re~ever qu•au-
Grand-Duche  de  Luxembourg  le systeme public d''ducation est 
gratuit et que  lee frais  eont support's par le budget d'Etat. 
Il va  sans dire  que  lea 'levee qui sont -_le-
encore  eoumis  •  !'obligation ecolaire ne  touchent  aucune 
indemnite. 
Conditions  de  travail et protection sociale 
Las  conditions  de  travail des  apprentis aont  fixees  dans 
l'arrete grand-ducal du  8  octobre 1945 portent  revision  de 
la loi du  5  janvier 1929 sur l'apprentissage.  A l'alinea 2 
de  l'article 11,  11 est dit notamment  que  le patron  ne  peut 
employer l'apprenti •  des  travaux  ou  eervices  etrangers  • 
la profession  faisant l'objet du  contrat d'apprentissage,  ni 
•  des  travaux ou  services  qui seraient insalubres ou  au-dessus 
de  ses capacites  physiques. 
o•autre part,  aux apprentis,  tout  comme  •  tous  les autres 
jeunes  travailleurs suivant une  formation  en  alternance,  la 
legislation sur la police du  travail et notamment  les 
dispositions  reglementant le travail des  enfant&,  des  jeunes 
ouvriers.et des  femmes  sont applicables. 
Il s'agit notamment  de  la loi du  28  octobre 1969 concernant 
la protection des  enfants et des  jeunes  travailleurs, 
t6lle  qu'elle a  ate modifiee  par la suite, ainsi que  de 
!'ensemble des  disposit~ons legales et conventionnelles 
regissant les  relations  d•emp~oi.  Pour autant qu'il s•agit 
de  jeunes  chomeurs,  c•est en  outre la loi du  3o  juin 1976 sur 
le chomage,  telle qu'elle a  ate •odifiee dans  la suite,  qui 
est appliquee. - ~~ -
Notone  que  l'employeur garantit aux  travailleure en 
r'adapta~ion profeseionnelle l'octroi d'une allocation 
correspondent  •  leur r'num,ration nor•ale anterieure et 
eoumiee  aux chargee  fiscales et aociales generalement  prevues 
en  matiere de  aalaire. Il leur garantit en outre le maintien 
de  la  relation de  travail pendant  la periode de  readaptation. 
Le  stagigaire aous  contrat de  stage  - initiation ainsi  que 
l'auxiliaire temporaire est soumis  aux dispositions  legales 
regissant le contrat  de  louage  de  services  '  dur'e d'terminee. 
Loraqu••  !'expiration du  contrat de  stage l'employeur  engage 
le stagiaire  respectivement l'auxiliaire dans  le cadre d'un 
contrat de  louage  de  services d'une duree  comprise entre six 
mois  et douze  mois,  le  renouvellement  du  contrat venu  ' 
expiration ne  pourra etre assimil' '  un  licenciement.  Il en 
sera de  meme  pour le contrat de  louage  de  services  qui aura 
ate proroge  pour  une  nouvelle  periode comprise entre six mois 
et douze  mois.  La  securite aociale de  ces  peraonnes est  reglee 
par la legislation en vigueur concernant les caisses de  pension, 
las caisses de  maladie et !'assurance accidents. - 2o  -
CONCLUSION 
En  conclusion  noue  pouvone  done  conetater qu'au Grand-Cuche 
de  Luxembourg  le concept  de  la formation  en  alternance 
couvre  toute  une  palette de  formes  de  formation  tela que  : 
- l'apprentissage proprement dit 
- la formation  par las employeurs,  outre que  celle assuree 
dans  le cadre d'un  apprentissage,  combinee  avec  une 
experience de  travail,  y  compris  les contrats emploi-formatior 
- !'experience de  travail dans  une  firme,  combinee  avec  un 
enseignement  general et preprofessionnel dans  un 
etablissement scolaire (soit par periodes  bloquees soit 
de  favon  ponctuelle). 
La  loi du  21  mai  1979 portent organisation de  la formation 
professionnelle prevoit dans  ses dispositions  un  cycle,  regime 
professionnel,  caracterise par l'apprentissage comportant la 
formation  pratique dans  une  entreprise et la  frequentation  des 
cours  professionnels  concomitants  dans  un  lycee  technique,  de 
sorte qu•6 l'avenir aussi la  formation  en  alternance  resters 
l'un des  piliers principaux de  la  formation  professionnelle 
au  Grand-Duche~ D'autre part,  on  peut affirmer que  la 
signification pedagogique  du  concept d'alternance gardera  une 
valeur primordiale dans  les mesures  elaborees  pour lutter 
contra le chomage  des  jeunes et pour faciliter le passage de 
l'ecole .- la vie active. PORMAZIONE  IN  ALTERNANZA 
RAPPORro  SITUAZIONE  ITALIANA 
Nell'attuale eituazione receseiva, il problema dell•occupazio 
ne giovanile - gia eeietente in precedenza per motivi  imputabili -
eia allo  eviluppo  demografico  eia ad  esigenze  di  istruzione e  di 
formazione  professionale insoddisfatte nonche  a  carenza di specifi 
che occasioni  di lavoro - si e sensibilmente acuito in Italia, co: 
e1  come  in tutti i  Paesi comunitari,  per la concomitanza di altri 
fattori, in par,ticolare: 
il profondo mutamento  delle condizioni  di  produzione  connesso  con 
la riorganizzazione  tecnico-economica aziendale in corso  dovute, 
per eeempio,  all 1introduzione di nuove  tecnologie  e  di processi 
microelettronici  i  cui effetti eulla formazione  e  1 1occupazione 
sono  ancora imprevedibili; 
la ripartizione  sempre  piu qualificata e  differenziata delle of-
ferte di formazione  e  di  impiego  tra i  diversi settori produtti-
vi; 
1 1accresciuta richiesta di  formazione  e  di  occupazione registra-
ta da parte femminile; 
la modificazione del  comportamento  delle impreee,  per quanto  con 
cerne sia 1 1offerta di  occasioni  di  formazione  che le assunzioni, 
in ragione  dell•accreeciuta disponibilita di  manodopera. 
A1  fine di far fronte,  pertanto,  al pro.blema  e  venire incon-
tro alle istanze occupazionali  del  mondo  giovanile diverse misure 
sono  state adottate in Italia,  conformemente  anche alle impostazio 
ni della epecifica politica comunitaria,  dirette essenzialmente a: 
- ridurre il- numero  dei giovani  in-eerca di prima  o~cupazione me~ 
diante una migliore e  piu diversificata preparazione che facili 
ti il loro effettivu inserimento nella vita professionale;  -
assicurare una =strut.turazione ed uno  sviluppo quali  tativo dei 
eistemi di  formazione  professionale; 2-
tacilitare 11 paseaggio dei giovani dalla scuola alla vita at-
tiva; 
atimolare,  per mezzo  di incentivi diretti (sovvenzioni)  0  indi 
retti (fiscalizzazione degli oneri  aoci-ali) la creazione  da p~ 
te delle impreae,  41  nuovi  impieghi  o  da parte delle pubbliche 
autorita di  impieghi  supplementari  destinati ai gimvani. 
T.ra le misure  sopra  ~ette s 11nserisce anche 1§ formazione  in 
alternanza che, nella sua impostazione  concettu~e di integrazio-
ne formazione-lavoro,  ai configura  ~n determinati ietituti piu o 
meno  receriti:  ·· 
- apprendietato, 
contratto formazione-lavoro, 
- formazione  professionale di base  con periodi  di  occupazione  in~ 
.azienda. 
La formazione  in alternanza nel  sistema italiano implica,  per-
tanto,  periodi di attivita sul posto  di lavoro  con altri di atti-
vita formativa in appositi istituti (di  solito Centri  di  formazio 
ne professionale)  e  va oltre lo  schema  claesico della formazione-
modulare,  in cui  eono  previsti mo~enti di  formazione  teorica e  di 
formazione pratica,  in quanto parte  dal· presupposto chs l 1esperien 
za lavorativa poesa eesere formativa  e  divenire culturalmente e 
profeesionalmente promozionale  se integrata e  consolidata con mo-
menti  di  istruzione professionale.  Al  lavoro si puo  giungere non 
solo attraverso istituzioni formative  ma  anche  attraverso il lavo 
ro  stesso. 
Tale  sistema formative  comports pertanto l'elaborazione  d1  uno 
schema  di  tempo  suddiviso tra attivita eul  posto  di lavoro  e  att1 
vita· svolta presso una etruttura d1  formazione.  Occorre percio, da 
un lato, la disponibilita e  l'accettazione da parte dei datori'di 
~avoro e,  dall 1altro,  l'adeguamento  della formazione  teorica alle 
esigenze dei lavoratori ip relazione alle mansioni  che  svolgono 
sul posto  di lavoro. 
Numerosi  dibattiti tenutisi  sull'argomento in questione hanno 
approfondito tale problematica ed hanno  posto in evidenza la nece~ 
~ita indifferibile di un maggiore  e  piu partecipato coinvolgimen-
to delle parti sociali no~~h~ quella di-addivenire  ad un•organ1-
.ca disciplina normativa della materia per un piu efficace utiliz-
zo  di persone,  di  st~utture, di  mezziteid1G$~mpi in favore  di  un 
_____  mo..do_nuoYO-di  fare. -formazione.----
D1alt~a parte si ravvisa sempre  piu la necessita che  vengano 
disciplinati anche  i  meccanismi  di  selezione e  reclutamento,  i  di 
ritti e  gli obblighi  del  giovan~ nella formazione  in alternanza, - 3-
la durata della ·medesima,  1  contenuti,  1  sistemi  di  finanziamento, 
di controllo,  di  r~conoscimento delle for.mazioni,  ecc. 
!anto,  a1  fine di evitare sia la possibilit~ di mascherare  occ~ 
pazioni precarie con tirocini di formazione,  sia-di sovraccaricare 
1  costi.del1e aziende con oneri aggiuntivi,  ditficilmente sosteni-
bili dalle steese. 
Attualmente in Italia, ai sensi dell'art.  15  della Legge  21  di-
cembre  1978,  n°B45  gli organism! operanti nel settore della torma-
zione professionale  possono  stipilare apposite convenzioni  con le 
imprese per  "applicare  siste~i di alternanza tra studio  ed  esperie~ 
za di lavoro  t' 
Le  regioni,  cui  compete  di regolamentare la materia,  devono  sta-
bilire le modalit~ per la determinazione  degli oneri  a  carico  delle 
istituzioni formative  e  assicurano la copertura degli allievi lavo-
ratori dai riechi d'infortunio. 
Con la recente legge  25  marzo  1983,  n°79  sono  state adottate,  in 
relazione al protocollo di inteea eiglato il 22  gennaio  1983  dal  Go 
verno  e  dalle Organizzazioni  dei lavoratori  e  dei  datori  di lavoro: 
mieure per il contenimento  del  coeto  del  lavoro  e  per favorire l'O£ 
cupazione  soprattutto giovanile. 
T.ra  dette mieure  assumono  particolare rilievo quelle previste dal 
l 1art.  8  della legge  in questione  in relazione alla sua finalita ben 
specificata nella norma  etessa quando  ei afferma che il nuovo  regime 
pur nella sua sperimentalita, e inteso a  perseguire lo scopo  di un 
"urgente  sostegno all'occupazione  e  all 1ineerimento  dei  giovani in 
attivita produttive". 
Detto articolo prevede,  in particolare,  che  i  datori  di lavoro, 
pubblici  e  privati,  possono  avanzare richieste nominati  v·e  per 1 1 as-
sunzione  di  giovani lavoratori,  di  eta compresa fra i  15  ed  i  29  ~ 
ni,  con contratto a  termine  di  durata non  superiore a  12 mesi,  vol-
to alla formazione  dei giovani  etessi mediante prestazioni lavorati-
ve  in azienda. 
Tale contratto puo  essere convertito a  tempo  indeterminate nel 
corso  del  suo  evolgimento  o  al termine  di  esso.  La  qualificazione 
giuridica del contratto,  avente la predetta caratterizzazione,  spet 
ta al datore  di lavoro che  deve  manifeetare la propria volonta in -
tal senso nella richiesta di  aesunzione.  ·  -
I  giovani assunti con contratto formazione-lavoro  a  termine,  en-
tro sei mesi  dalla ceesazione del rapporto,  possono  eesere assunti 
a  tempp  indeterminato,  eempre  con richiesta nominativa,  dal medesi-
mo  o  da un altro datore di lavoro per l'espletamento di attivita cor 
rispondenti alla formazione  conseguita.  -
- Il Ministero  del Lavoro,  che  eecondo  talUne  stime previsionali ri 
tiene poesano  essere interessati nel primo  anno  di  applicazione del: - 4-
la nuova legge oltre  20  mila giovani in cerca di  occupazione,  si  ~ 
fatto carico  di promuovere - in collaborazione  con le  £mministrazi~ 
ni regional!,  con i  propri uffici periferici e  con le parti ·social! 
imprenditoriali e  dei lavoratori - una capillare azione  di stimolo 
e  di sensibilizzazione per l 1utilizzazione della particolare norma-
tiva, per la raccolta delle richieste delle singole aziende  e  per 
un  inquadramento  delle attivita formative  in uno  schema  di riferi-
mento  affidabile. 
Si  ~  proposto,  tra l'altro, di promuovere  per settori produttivi 
e  per zone  geografiche compatibili, la costituzione di  consorzi di 
gestione sociale delle attivita formative  e  cib~sia per limitare i 
coati e  gli  ·  _sforzi  dovuti  ad un' eccessi  va pol  verizzazione delle ini 
ziative,  sia per garantire una maggiore  e  piu adeguata valenza al -
momento  for.mativo  vero  e  proprio,  sia per  assic~are meccaniemi  di 
controllo efficaci e  omogeneita  di  valutazione dei rieultati. 
Si ha motivo  di ritenere pertanto che,  con una tale impostazione 
la qua.le  comports.  un  coordinamento dell'Autorita pubblica centrale, 
un maggiore  coinvolgimento  delle parti sociali, 1 1attribuzione di 
un  egua.l  peso  all'esperienza lavorativa ed alla formazione  teorica 
(considerata come  componente  essenziale dell'intera prestazione), 
si possa effettuare in Italia un  passo  decisivo  da una fase  episo-
dica della formazione  in alternanza ad una faee  piu sistematica,  in 
cui tale tipo  di formazione  potra essere  effettivamente considerato 
come  un  ~offerta  .. _.perma.pente:_ diraadestramento per  i  giovani  e  diveni-
re strumento  essenziale per una politica attiva dell'occupazione. 
Tra  i  programmi  di formazione  in alternanza realizzati in Italia 
dopo  l'adozione dell'apposita Rieoluzione  del  Consiglio  in favore 
.dei giovani si reputa segnalare quelli in appresso  in quanto  piu si 
gnificativi: 
- Regione  TOscana:  5  programmi  per complessivi  684  giovani,  di cui 
200  nella zona di Prato.  Settori interessati:  tessile,  elettroni-
co  ed elettromeccanico,  con  impieghi  assicurati nelle  zone  di re-
sidenza dei giovani.  Attuata gestione.sociale delle attivita. 
Regione  Lombardia:  programmi  diretti soprattutto all'innovazione 
Qei  metodi didattici per adeguarli alle necessita specifiche di 
settori d'attivita che non  trovano una formazione  adeguata alle 
loro offerte di lavoro;  per  es~pio, cartografia,  pubblicita lu-
minosa,  cine-operatori,  operatori televisivi,  ecc.  Tali  progr~ 
...  mi  hanno  interessato  235  giovani. 5-
Oltre ai precedent!, altri due  programmi  di  formazione  in al-
ternanza aono  atati·realizzati dalla·Regione Lombardia  ed ~ 
no  intereasato complessivamente  45  giovani.  Uno  di tali pro-
grammi,  essenzialmente volto all'introduzione di nuove  tecni-
che·nei siatemi tradizionali di formazione,  era diretto speci  - f'icamente alla reetaurazione del centro  atori'Co  di Pavia.  L'a! 
tro programma ha avuto per oggetto la formazione  di  tecnici 
i.·'"'· ·per  la~ aal.vaguardia della flora e  della fauna  del parco natur.! 
le del  i'icino. 
- Regione Emilia Romagpa: . 
11  programma ha interessato 84  giovani,  in posseseo  di  diplo -
ma  di  scuola media superiore,  sprovvisti  di qualificazione &P-
propriata all'inserimento in attivita produttiva.  Pormazione 
a  diversi livelli nelle specialita di gestione  e  commercializ-
zazione  di prodotti  (organizzazione,  pubblicita,marketing,  ecc. 
Settori interessati: piccole e  medie  imprese  di vivaistica, 
zootecnica,  ecc. Osservazioni al progetto di rapporto sulla 
formazione  in alternanza predieposto dalla 
Commiesione  CEE.per il Consiglio in attua-
zione  della Risoluzione  18.12.1979. 
Si  condividono,  in linea di massima,  1 1impostazione 
ed il contenuto  del rapporto in questione  che  si ritiene  an-
che  sufficientemente esauriente. 
Si formulano  comunque,  in appresso,  talune osserva-
zioni riferite a  singoli punti: 
- pag.21  punto  2.1,  si propone  di  ampliare il concetto  di  fo~ 
mazione  in alternanza,  che e in effetti un  sistema di  form~ 
zione  tanto per giovani che  per adulti,  specificando ancor 
piu che trattasi di un periodo  di formazione  e  di lavoro. 
~-~,  si suggerisce una formulazione  piu attenta dei punti 
a)  e  b)  stante le difficolta di attuazione della formazione 
in alternanza per ovvie resistenze che si incontrano  da  pa£ 
te dei datori  di  lavoro~(aumento dei coati)  e  talvolta  del 
le OO.SS.  (occupazioni precarie). 
pag.9 - punto  2.6,  si ritiene indispen.sabile che venga  chi~ 
rito trattarsi di una offerta di formazione  (non  di  una  ga; 
ranzia di occupazione). 
pag.35 - punto  b)  - occorre armonizzare il testo in relazio 
ne alle osservazioni  di cui  a1  punto  2.6  di pag.9. 
- pag.36- punto 4.2- si ravvisa l'opportunita di relativiz-
zare le situazioni che  sono  state enucleate,  stante la natu 
ra informativa del rapporto. IAPPIUiNJM.)ZA  PERMANENT£  D'ITAUA 
PIESSO  l£  COMUNIT 1  EUIOPEE  Bruxelles,  17  maggio  1983 
004l3j 
COHMISSIONE  DELLE  COMUNITA'  EUROPEE 
- D.G.V 
BRUXELLES  .  ~  -\{_~~--~~~-~-·---A 
-.- ···~ 
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AFFECT~-- 4-··--·--
Oggetto:  Risoluzione  del Consiglio del  18  dicembre  1979 
concernente la formazione in alternanza dei  gi£ 
vani. 
Con  riferimento al telex n.57652-V/A1  del 
6.4.83,  si trasmettono talune proposte  e  osservazioni in 
ordine al teste del  Rapporto concernente la risoluzione 
in oggetto. 
All.:  2 -1-
AlterDertnde opleidinren •an  J•B~41«ep in ltdtrland 
In dit boofdetuk sal Yeralag worden  ge4aan  ever  dt aituatit 
tD  ontvikkelingen aet bttrekkine tot alterntrta4 ltrtD in Bt4erlaa4. 
Al•oreaa hiertoe oyer te «•an  sal eerat bet btgrip •alterntrtn4t 
opltiding• aan ten nadere btachouving vordtD ondtrvorpen. 
Blijktna 4e  Beaolutie  •an 18  dtctabtr 1979  41tDt onder alter-
ntreDde  opltidins te vor4tD Ytrataana  •tDYOt•1ac tlj4eaa 4t OYtr-
I&DI naar het beroepaleYtD  Y&D  periodtD vaaria oplt141ag en prat-
tiacht er.arins op  de  arbt14eplaata vor4ea ••ooablaeert•. 
Dtst oplt14iDB oayat Diet allttD ttD oo.blaatle ..a theorle en 
praktijt 8&&r  opt en yooral ttD Ytrb1D41QS  Y&D  vertea en leren. 
Dtst oplt14iQS8YOr. ie aet D&a!  Y&D  btl&DC  YOOr  4t OYtrC&DI 
Y&D  •chool D&&r  bet beroepeleYtD en vel ia htt bljsoa4er yoor 
41e•tDtD 41e  tea svatke poaitit op  4e arbtidaaarkt 1DDtata. 
Ceaoead worden  jtusdise verkaoekeDdtn 41e  apeolalt oplt141agaaaat-
r••••n no41c htbbtn en  je~i  .. werkatatra soadtr ttD paaaea4t 
btrotpaoplt141ag.  Mter in htt ale••••• la 4t ,.ooa•iattr4t  opltl-
41DB  •an belang yoor  jonaertD iD  de ltert1j4 of 41• ••• •po~-•oolalz. 
e,le141ac• .ol•en. 
r  .....  atten4 saat het bij alternerende opleidingen in hoofdlijnen  oa& 
- ••• ••rbia41nc •an verken en leren 
- ••• ••rbinding •an theorie tD  praktijk 
- eea 4etlnaat •an k&Da-arae  ,roepen jongeren. 
Tot ao•er ttD aetr alceaene oaeohri3YiDC  YaD het oonoept alter-
nerende oplt141ne. 
In het aa•olsende sullen verachillen4e actiyiteiten in de 
Bederlandee opleidingeeituatie de  reYUt  paaeeren,  41t iD •••r of 
aindere aate beantvoorden aan htt boYtnoaachreven oonaapt of die 
alteraerend ltren bevorderen.  Dt  beachrijYing sal per ODderverp 
zoveel mogelijk geschieden  op basis  van  de  in de Resolutie vervat 
liggende  richtsnoeren yoor de  lid-staten. - ~ -
..!..!.  Het  l~erlingwezen 
In  het  leerl.in~~we:'.~n  ontvc:ngt  de  leerl inp een  praktijkorleiding 
in bet bedrijf '-lartr  hi,i  werkzaam  is,  na:lst  beroepsbegeleidend 
onderwijs  dat  bi,i  (r,eestentijos)  aan  een  school  voor part-time 
beroepsonderwi ,it;  l ?.p;r;.  streekscholen  voor  beroepsbegeleidend 
onderwi,is)  vol.:~t. 
De  structurele  sau.enhetnr.  tussen  prakti,1koJ.leiding en bet  zgn. 
aanvu  .. lende  onderwi,js  is  r-eregeld in  de  Wet  op  bet  leerling-
wezen  waarin  de  peljjkwaardivheid  van  deze  beide  componenten 
ui  t;·an~SI•unt is. 
~ 
D~ J3atste  jaren  is  de  discussie  over  de  vraag of en  in hoeverre 
het  onderwijs  en  met  name  de  beroepsopleidingen  een toeleverings-
bedrijf zijn voor  ambacht,  handel  en  in~ustrie weer  hoogst  aotueel 
geworrl~n. 
Het  is evenwel  buiten kijf, dat  het  voor  het voortbestaan  en  de 
bloei  van  het  bedrijfsleven noodzakelijk  is, dat het  beschikt 
over  goed  opgeleid  personeel. 
Deze  opleidin~ wordt  verzorgd  door/en  op  bedrijven  onder  toe-
zicht  en  begeleidinp door  de  landelijke  organen  van  het  leer-
lingwezen.  Deze  organen  woroen  in bestuurlijk opzicht gedragen 
door organisaties  van  werky,evers  en werknemers. 
Voor  de  maatschal·Peli,ike  relevantie  van  bet  leerlingwezen  is essentieel: 
- de  wijze  van  inspelen  var.  de  landelijke  organen  op  de  inaustri@le 
en  technolo~ische ontwiv.kelinpen; 
de  WlJZe  waaror  de  opleidin~sprogramma's tot  stand  komen  en  de 
inbreng van  het  bedrijfsle\en in deze  programma's; 
- de  wijze  waarop  de  opleidin~en zijn georganiseerd. 
Op  rrcncl  van  het  bovenstaande,  is  een  aantal  initiatieven genomen, 
die  beogen  de  opleidin:~n in  kwalit~tief opzicht  te  verbeteren. 
ir wordt  retracht  oplossin ·en  te  vinden  die  het  best  aansluiten 
bij  de  behoeft. n  in  de  t'etrokken  beroe-r·encategorie/bedri,jfstak  en 
van  die  van  de  cursisten. 
Roewel  een  scheiding  in  feite niet  kan  en  mag  worden  aan~ebracht 
(de  onderlinge  rela~ie is  diarvoor  te  sterk)  zijn de  initiatieven 
te  onderecheiden  in  een  tweetal  richtingen n.l.  de  opleidin~s- en 
prorra~,1mas  tructuur  en  het  examensysteel!t. 
1.1.  Een  exponent  van  de  eerste richting is bet H.O.E.-project. 
Het  in  aui~ustus  19 1'7  in  ui tvoerinp  genomen  project !!erziening 
Qpleidjnr en ExamenR  l•eoogt  ten  behoeve  van  de  primaire opleiding 
timmeren 
- te  komen  tot  een  :planm8tige  vakopleidinp:,  die  steunt  op  een 
sterke  betrokkent~id  van  (direct)  belanghebbenden  in de  regio; 
- te  ~omen tot  een  ook  voor  de  leerlin~ duidelijke  leersituatie, 
w<.:.ari.-i j  de  sa;r.enhanr:  praktijk  - theorie wordt  herkend; 
- een  me€r  actj,·~e  Reinteresseerdheid  bij  de  leerlingen te kweken 
en  da:1rrueP  te  t·erej ken  dat  de  eenmaal  gekozen  ople.idinff gemoti-
VLerd  gevol,,.d  bl ijt't worden; 
waurin  wordt  aangesloten  bij het  individuele  leervermo,"en  van 
de  cursisten; 
- rle  vakopleidin~ in  de  Nederlandse  bouwnijverheid  te  bevorderen 
en  in  te richten  op  een wijze  die voldoet  aan  de  eisen  van  vak-
bckwaamheid  en  van  moderne.productiemethoaen. - 3  -
D  i t  J  1 ro  j e c l  i s  ;.' ,. :  1  .• ' •  · t  ' r.  t  t-' n  ~-l  ·~ n t.  ~ J  reI!  i o ' s ,  t e  w  f. ten  A  mer  s f o  C' r t , 
Antsterd&m,  h1eda,  .·•·.'t-'r :er  er1  <;rnnJn.-£>n. 
De  tussentijriF  l·f-:·t_iht·.  rt.:  ul•aterJ  zj,jn  aanleidinl" reweest  on.  het 
rro.ject  niei  te  l•t·J,erKt r,  t0t  rle  prj111aire  opleiding  t·irr•meren  doch 
ook  tot  dP  V'.urt~re7.i.)tt•·  OJ] ej d i nfr  alsn.ede  de  primaire  en  voort-
pe  z e t t  e  or }  e j d j n p  nt e l s e 1 e r! • 
Een  en  ur.tH:r  tJ£>eft  1ot  f!:P.VOII'  ,.·ehad,  dat  een  vernieuwd  landeljjk  oplei-
dj  n{o:sr-ro~·ral:·wa  is  o~~~e~teld  voor  de  primaire  en  voortgezette opleidingen 
tirrJn.erer.  er_.  metselen  ••  neze  vernieuwing is nog  niet volledig bereikt. 
f•e  v~r~ovC'J·venheden  van  d it projeot.Jzullen  ter beschikking komen  van 
ar'Ct?re  beroepsoplf:idlnt-,.en  binnen  het  leerlingwezen. 
'  i!;fH'  rJel.angrijk  onderdeel  v.1n  de  totale ontwikkeling en  vernieuwing 
van  het  leerlingwezen  i~_;  de  flexibiliserinp  van  de  afsluitingspro-
cedures  (eindexaruens) 
Het  merendeel  der  lanr.elijke  organen  is  bezig met  de  herstructurering 
van  de  onder hun  beheer  sta·1nde  opleidin~en;  andere  hf:bben  min  of 
meer  vergaande  plannen  hiertoe. 
Een  platform is ontwikkeld  waaror  alle betrokken partijen  (landelijke 
organen,  ondersteuningsorganisaties,  overheid)  overleg plegen  o~.  te 
komen  tot  enderlin{" afgestemde  ontwikkelingen m.b.t.  examinerinp·  bi j  · 
beroepsopleidingen. 
De  activiteiten zijn  enerzlJOS  gericht  op  het  onderling uitwisselen 
van  ideeen  en  ervarinFen. 
Anderzijds  wordt  cetracht  de  ontwikkelin~en geco8rdineerd  te laten 
verlopen  door het  opE»poren  van  gemeensc;happelijkheden,  het  besprek~'~ 
van  een aunta]  varianten  in  afsluitingsprocedures,  het  komen  tot 
een  eenduidJge  terminologie  en  het  inventariseren  van  consequenties 
van  vernieuwingen. 
De  resu1taten  van  d~7e  besprekinffen  zijn neergelegd  in  een  discussi~­
nota,  peti teld:  "van  e i nrjexawen  naar  flexibele  afslui  tin~sprocedures 
in het  J eerj ingwezen"  waarin  een  aantal  aanbevelin ··en  wordt  gedaan. 
Op  d5 t  molilent  is  de  e  nota  onderwerp  vane en  discussie  op  velerle.i 
terreinen  en  niveaus.  ~~n  vertalin~ in  beleidsvoorneruens  dient  no~ 
te geschieder  •• - 4 -
~ Emanc i 11ati eprojPCtE>n  in het  leerlingwezen 
In  bet  leerlingwezen  beata.an  projecten die  zich riohten 
op  het  voor  meisjea  toegankelijk maken  van  traditionele 
"jon,  ... ~nsopleidingen". 
Deze  projeoten  proLeren  de  belemmeringen  op  te aporen 
die meiajes  ontmoeten ala zij een niet - traditionele 
opleidings- en  beroepskeuz~ maken. 
Ook  zoekt  men  in de  projeoten naar manieren  om  deze 
belemmeringen  te  ruinimaliaeren. 
De  projecten  hebven  twee  functiea 
- modelfunctie: 
De  projeoten  leveren  ervaringen en  lnzichten  op  met 
betrekking tot de  mogelijkheden  voor aeisjes  en  met 
betrekking tot belemmeringen die  &ich  voordoen  wan-
neer meisjes  een  keuze  doen  in de  richting Yan  een 
arbeidsmarkteeotor.  vaarin tot nu  toe hoofdzakelijk 
mannen  werkzaam  zijn. 
- signaalfunctie: 
De  projecten leveren een  bijdrage  aan bet doorbreken 
van  de  traditionele  be~ldvorming rondom  "typiache" 
mannen- en  vrouwenberoepen. 
De  projecten zijn geplaatet in 4  opleidingsaectoren, 
namelijk metaal.  electro,  schilderen en  installatie-
techniek. 
De  verwachting is dat  de  ervaringen in de  projecten 
in deze  opleidingssectoren ervaringen zullen opleveren 
die  ook  andere  opleidingssectoren in het  leerlingwezen 
bruikbaar zijn. - s -
Voor  bet  in overeenate ..  lns bren,.n van  de  opl•141aa•· 
programma'e  met  de  relevant•  beroep•pra~tijk 1• eea 
ayatematieche  beroepen- en  tunotieanalr••  onontbeerliJ~ 
Rerat  sal er 1-.ere een  ~ed  inzichl ao•t•n beetaan 
in de  relevante  beroepapraktljk alvor•n• e•n  4•  be-
roepa•ere!•'en kan  ldentlfloeren vaar•oor •o•t  ~or4en 
op,.le14.  Het  ln•truaeatarlua oa het  onde~ija ~t  .  . 
1as1obt te veraohaffen  ODb~ekt D08  SO  108~ al8 ··ebeel1 
Belantwekkende vor4er1naen op dit terrein worden  eohter 
p•aakt blanen bet sp_.  Mantelprojeot •• Dl  t  proJeot 
clat  la 1979  1a patart sal ..  .Slo  ,98' vordeD belia41•4 •·· 
Bet sal uar vervaoht1n1J ••n ban4aau  ioetrw~ent op-
leveren voor bet ~p•poren •an  ~•levaate ~eroep•••r­
e1•tea via beroepenprotielen en de  vertal1Da ·--~aD 
~~~~--~--------~~~­ Da&r  ople1dingeprogr  ...  a 1a. 
D. aethode  vaarmee  in bet aantelproject vordt severkt 
beataat  (1Jlobaa genomen)  uit een •yateaatiache be-
roepen- en  functie-analyae  vaaraee  de  beroep•praktijk 
vordt uiteenselegd  in  (nader te onderaohe14en aoorten) 
aotiviteiten.  Dese  activiteiten worden  vervol ..  De 
vertaal4 in  termen  van  doelatellinsen voor beroepe-
ople141nsen.  Kenmerken4  voor  de  ••thode  1e  4e  volsende 
etapegevijse aanpak: 
1.- opstellen van  een lijst van  werkzaaaheden en activi-
teiten die llnduidig en  kenmerkend  sijn voor de 
beroepspraktijk 
2.- opetelling van  een beroepaprofiel e.g.  beroepe-
profielen van activiteiten die eenduidig sijn voor 
de  beroepspraktijk (eerete analyaeraae).  . 
3.- uitsplitsing van aotiviteiten •ia o.a.  interaot~o­
nele,motorische  en cognitieve aepecten(tveede 
analysefase).  . 
In deze rase  worden  eveneens  de mogelijke  teekom-
atige  ontvikk~.lingen in het desbetreffende beroep 
nagegaan. 
- -4•--een  omzetting -van_Cli--beroepaprofielen .in ·opleidinga-
'profielen.  ·  · 
Deze  taak zal vooral aan een progruiaaoo-ie.sie toe-
_Yallen  vaarin belancheb'beJl4en ui.t bet be4rijteleven 
sitting hebben.  ~  · - 6  -
De  ••thode  1e  en  wordt  ~oortdurend setoetat in de 
prakttjk  ·~ atj• bru1kbaarhe14. 
Mo•enteel  is de  1e  analyeefaae  naaenoeg afgealoten.  De 
2e  analyeefaee  le  reed•  enkele ••anden «eleden aange-
~ansen. 
De  rapportaae  over  be14e  analyeefaeen vordt  n~~ 41t 
Jaar  ~•rvaoht. 
De  reaultaten,m.n.  met  betrekking tot de  gevolgde 
• 
methode  zullen worden  neergelegd in een  Handboek 
Functie-analyse  en  een Handle14ing ten behoeYe  Y&n 
het gebruik  van  het  instrumentarium. 
Ala bet  inetrument{medio  198~) ter beach1kk1ne ko•t 
dan is in principe de  mogelijkheid aanvezig dat de 
inhoudelijke aaneluiting tuaaen ondervija  en beroepa-
praktijk en  de  voortdurende  aotualiaerin~ daar.a~ 
beter is gewaarborgd  dan  tot op  heden. - 7 -
~ De  JJj4rasertsel1nc Vakople14tnc JeBC41cen. 
Yoor  bet YOl«en  Y&n  een ople141DC  in bet  leerllD~Ve•en le biDDen 
de  beataande aetho41ek  de  aanves1pe14 Yan  ••n arbeldaplaate eeD  ·, 
eaaentille Yoorwaarde.  I• or vor4t •• jon«ere w.rklooa  dan  taa ie  J. 
ople14ina in bet algeaeen ntet aanY&n«eD  of atceron4 worden. 
In 4•  a1n4a  bet b••in Y&n  4•  70-er jaren  4•~..1•  ..  41aouaale 
oYer  4• 41Yerae  probleaen vaaraee •• Yakoplei41QI tn bet  leerlt~  l  : 
vesen vordt ••confronteerd, ,..t bet atee4• veer oa aauw ..  t  · 
elkaar YerveYen  aapeoten Yan  on4erw1jakun411e,  reobt•poaitionele·.  J. 
en flnanoille •aar4, vaarbij 4• ttaancllle 4• ....  ,  toa1nerenle  ·: 
sijn.  In ••rban4 ..  t  bet l'l'Ote belaq Y&D  bet leerltacv•••n Y4)or Jw.t, 
funotioneren Yan  de  arbe14aarkt, stjn 4aaroa a1a4•  1972  Y&D1ll t  te : .: 
o•erbe14  jaarlljka auba141eaatreplen ptroffen ..  riobt op bet·  · ·  ·~ 
1netan4bou4en en Yerbete:ren Y&D  •• praktljkople141ag ·Yan  bet l•er- .' f  ~ 
linpe•en,  ln een period• vaariD bet Yoor  bet be4rijtaleYeD ateeb  ··  J 
aoeilljker ve:rcl  haar etgen· ••rutvoorclelijkbe14  voor  4• Yakop-'  ·  .'>~ 
le141q vaar te ll&ken.  .  ",:·~ 
De  ~~aatregelen varen viaeelen4 Y&n  tllhou4a  bet t1j4el1jk kan.tter ·,.  /.
1 
enan vae •••nvel ••n •••r peJ"Mnent ppYeD.  IDa141ele  la bet  ·~.  (: 
beaef ce,roe14 4at - oa 4e  proble ..  D  in 4e afeer 'Y&D  4e  Yakoplei4~l 
in bet leerllapeaen op ..  er etruoturele v13•• au te bumen •  ttea:  ~ 
de  oYerhe14  een aekere ae4everantvoar4el1jkbeicl •oor de  praktijk- • J 
oplei41ng sou aoeten aanYaar4en.  .. 
Zij etelt hiertoe in 4e  koaen4e  jaren op ...  r  peraanente vijae 
4an tot nu  toe tinancille a144elen ter beaobltklna ten behoe'Ye  Yaa 
4e  prattijkcoaponent Yan  bet leerlin,vesen.  De  o-.&Q~ Yan  4• 
•truoturele finanoiering vor4t afb&Dtelijk •e•te14 'Y&n  de  ont-
vikkelingen op  de  arbei4aaarkt.  Vanneer  4e  arbe14eaarkt veer 
aantrekt,  sal 4ese  o.vang ver•in4er4 vor4en. 
Yoor  1982  1• een bedrag van f  1'5 aln.  ter beaobikk1DB  geatel4. 
Met betrekking tot de  vijse van aanven4iq 'ftn 4e preaer.eer4e 
a144elen bet volgende. 
Tot halt 1982 vaa  de  Bij4r-.eregeling Vakople141ng  ~•a«41gen ,.rlobt. 
op  bet 1netan4houden en verbeteren van bet  leerliQ~Wesen in  · 
kvalitatief en kvantitatiet opslcht 4.a.v.a 
- bet 4oorbreken van 4e  oonjunotuur-s-Yoelishe14, 
- bet vaar aogelijk etiauleren van ITOei, 
- bet beYor4eren Yan  voraen 'Y&n  aa  ..  nverking  t~••en opleidingabelrilYe 
Op  gron4 hiervan verden alle n1euv at«ealoten leero•ereenko  ..  ten 
in een beperkt aantal bedreisde aeotoren geaubei41eer4,  ontviqren 
verkgevera die •''r leerovereenkoaaten ataluiten tan bet Yoorgaan4• 
jaar een bepaalde bijdrage en verden voraen van ITOepaopleiding 
extra onder•teund.  De ...  tregel 1• tot etan4 ..  koaen  D&  intenaiet 
oYerleg aet aociale partner•, h•t«e•n t.o.Y.  de Yoorsieningen in ~~ 
jaren 4aarYoor een du14el1jke  Yooruit~&D« vae. 
Voor  bet cureuejaar 1982/198' 1• in bet overleg ..  t  4e •ooiale 
partner• bealoten bet bele14 Y&D  4• Yoor,aaate  3&ren  Diet te 
oontinueren. - 8  -
Geaien de  fo~ae dalina ~an bet aantal nieuw ataealoten leeroYer-
eenko•eten  in de  laatete jaren wor4t nu  •terk de  nadruk .-1•1«  · 
op  bet beratellen Yan  de  jaarlijkae inatrooa ta bet leer11D8V•••a ,  ~ 
op het niYeau  Y&n  1980,  het ..  en betetent +  10.000 extra  leero••r•~ 
koaeten  (een ITOei  Y&n  4~).  - ··.,.} 
·  Daartoe vor4t be4rijtatatarew1Jae on4erban4e14 Mt 4• aoclale  ·  .. ~. 
partnera.  De  bedoelin« ia tot atapraken te to  ..  n •••r aart en ~ 
Yang  Y&n  ••n eYentuele u1tbm.141na Y&n  leerplaataen.  Vanneer 4••• 
atepraten ook  verkelijk tot atan4 k ...  n  zal·~•t •iaieterie ·~ 
Sooiale Zaken  en  Wertaelesenhe14  t  4.000,. aubli4ie ver- . 
lenen Yoor  ied,re nieuw ataealotea leeroYereeat  ...  t. Dit aell S.t 
dan worden  seato~t in een oplel41ac-ton4a, tat •1~ Yeorkear ••1 
worden  onderpbraoht bij bet Yoor •• be4r13f•tak iD ~rklaa  i" 
koaea4e  Landelijk or,..n. Dit ..  14 boeft nlet ,.heel of ..  4eelte11~k, 
naar de  lndiYiduele  bedrij~•n te worden  4ooraealulat, .aar taD ·~  · 
«•bruikt vor4en ten behoeYe  Yan  andere  saken tell beYorderin« Y&D '-'··· 
leerliftBVeaen.  In41ea be4rijtatakapvJ.jse afapral&:en  Diet aoplt3k  ·.::-; 
blijken 4an heert le4er be4r1jf atsoD4erlljk l'eollt ep een bijdnp .:.: 
Y&n  f  2.000,•  p•r nieuv afaealoten  leeroYereeDk~t.  · - 9  -
Curauasen Jeugdi8!  Werklocen 
All!•ene Doeletellinsen 
De  Cureuaaen Jeugdise Werklocen  bebben tot 4oel 4e arbe14amarktpoaltJ• 
van  de  deelnemera  aan 4ese  ourauaaen te  verbete~en en ben ln bet  '1~._  ... , 
sonder te eohakelen naar etn baan en/of ••n resullere  \eroepaopl•14~. 
danvel naar andere  Yonaen  van on4ervija en/of aoboliq.  ·:. ·. 
'l 
Bet on4erw13•  ie •• Curauaeen Jeucti,. Werklosen o.vat prosramaa'•  ·) 
die serioht sijn op: 
a. bet orilnteren op  de  mogelijkheden van  4e  arbe14aaarkt,  waarbi~ ook 
o.m.  met  excuraiea en korte  atagee vordt sewerkt 4e  eiaen voor hat 
beroepeleven en de  daarmee  verband houdende  ondervlja- en acboliDia-
mogelijkheden.  Bet ligt in de  bedoeling bet element van hat op4oeD  :• 
van verkervaring in de  toekoaat aterker te beu.Arukken.  ·· · 
b. hat vegwerken van  eYentuele  tekorten in de  vooropleiding. 
Uitvoerincabepalingen: 
.. 
,·  .. 
De  Cursusaen Jeugdige Werklozen vallen onder de  verantvoordelijkhe14 ..a 
de  Minister van Onderwija  en Wetenacbappen  en de  Minister van Sooiale 
Zaken  en Werkgelegenheid en worden  door belden op  50  - 50  ~ baaia se-
financierd. 
De  curaiaten nemen  deel op  basis van vrijvilligheid. Zij blijven  bem144e1-
baar voor de  arbeidsmarkt en behouden  hun  reohten op  aociale  uitkerincen~ 
Zij  dienen bereid te sijn de  curaus  te belindigen sodra sij paeaend 
werk  kunnen krijgen. 
De  cursussen zijn gebaseerd op  het beginael van  de  tlexibele in- en uit-
atroom van  de  cursisten. 
De  Cursussen Jeugdige Werklozen worden  verzorgd  door de 
atreekscholen voor beroepsbegeleidend  onaerwije. 
Streekscholen,  Arbeidsvoorziening en Regionale  organen •an het leer-
lingwezen werken,  met  behoud  van  iedera apeoifieke verantvoordel1jkhe14. 
nauw  aamen  in alle aoti-vi tei  ten ten behoeve  van  de  ouraueaen.  .~· 
Toelatingscriteria: 
Tot  de  Cureussen Jeugdige Werklozen  kunnen worden  toeaelaten jongeren 
die  voldoen aande  valgende kenmerkena 
a.  zij zijn ingeschreven ala werklose  w~~~soek~nde bij_bet Gewe•tell~ 
_  - Ar-be-1-dabureau-;- -------------- --·-- --
b.  sij hebben bij de  aanvang van  de  ouraua  de  lee.ttij4 van  16  jaar be-
reikt; 
c. sij hebben bij de  aanvang van de  ouraua  de  leeft1j4 van 23  jaar 
nog niet bereikta 
d.  zij zijn in hat besit van een lbo-, avo-,  vvo-41p1oma  dan vel sij 
bebben  de  genoemde  vormen  van ondervija onse41plomeer4 verlaten. - 10  -
Ook  toelaatbaar zijn de  jongeren uit culturele minderheidegroepen, 
die  hun  onderwijs  en/of opleidir1g geheel  of gedeeltelijk in bet 
buitenland hebben  ontvangen  en die de Nederlandae  taal redelijk 
beheeraen. 
Toelichtins  • 
Gedurende  bet curauejaar 1981/1982 ••rsori8D bet lokale \eatan4 &aD 
atreekaoholen ('1  atuka)  145  curauaaen yoor jeuadi,. ve~klosen. 
Met  ingans van bet ourauajaar 1982/198' sijn '50  our•u•••n seatart. 
Bij deze  ourauaaen ia 4e  al,.mene &aD4aoht  ate~k ..  ~loht op 4• ••••t 
·kvetabare sroepen&  . 
aohoolverlatere,  drop-outs,  meiejea en oulturele ainderbe4en. - 11  -
-lL  Experimentele Arbeidsprojeoten 
De  experimentele Arbeideprojecten voor Jeugdigen houden een  arbeida~ 
voorzieningsmaatregel in. Het  miniaterie van Sooiale  ZakeD  en Werk- . 
gelegenheid aubaidieert voor de  duur van aaximaal 4  jaren werkprojeot•u 
in de  bedrijtaaector or  de  dienatverlenende aeotor  •  .tan 4ese  pro3ecteD .: 
kunnen  jonseren deelnemen  tot 27  jaar. Bet ia 4e  be4oel1DB dat 4•  .  · 
projecteD na  4  jaar sichaelf in atan4 kunnen  bouden  laDvel kuDDen  .voo~ 
beataan  (geheel of gedeeltelijk) op  baeia van  (een) an4ere,  D&&r .4•  .  · 
aard van bet project geeigende,  aubalcliebron(nen) •  .lan 4e  arbe14a- ~.t 
projecten is de  voorwaarde  geateld,  4at cle  deelnemera/verknemera •••  ~ 
opleiding volgen.  aarvoor client bet 'betreften4e project teDmiaate ·1/'  ~~ 
deal van de  arbeidetijd 'Y&D  elke  tleellleaer/werkneaer beaohikb&ar  ·  ·  < ·' 
te houden.  e  leiding van een  projeot~·44ent bet volpn van een opleicti.zwi. 
door de  deelnemera/werknemera  te atilluleren en te bepleiden. Bij voo&-.!  ·~, 
keur 4ienen de  deelnemera/verknemera  een opleiding te volgen die aan- . ;;: 
aluit op  de  in het betre!fende project te verrichten verksaamhedena -.  .. 
daardoor kan  de  werkkring in bet project tevena  41enen ala  ~·  .. i 
leerplaats in het kader van  het leerlingwezen. 
De  van uit een project te volgen opleidingen 41enen  sioh te 
richten op  bet behalen van alsemeen erkende  diploma'• met  bet ooa o» 
bet civiel effect en de  mogelijkheid tot 4ooratrom1ns D&ar  vervols-
opleidingen.  Degene  die  een voor het deebetreftende  project adequate 
opleiding reeds heeft gevolgd  kan een  (vervolg-)opleiding entameren, 
vaarmee  hij/zij sich meer  algeaeen een betere poaitie op de  arbeida-
markt  kan  verwerven. 
Op  de  Experimentele Arbeideprojecten voor Jeugdigen sijn de  regela vooi' ·. 
beloning en overige arbeidavoorwaarden  (zoale die in C.A.o.•e  ot  andere~ 
sine zijn vaatgelegd),  die voor de  deabetretfenda  branobe  gelden, 
onverkort van  toepassing. Undcrvisningsminisle~1ct d.  1.  . 
november  1982 
Ra.E..E_or t  t i 1  K  ommi s si  one n  om  stat  us  over  a nvcndel sen  a f  R  a  dc·t_~ 
resolution af  lB.  december  1979  om  vekseluddannelse  for  ungc. 
Der  er  en  mere  end  hundred-Arig  tradition  i  Denmark  for,  at 
de  erhvervsfaglige_ grunduddannelser  opbygges  som  vekseluddan-
nelser  mellem  skole  og  praktik. 
lerl_ingeud~annelsen· bested dog  oprindelig _alene  i  opl~ring ved  mester 
i  virksomheden,  men  allerede  i  1800-tallet oprettedes  de  fer-
ste  handelsskoler  og  tekniske  skoler  i  Denmark.  Side~  ~r  sko-
len  blevet et  voksende  element·i  erhvervsuddannelserne,  men 
med  stadig  fastholdelse  af  vekseluddannelsesprincippet  skole/ 
praktik. 
Vekseluddannelsesprincippet,  der  s~ledes gennem  mere  end  hund· 
r~de  ~r  har  vreret  grundlreggende  inden  for  erhvervsu~dannelser· 
ne,  blev  kn~sat ved  folketingets  vedtagelse  i  juni  1980'af et 
af  undervisningsministeren  fremsat  for~lag til folketingsbe-
slutning  om  'ungdomsu~dannelserne. 
Det  hedder  s~ledes  i  folketingsbeslutningen  : 
"Perioder  med  relevant  ~raktisk beskreftigelse  inden  for  ar-
bejdslivet  ber  indga  i  ethvert  uddannelsesforleb.  for  gymna-
siets/Hf's  vedkorrimendc  dog  kun  i  korte  perio~er." 
fol~etingsbeslutningen har  siden  vedtageisen  i  juni  1980  v~­
ret  grundlaget  for  dansk  uddann~lsespolitik inden  for  ungdoms· 
uddannelserne. 
Der.  er  ingen  planer  6m  at  afskaffe  praktikperioderne  i  erhver' 
u~dannelserne,uansct der  gennem  de  sidste· par  ~r.har  v~ret st: 
gende  vanskcligheder  ved  at  tilvejebringe. et  tiltitrrekkeligt  &r 
tal  l~rc- og  praktikpladser  som  felge  af  den  ekonomiske  afmet· 
.  . 
..  _ D.!f\9_  9_9  _c:f~_store  ungdomsar_~nge_.  ____________ ----------
Dette  g~lder  ogsA  uanset  at  loven  om  de  erhvervsfaglige  grund-
uddannelser  (efg)  abner  mulighed  for  tilrettelreggelse  af  udd?r 
nelser,  hvor  praktik  i  virksomheder  helt  erstattes  of  opl~rin~ 
pa  vrerkstedsskoler.  Det  er  nemlig  den  almindelige  opfattelse, 2. 
at  en  sedan  ren  vrerkstedsskolcbaseret  erhvervsuddannelse  kun 
rent  undtagelsesvis  b0r  findc  sted~  idet  det  anses  for  v~sent-
1 i 9 t  a t  9 i v e  e 1 e v e r n  ·e··  m  u 1 i g he d  for  a t  i n t e g r e r e  e g e n t 1 i g e  a r-
bejdserfaringer  i  uddanne1sesfor10bet. 
Erhvervsuddannelsernes  opdeling  mellem  skole  og  praktik  er  i 
Danmark  organiseret  saledes,  at alt hvad  der  h0rer under  formel  un-
d e r vi  s n i n.g ,  h v a d  en ten  den  e r  a f  t eo  r e t i s k  e 11 e r  p r a k t i s k  a r t , 
ligger  indbygget  i  skol~opholdene,  medens  virksomhedsopholdenc 
udelukkende  er  koncentreret  om  praktik,  herunder  instruktion 
og  oplrering  pa  arbejdsstedet,  men  ingen  egentlig  undervisning. 
\  . 
Der  kan  skeln~s mellem  2  former  for  pra~tik,  den  obligatoriske 
joboplrerende  i  erhvervsuddannelserne  og  den  samfundsorienteren 
de  i  folkeskolen  og  gymnasiet,  som  ogsa  indg~r som  et  led  i 
elevernes  uddannelsesvalg. 
I  folkeskolen  findes  saledes  for  alle  elever  pa  8.  - 10.  klas-
setrin dels  erhvervspraktik,  som  kan  tilbydes  i  korte  perioder 
( 1-2  uge.r) · samt  arbejdskendskabspraktik,  der · indgar  som  en  del  . 
. af  valgfaget  arbejdskendskab.  Endvidere  vii  der  for  disse  e~e­
ver  pa  de  reldste  klassetrin  fra  skolearet  1982-83  blive  etable 
ret  korte vejledni.ngskurser · pa: de.  t~kniske· skGler  og  11andels~~o_lerne. 
I  gymnasierne  foretages  der studiebeseg og  enkelte  forseg  med  praktik for 
gymnasieelever  samt  eksperimenter med  tilnrermelse  mellem  gymnasie- og  er-
hvervsuddannelser. 
l  de  videregaende  uddannelser baser.et pa  gymnasium  eller HF  indgar  der 
kun  i  ringe  udstrrekning  perioder med  praktikophold. 
Man  ~kal )derfor  her  koncentrere  sig  om  de  uddannelser,  der  di-
rekte bygger  pA  en  9~arig folkeskole  (ev~ntuelt suppleret  rned 
et  10.  ar),  og  her  inden  for  vil  vregten  primrert  blive  lagt  pa 
de  grund1reggende  erhvervsuddann~lser (dvs.  efg,  lrerlinge- og 
de  grundlreggen.de. eksamensuddannelser). ..  _" 
Der  eksisterer  i  dag  to  parallelle  er~vervsuddannelser,  lrer-
lingeuddannelsen  og  den  erhvervsfaglige  grunduddannelse,  efg. 
Begge  er  opbygget  sorn  vekse1uddanne1ser.  L~rlingeuddannc1sen 
·i  den  nuvrerende  form  bygger  pa  lrer1inge1oven  fra  1956,  og  de 
erhv.ervs fag 1 i ge  grunduddanne  1 ser  b1ev  e fter  en  forsegspe r i ode 
gjort  permanente  ved  1ov  i  1977. Den  v~sentli~slc forskel  me~lem en  l~rlingclJddannclse  og  en 
efg-u?dannelse  er,  at  efg-uddannelsen  indlcdes  med  en  1-arig 
basisuddannelse  p&  handels- ell~r  tekniske  skole. 
I  efg~uddannelse~ne er  problemet  med  at skaffe  praktikplads 
saledes  udskudt  til efter basisaret,  men  selv  om  skolerne  hjrel 
per  til,. er  det  stadig  den  en~elte elev,  der  ~  princippet selu 
skai  skaffe  sig  en  praktikplads,  og  det  har  vist sig at  volde 
.Problemer  af  vekslende  omfang,  alt efter  den  pag~ldende er-
hvervsbra~ch~~ Arbejdsgiverne  kan  ~  Danmark  frit beslutte,  om 
de. vil  have  praktikanter eller ej  • 
. forinden  erhvervsuddannelsernes  indhold  og  udfbrmning  m.v. 
·beskrives,  skal ·der  redeg0res  foi  de  vigtigste af  de  nye 
· foranstal tninger.,  som  er  bleve·t  gennemf0rt  i  Danmark  siden 
Radsresolutionen af december  1979  med  direkte  relation til  .  .  . 
·erhvervsuddannelserne  og  vendt  mod  ungdomsarbejdsl0sheden 
I 
·samt  ~ndringern~ ~nden for  erhvervsuddannelserne. 
Folketingsbeslutningen  af  1980  om  ungdomsuddannelserne. 
Baggrunden  for  folketingsbeslutningen  var  behovet  for  at til-
vejebringe  nogle  generelle  principper  og_  retninglinier  for 
udformningen  og  tilrettelreggelsen af  de  enkelte  uddannelser. 
Grundtanken  i  folketingsbeslutningen  er,  at  samtlige  unge 
.  .  ...  . 
skal  garanteres  tilbud  om  en ·uddannelse.  Det  fastsl~s,  at 
- .  -
alle  unge,  der  har  opfyldt  den  9-~rige undervisningspligt, 
· skal  have  reel  mulighed  for  at  v~lge mellem  flere  ligev~rdi- .  . 
ge  uddannelser,  og  at  dette  skal  n~s  ved  udbygning,  geogra-
fisk  spredning  og  ~ejledning.  End~id~re skal  der  ude~es en 
serl~g:indsats over  for  handicappede  og  ~nge,·som ikke  er 
___ -~ot_!_V~_!'~-d~ ufctr _yde_r.li gere  Uddannelse. 
Uddannelser  skal  v~re kompetencegivende,  altsa  kunne  danne 
udganspunkt  for  videregaende  uddanneJse  og  erhvervsm~ssig 
.  - - .  . 
besk~ftigelse,  og  v~re  s~  brede  og  varierede,  at  de  modsva-
.  .  . 
rer  bade  samfundets  behov  og  de  unges  evner  og  ensker. bl  blcvet  omsat  i  et  omfot- rolketjngsbcslutningen er  .a. 
tcnde  udbygningsprogram  inden  for  erhvervsuddannelsernc  og 
en  forst~rket vejledningsindsats. 
~--------....  _____  -
~~lsetningen for  udbygning~n og  den  geogr~fis~e spredning  er 
fastlagt  ti~ et  krav  om,  at enhver  un~  ~nden for  ca.  ~  times 
.  - . 
rejsetid skal have  i  hvert  fald  4  tilbud  om  en ·erhvervsuddan-
nelse,  ud  over  l~rlingeuddannelsen,  hvor  tilgangen  ikke  re-
guleres  a~de offentlige,  men  ud  fra  om  d~n unge  kan  finde 
en  leremest"er. 
De  4  tilbud,  der  er  opstillet som  minimum,  er: 
Ud  over 
tet net 
Det  har 
Efg-uddannelsen  pa  handelsskole· 
Efg-uddannelsen·inden  for  jern- og  metalomradet 
Efg-uddannel~en inden  for  bygge- og  anlegsom!adet 
·Efg-uddannelsen  inden  for  service- eller  levneds-
middelomradet. 
disse  tilbud  foruds~ttes det,  at  der  i  et mindre  . 
etableres  efg~uddannelser inden  for: 
Oet  grafiske  omrade, 
landtransportomradet  og 
jordbrugsomrade~. 
ved  opstillingen  veret af vesentlig  betydning.at  for-
bedre  pigernes  4ddannelsesmuligheder  ved  at  legge  vegt  pa 
spredningen  af  de· uddQnneiser,  der  serlig sages  af piger: 
handels- og  kontoruddannels~r,  serviceuddannel-
serne  og  levnedsmiddeluddannelserne. 
Udbygningen  har  siden  efg-lovgivningen  fra  1977  veret  ganske 
kraftig.  I  1978  var  den  samlede  optagelseskapacitet saledes 
ca.  28.5oo,  og  ~  ~ugust 1982  var  den  steget til ca.  42.ooo. ;_,. 
UdLygningen  bcgr~nses  i  Danmark  som  i  andre  Iande  naturlig-
vis  af starrelsen af  de  samlede  bevillinger  og  af kravet 
om  en  rimclig  driftse~onomi.-Herudover stiller folkctingfibe-
slutningens  krav  om,  at  uddannelserne  skal  v~re komP.etence-
givende,  og  at  uddannelserne  skal  indeholde  praktik,  visse 
grmnser  for  udbygningen.  for  erhvervs~~dannelsernes  vedkom~ · 
mende  betyder  dette,  st det  er  fuldst~ndige efg-uddannelser, 
.  alts~  ogs~ -~.dels  vekseluddannelser,  der  skal  tilbydes. 
Dette  medfarer,  a~ uddannelseska~aciteten  ogs~ afhenger  af, 
hvor  mang~ pladser  virksomhederne  er  parate til at oprette 
og  stille til  r~dighed. 
I  princippet er  der  ganske  vist ··inlet .til hinder  for,  at 
man  udbygger  efg-basisuddannelserne  uden  hensyn  til praktik-
plad~mulighederne, idet  efg's  basis~r kan  betragtes  som  et 
lo.  uddannelsesar  p~ linie  med  golkeskolens  lo.  ~r.  Ingen, 
hverken  politikere~ elever eller  for~ldre,  er  imidlertid. 
parate til at acceptere,  at  de·unge  kun  f~r et ars·erhvervs-
introducerende  undervisning  uden  i  hvert  fald  en  vis  udsigt 
til en  praktikpl~ds _og  dermed  en  erhvervskompetence.  Udbyg-
ningen  foregar  derfor,  i  hvert  fald  p~ de  tekniske  omrader, 
med  et vist  hensyn  til praktikpladskapaciteten  pa  det  pagel-
dende  erhvervsomrade.  · 
·,· 
PA  handels- og  kontoromr~det har  der  v~ret en  vis  t~~ditio~-. 
for  at betragte .basisaret  som  en  almen  ungdomsuddannelse, 
is~r for  piger,  som  ikke  0nskede  at  ga  i  gymnasiet~  Udbyg-
ningen  pa  handels- og  kontoromradet  har  derfor  under  ind-
tryk af.det store  pres  pa  uddannelsen  veret  noget  kraftigere. 
/  . 
--~-- -- -·-----·-·· .  --- --- - --- --
Hensynet  til  prakt~kpladsmulighederne betyder  altsa  en  be~ 
gr~nsning i  omfanget  af  den  totale  u~bygni~g.  Sammenholdt 
med  kravet  o~ en  rimelig  driftsekonomi,.og  om  at  eleverne 
ved  at  opleve  og  prave  de  almindelige  arbejdsoperationer 
inden  for  omradet,  skal  fa  erfaringsgrundlag  for  at  v~lge, 
hvilken  faglig  uddannelse  de  ansker,  s~tter  prakti~ladsmu­
lighederne  imidlertid  ogsa  grenser  for  den  geografiske  spred-
ning.  Selv  i  et relativt tet  befolke~ land  som  Danmark  viser 
erfaringen,  at  afstanden til en  uddannelsesinstitution  i  en 
vi~  udstr~kning er  best~mrnende  f~r  uddannelsesudvalget.  Rent 
konkret  har  det  i  Denmark  betydP~  en  aget  tilbejelighed til 
.  .  . 
at  sege  g~mnasium eller  handels-tog  kontoruddannelse,  idet 
den  geografiske  spredning  af  disse  uddannelscr  er  st0rre 
end  de  tekniske  fags. 10) 
6. 
Der  udfoldes  derfor  ntore  bestr~belser for  dels  at  neds~t­
te  uddannelsesmodellernes  enhedssterrelser  inden  for  efg-
basisuddannclsen  uden  at  forlade  de  grundlmggende  principper. 
for  b~sisuddannelsen, ·dels  at  udvide  praktikpladsudbud-
det. 
l~re- og  ~raktikpladsordninger i  1981. 
Den  kraftige  afmatning  1  samfunds0konomien  har ·meti-
fert,  at  udbuddet  af praktikpladser slet  ikk~ har  kunnet  st~ 
mAl  med  udbygni~g af uddannelseskapaciteten.  ~  begy~delsen af 
198l.havde  over  en  tredjedel  af  de  24.ooo  unge,  der  afslut-
_tede  efg-basisaret  i  sommeren  198o,  endnu  ikke  faet  nogen 
praktikplads.  Det  var  navnlig  eleverne  fra  handelsskolerne 
samt  de  unge  kvinder,  d~r stod  uden  praktikplads. 
Dette  er  baggrunden  for,  at der  sidelebende  med  udbygningen 
af  uddannelseskapaciteten  er  bl~vet ivrerksat  srerlige  foran-
staltninger  for  at  for0ge  udbuddet  af  lm~e~ og  praktikpladser 
Regeri~gen.indgik  s~ledes·i  for~ret 1981  aftal~r  ~ed arbejds-·· 
markedets.parter  og  de  kommunale  organisationer  om  -~tablerlng: 
..  ·  .. 
·.· i.  af yderligere  lmre- og  praktikpladser. 
I  henhold til aftalen  for  den  offentlige  sektor  fastsattes · 
.) 
kvoter  for  staten,  amtskommunerne  og  kommunerne  i  alt svarend/ 
til 6.4oo  uddannelsespladser.  D~tte indebar  en  nettoforegelse .. 
pa  omkring  -4  ~ 000  pladser  mere'  end  der  normal t  blev. indg·a~t 
aftaler  om  pa  arsbasis  i  denne  sektor. 
~edens den  offentlige aftale  sAledes  indehold~ normgivende 
kvoter,  va~ dette  ikke .tilfmldet  for  den  a~tale,  som  regerin-
gen  indgik  med  parterne  pa.det private  arbejdsmarked.  Der 
opstilledes  ingen  kvantitative  mal  for  det  ental  lmre- og 
praktikpladser,  der  skulle stilles til radighed.  I  stedet 
indeholdt.~ftalen en  rmkke  henstillinger~ ogden  byggede  i 
realiteten  pa  en  appel  til virksomhederne  om  at  indga  flere 
uddannelsesaftaler.  Aftalen  blev  iser  fra  arbejdsgiverside 
fulgt  op  af  en  landsd~kkende kampagne  pa  savel  centralt  sorn 
lokalt niveau. 7. 
Aftalerne  bar  frugt,  d~rved at  dcr  trods  den  ekonomjske 
stagnation  i  alt for  bAde  den  offcn~l~gc og  private  sektor 
blcv  indgAet  ca.  3o~4oo uddannelsesaflaler  mo~ ca.  27.Boo 
i  19Bo.  Men  s~mtidig matte  det  erkendes,  at  dcr  ikke  var 
lykkedes  at  lese  lere- og  praktikpladsproblemerne.  Ved  ud-
'gangen  af  december  1981  var  der  fortsat  9.4oo .unge,  der  809-
te  en  uddannelsesplads. 
Da  der  imidlertid  ikke  var  udsigt til,at  l~re- og  praktik-
pladssituat~onen ville bedres  v~sentligt i  manederne. frem 
til forsommeren  1982,  hvor  et  nyt  hold  unge  ville  melde  sig 
pA  _m~rkedet som  uddannelsespladssegende,  var  der  ~elgelig 
behov  for  en  yderligere  indsats  i  1982  og  de  n~rmere fel-· 
.gende  ar .. 
. Ungdomsgarantien  1982. 
I  februar  1982  afgav  regeringen  en  redegerelse til 
rolketinget  vedrerende  ungdomsarbejdsl0sheden  og  de 
yderligere  foranstaltningcr,  sam  man  agtede  at  i-
v~rks~tte.  r 
Som  et  ferste  skridt  opstilledes  en  s~rlig "sommer-
garanti"  for  19Bi.  Denne  gik  ud  p~ at_sikre,  at  der 
allerede  fra  sommeren  )982  blev  tilbudt  unge,  der 
forlader  folkeskolen,  en  faglig  eller  boglig  uddan-
nelsesplads.  Det  var  ikke  hermed  hensigten,  at 
~lle  sk~lle tilbydes  en  plads  pa  netop  den  uddannel-
sesretning  og  den  skole,  der  0nskedes  ferst,  men  at 
de  ~nge skal  udnytte  de  uddannelsesm~~igheder,  der 
bliver stillet til radighed.  Der  blev  derfor  sik-
ret  midler til  fremme  af  de  unges  mobilitet  og  be-
villinger til  ~ndkvarte:ing af elever  pa  skolehjem 
i  forbindelse  med  undervisning  uden  for  elevernes 
lokaleomrade. B. 
Martspakken  1982 
I  forls~ttelse heraf  fremsatte  regeringen  i  marts  19B2  5 
lov- og  14  bevillingsforslag  - den  sakaldte  martspakke  -
hvis  primere  form~l var  at tilvejebringe  foruds~tnin~erne 
fo~  ung~omsgarantien. Lovforslagene  drejede  sig  om  ungdoms-
.vejledning,  jobskabelse,  arbejdstilbud~  lrere- og  praktikpla~ 
ser  og  besk~ftigelsesfremmende foranstaltningcr  i  kommu~erne 
og  bevillingsforslagene  om  udbygning  af erhvervsuddannelser-
necog  arbejdsmarkedsuddannelserne. 
Martspakken~  der  blev  vedtaget  i  Folketi~get, henholdsvis 
'  tiltr~dt af  finansudvalget  i  maj-juni  1982  indeholdt  f0lgcn-
de  fqranstaltninger: 
.  .  . -
1)  lett~Ise af overgangen .fra_grundskole til fortsat  uddan-
nelse  og  erhverv. 
2)  Udvidelse  af uddanneiseskapaciteten  ved  en  rekke  uddan-
nelser  •. 
3)  Grundlag  for  at  etablere  et  tilstr~k~eligt ental  lrere-
og  praktikpladser.·  · 
4)"  Udbygning  af  de. kombinerede  underv.isnings- og  pro~uk­
.  ·~;· 
tionsprogramm~r. 
5)·  Jobskabelses- og  arbejdstilbudsordninger. 
Overgangen  fra  grundskole til fortsat  uddannelse  og  erhverv 
e~ sagt lettet ved  lov  om  ungdomsvejledning,  hvorefter  kom-
munerne  forpligtes til at  yde  alle  unge  vejledning  igennem 
to ar,efter at  de  har  forladt  folkeskolen,  dog  mindst  til 
d~ ·fylde~ I9  ar.  Sideiebende  hermed  vii  der  blive  udavet 
en  aget  vejiedningsindsats  pa  B.  - 9.  ki~ssetrin i  folkesko-
len,  idet der  for  disse  elever  eta~leres introduktionskurser 
(af 1  - 5  dages  varighed)  pa  de  tekniske .skoler  og  handels-
skrilerne~  Endvidere  vii  de  forskeilige  praktisk  betonede  og 
erhvervsbetonede aktiviteter  i  folkeskolen  og  ungdomsskolen 
m.v.  blive  fremmet  bl.a.  gennem  oprettelse af erhvervsklasser 9. 
De  grundl~ggende er·hvervsuddannelser  samt  arbejdsmarkedsud-
dannelser  vi1  i  ~rene  frem  til 1986  blive  ckstraordin~rt 
udbygget.  Antallet sf elevpladser  er  ellerede  i  skole5rct 
1982-83  blevet  for0get  med  godt  4.oqo  inden  for ·erg- og  de 
grundleggende  eksamensuddanne1ser.  ~ette er  sket bl.  a •.  _ved 
at  fpr0ge  klassekvotienterne. ·(I  1982's~gte  n~sten·4~.ooo 
om  optage~se pa  efg-uddanne1serne,  medens  kapaciteten  kun 
_var  pa  ca.  4o.ooo.~ladser).  Inden  f~r arbejdsmarkedsuddannel-
serne  ~r der  i  1982  sket  en  kapacitets~dvidelse  p~ 35.ooo 
e1evuger  inden  for  specialarbejderuddanne1serne,  ca.  2o.ooo 
· e1evuger  inden  for  efteruddannelsen  af  fagle~te og  ~a.  2ooooo 
elevuger  inden  for  erhvervsuddannelseskurser  for  unge.  Udvi-
delserne  er  sket  med  serligt sigte  p~ at styrke  de  18  - 25 
~rig~  -~~diges  muligheder  for  at  opn~ beskmftigelse •. 
Samtidig vil  d~r 1  ~rene frem til 1986  fi~de eri  udv{del-
.  ......  - ' 
se  st.ed af optagelseskapaci  teten ved ·en  rrekke  lrengere  -
soin  kort_erevarende videregAende uddanl?elser,  hvor kapaci-
·:teten i  1982 er udvidet med.  ca.· l.  2oo.  Udvidelsen vil fin-
de  sted inden for· uddannelsesomrader  '· . der vil kunn·e  betyde  . 
en· styrkelse af ·de  ekspo.rtere~de og  importkonkurrerende 
erhverv  •. 
:::  .... ..: . 
..  ::.: 
Lrere- og  pr~ktikpladsproblemet er.s0gt l0st ved-at  g~nnem­
f0re lov om  foranstaltninger vedr0rende lrere- og praktik-
plads_er  · m. v., hvorefter der ydes .et offentligt tilskud 
til privat~ virksomheder,·der bidrager til det uddannel-
sespolitiske mal at sikre de  UI1:ge  uddannelsesmuligheder 
ved at opreth~lde eller for0ge antallet af .uddannels~s­
pladser.  Tilskuddet  yde~ med  3o.ooo kr.  pr~ uddannelses-
p~a~s ved uddannelser,  hvor  prakti~opholdenes samlede varig-
-h~d udger mere  end liar, og  18.ooo kr. for andre·uddannel-
·ser." Ordningen er.tidsbegrrenset til a:ren~ 1982-84,  ?vor 
presset for ·at.tilvejebringe uddannelsespladser  sorn  f0lge 
~  I  •  _- • 
af. de  store ungdomsargange  e~ srerlig'stort  •.  Grundlaget for  .  .  . 
· afg0relsen af om  en uddannelsesplads er tilskudsberettiget, 
er det  ~ennernsni  tl~ge arital uddannelsespl..adser i.·  virk~om-­
heden  i  de  foreg~e·nde .2  ar.  Der ydes tiiskud. for hver  lee- . 
.  '  . . 
re- og  praktikplads, 'der i  arene 1982-84 opretholder eller 
for0ger dette gerinernsnit." JUe 
I  loven er der endvidere fastsat  en maltsimumsgrrense  for 
den  el<sped5.tionstid,  som  de  fagl~ge udva1g  rnA  anvende  pA 
en  vi~){somheds ans0gning  om  godkende'lse  som  lrere- og 
.  . 
praktikplads,  idet en overskridelse heraf automatisk  .  .  .. 
vil medf0re  en godkendelse af .den konkrete uddannelsesaf-
tale. ·Samtidig er k~ageadgangen for de virksomheder,  som  .  . 
ikke bar opnAet  godkendelse  som  lcere-. og praktikste.d ble-
·vet forenklet ved etablering af et nyt ankenrevn. 
Desuden er der med  henblik pA  fremskaffelse af  fle~e ud-
~  . 
dannelsespladser  ~fter aftale·med  arbejds~arkedets parter 
1  1982 udsendt retningslinier for,  hvorledes en elev vil 
kunne  gennemf0re  sin praktiske uddannelse  p~ flere prak-· 
tiksteder .(sAvel private  som  off'entlige).  Det er  endvidere 
.  .  .  .  .  .  .  . 
af~a.it bl.a.,  a~ det_ ops0gende _'arbejde  f?r. at s~{affe prak-
tikpladser _skal  intensiveres,  papirgangen  og  bl_anketsyste-
·.  . 
me~ effekti~iseres m.v.,  samt at der kan  ydes  ~~onomisk 
st,,-tte til fremme  af elevers ·geografiske ·mobilitet o..a. · 
.  .  .  .  . 
For  den  offentlige sektor  er  der  som  i  1981  indgaet  en  .  .  . 
rammeaft~le,  hvorefter  den  under  ~t forpligter  sig til i  · 
·Arene  1982-84  ~rligt at  indg~  S~ooo .uddannelsesa~taler. 
Rammeaftalen  udfyldes  m~d kvoter  f~r staten,  amtskommuner 
og  kommuner. 
.  .  -- --~-·----.· ...  - ·---.  ------- _  ...  --------- ·----;-·---···.  --------------------------.---- ---· 
Ved  jobskabelses- og  arbejdstilbudsordningen til ledige 
blev  der  abnet  mulighed  for,  at der  kan  indga  undervis-
.  . 
ningstilbud  i  op  til 2o  pet.  af arbejdstiden  pa  arsbasis 
pa  de  beskeftigelsesfremmende  ordninger.  Hensigten  med  at 
koordinere  undervisningsforanstalt~inger med  jobskabelses-
og  arbejdstilbudsordningerne  er at  kvalificer~ deltagerne 
til det  arbejde,  der  udf0res  under  ordningerne,  og  at  for-
.  . 
·bedre  deres  fremtidige  besk~ftigelses-~og  ~ddannelsesmu-11. 
ligheder.  Ocr  lreges  vregt  p~,  at  undervisningcn  som  hovcdrc-
gel  bar  1)  vrere  kompelencegivende  uddannclse,  d.~.s.  farst 
og  fremmest  arbejdsmarkedsuddannelser,  men  ogs~  undervis- · 
ning,  der  f.eks.  udg0r  dele  af erhvervsfaglige  grunduddan-
nelser,  eller 2)  fare  ·frem  til  en  kompetencegivende  uddan-
nelse,  hvilket bl.a. vil  in~ebrere  ti~bud om  undcrvisning  i 
forbind~lse med  den  kommunale  ungdomsskole,  amtskommunale 
kurser  og  enkeltfagskurser  pa  handelsskoler  og  tekniske 
skoler.  Jobskabelsesordningen  vii  ogsa  kunne  kombineres 
med  undervisning,  der  giver  indfering til nye  erhvervsom-
rader. 
lndringer  i  erhvervsuddannelserne  198o-82 
Grun~laget for  planlregningen  og  administrationen  af er-
hvervsuddannelserne  har  indenfor  de  seneste  ar  v~ret efg-
loven  fra  1977  og  folketingsbeslutningen  om  ungdomsuddan-
nelserne  fra  l98o. 
De  vresentligste  rendringer,  der  er  gennemfart  i  erhvervs-
uddannelserne  i  de  sidste  to  og  et  halvt  ar  er  felgende: 
Efg-basisuddannelserne  inden  for  servicefagene  og  de 
grafiske  fags  omr~der samt  landtransportomradet  er  blevet 
rendret  med  henblik  pa  at  opn~ sterre  fleksibilitet  ved 
overgangen til 2.dels  uddannelserne. 
Der  er  blevet etableret  nogle  nye  2.dels  efg-uddannelser 
inden  for  servicefagenes  omrade  (porcelrensmaleruddannel-
se,  keramisk  faguddannelse,  beklrednings- og  strikkeopera-
ter  uddannelse  m.v.),  der  skulle  virke  specielt  tiltr~k­
kende  pa  de  unge  piger,. samt  nye  2.d~ls uddannelser  inden 
for  handels- og  kontoromr~det (harde  hvidevarebranchen  og 
byggemarkedsbran~hen m.v.). 
De  grundlreggende  tekniske  eksamensuddannelser  er  blevet 
samordne.t  efg-udd~_nn~l~~!2~yst~m-~_t_,_  $_al_eqes_  a_t  a_9ga_ng~n __ 
til disse  uddannelser  fremover  bliver  gennem  en  efg-basis-
uddannelse.  Denne  nyordning  skulle  betyde  en  kvalitativ 
styrkelse  af  savel  de  grundlreggende  eksamensuddannelser 
sam  af  efg-basisuddannelserne •. --~-12. 
fra  august  1982  er  der  etableret  fors0g  med  en  almcnt  studi~ 
forberedcnde  2-5rig  h0jere  teknisk  uddannelse  (HTX)  - "lckni 
gymnasium"  - som  6verbygning  p~  d~n  1-~rige efg-basisuddannc 
se.  Uddannelsen  er  ferst  og  fremmest  rettet  mod  et  senere  in 
geni0rstudium  eller en  videregaende  teknisk  uddannelse.  Ud-
dannelsen  skal  ogsA  give  direkte  adg~n~ til videre  studier 
pa  Landbohejskolen  og  universitete~ne. 
' 
En  ~ekendtgerelse om  bedemmelse  og  om  uddannelsesbevis  i  de 
tekniske 'hovedomrader  inden  for  efg-uddannelserne  er  tradt 
i  kraft ·1.  august  1981  (se  nedenfor  p.  23-24). 
I  1982  fandt  der  for  .. ferste  gang  en  samordnet  tilmelding til 
efg;  gymnasiet  o~  HF  st~d.  Den  overordnede  m~ls~~ning har 
v~ret med  udgangspunkt  i  folketingsbeslutningen  om  ungdoms-
~ddannclserne ·at etablere  en  sammenh~ng~nde vejledning  ~g 
til~eidingsproce~ure. Den  sammenh~ngende  ~ejledning by9ger 
.  . 
pa  uddannelsernes  principielle  ligev~rdighed,  og  tilmeldings· 
proceduren  skulle  navnlig  sikre,  at  flest  mulig  unges  hB-
.  . 
jere  u~dannelses0nsker opfyldes  samtidig  med,  at  f~rrest 
mulig  uddannelsespladser  er  ledige  ved  undervisningens  be-
gyndelse. 
•.  t"' 
Pl~nlagte  ~ndringer inden  for  erhvervsuddannelsern~~-
·"' 
Der  arbejdes  med  at  gennemfere  generelle  retningslinier. 
,  Dedrerende  voksnes  adgang  til efg  2.dels-uddannelserne 
uden  om  efg-basisaret. 
Der  er  iv~rksat  bestr~belser pa  at  inddrage  nye  besk~ftigel­
~esomrader i  efg-systemet,  da  hverken  indsatsen  f6r  at skaf-
fe  flere  praktikpladser eller  den  egede  vejledning  forven-. 
tes at  skabe  en  rimelig  overensstemmelse  med  udbuddet  af 
ud~annelser og  de  unges  ensker.  Disse  bestr~belser er  dels 
rett-et--imod ·en -s-ammenknytning  a f  best-~ende uddannelser -med 
efg-systernet,  dels  imod  etableringen  af  uddannelser  pa  be-
sk~ftigelsesomr~der, ·hvor  tilgangen hidtil  er  kommet  fra 
voksne  uden  formel  uddannelse.  Som  eksempel  pa  den  f0rste 
type.uddannelser  kan.nrevnes  uddan~elser til beskreftigelse inden  for  offentlige  virksomhcder  som  f.eks.  jernbaner-
ne.  Der  er  saledes  allerede  oprettet  en  ny  stationsbe-
tjcnluddannelse. 
Der  ~rbejdes ogsa  med  besk~ftigelser inden  for  f.eks. 
reng0ring  og  butiksekspedition. arakt~ristika 
lddannclscstyper 
.zrlingeudd:anndscr  •• 
)  lndustri og handvzrk 






a)  Skole  ialt  25-40  uger, 
fordelt  pl  ophold  a 
10-13 ugcr 
b)  indledende  skole  10-20 
ugcr, senere 2 semestrc a 




20 % amrskommuner 
:anla:g: 
udstyr  1  bO~statsrilskud. 
brgn. 516  rente-- og afdugs(ri 
statslan  ·  ·  .. · 
2-4lr  .  drift: 
1. del:  J h:~sisar p3.  skole  ,.  100% stat 
2. del:  :~l~c:rncrenJc skole/  ~  anlzg: 
prakt1k  af  vckslende  I udstyr 100% stat 
opbygning .  ! brgn. S/6 stat 
Elevforudsztninger 
folkcskole 9. kl. (evt. 10. lcl.) 




· i hdc udd. (Cast.sat  vcd ovc 
cns~omn)  · 
Basislr: 
cvt.  ungdomsydc:lsc  cl.  S 
1  tens  Udd:anndses.sr~nc 
l 2. dd: 
len  (fastsai  vcd  ovcrc:t 
lcomst) 
~--_.  --~-.1-------it---------ill--------f.--.:..__----
rcknikeruddanndscr  ; t  1/2 :ir  .  drih:  folkeskole 9.  kl. 
1
1
•  Skolcperioc.l~ · 
·" 
1.  1/2 ius skole  :  100 stat  cvt.  ungdomsyJ:Isc  cl.  !.· 
2. 1 3~  pr:~krik  anlzg:  tens UJdannelsesstcne 
..  ·•  ..  .  ·.·  ! 
udstyr 100.% stft  praktik:  l~n 
bygn. 516 stat 
-;pea-.aJ-aroc-jd-eru-d-da_nn_ds_er  __  -.  -t.  ~\idu~o~~~-'*-- drih,  {r\!ll~fr '6~  ~~Tt'i~ 
1  ~odtgerels~-
olc'[~. -~  uaer~  ss% stat  ~e  se  ],  r  sa  svarende tll 
~~-F:t~~e  ~  r·~-g~1 ~_a  anlzg:  na!  aena~  o~  aii- inaks imal· dagpe 
---------------------&t~~~~~~@~f~~---·-~~ 3~ 5  __  %_s_u_• _______  , ____  ~_e  ___  s_e_s  __  o_m_r_a  ___  e  ____  +-g_e_s  __  a_t_s  ________  __ 
:4u  ·.  ·  ' 
lalt 1 irs skole .+  j  irs prak- dri.ft: 85% stat  .  folkeskolc 9. kl.  I  Skolrophold: 
rik  forddt pi:  ·•·  anlzg: SO % statsU.n  + for byungdom 3  md. for·  sr0nr (jvf. lov 259) 
6-b md.  pr.  J  md.  skole,  skole  praktilc.: lon 
30-24  md.  pr.  6  +  3  md. 
Landmandsuddanndsd'" 
skole 
Bemeforsorgs- og O!JUOrgspzdagog  3 ir 
Altemc:rende skole/praktik 
drih: 100 % stat 
anlzg: 
min.  10  ars  skok  m.  a£.  i 
gangsprovc:  og  fyldt  18  ar 
samt  \·un.kring  cftcr  point-
S)"Stcm 
Bemchav~  OS fritidspzdagog 
;e(ansuddanndscr 
· 3 lr 
Ahemercnde skole/pra~tik 
1J md.  . 
Alternerc:dc: skolc:/praktik 
a)  5 lr 
5 md. skole, 
31 + 24 md. prakrik 
b)  2lr  7 mel 
5  md.  skole,  21  md 
prakrik.  i 
~ md. s1co1e 
rente- og afdr:~gsfrit statslin 
drift: 100% sut 
anlzg:  _ 
rente- og ddragsfrit statsl3n 
a)  Amtskommunale skolcr 
drift: 100% am:skom:  . 
anl:r:g:  100% amtskom. 
b)  cnkehe private skoler 
min. 9 lrs skolc:  m. afgangs·  Uddannc!sessu~ne  (jvf.  I• 
prove  og  fyldt  18  ir samt  nr: 113 af 9. 04. 75) 
vurdering c:(tcr pointsystem  i 
9 irs skole mc:d  afgangspr~vc:  Lon under hc:le .uddannehc 
og fyldt 18 1r 
drih: 100% stat  9  irs folkeskole  og  vc:d  af·  Skolc:: 
Ungdoms,ddsc  (jvf.  lov  1 
310-a  26. 06. 75) 
Uddannelsesstcmc: (jvf. lov 1 
anlzg:  slutning af grundkursus vzrc: 
handdsministcriet:s  konkrc:tc;  I fyldt 16 h  · 
bcdcmmclsc 
I 113 af 9. 04. 75} 
. praktik: 1~ 
i 15. 
Vekneluddanne]serneR  indhold  og  udformning. 
L~rlingeuddannelsen. 
L~rlingeuddannelsen inden  for  in~u~tri  og  h~~dv~~k cr  opbyg-
get  som  forleb,  der  fra  starten er  ret specialisercde  og  med 
skoleophold  af  en  totalvarighed  p~·25-4o uger  ~d af ·de  2-4 
ars  lreretid.  Praktikopholdene  udgar• saledes  langt  den  st0rst· 
del  af  den·samlede  uddannelsestid. 
Uddannelsen  starter  med  et skoleophold  (dette  er af  10-12 
ugers  varighed),,  og  den  evrige  skoleundervisning  fordeler 
sig  over  resten  af  l~retiden med  ophold af  varierende'l~ngde  -
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p~ skolen  undervises  dels  i  praktiske  fag,  dels  i  fagteori 
og  i  mere  almene  fag  som  dansk,  maternatik,  sprog  og  samtids-
orientering.  Det  er  efter indstilling  fra  bl.a.  de  fagli9e 
organisationer  fastsat  af undervisningsministeriet,  at  minds! 
10%·af  undervisningen  i  l~rlingeuddannelsen skal  v~re af al-
men  karakter. 
Der  er  i  de  seneste  ~r  sket  en  omfattende  ajourfaring  af  lrer-
lingeuddannelsernes  indhold,  og  det  er et generelt  tr~k,  at 
der  hermed  er  sket  en  tilnrermelse til indholdet  i  efg-uddan-
nelserne.  Karakteristisk er saledes  en  0get  skoleundervisnin~ 
.  .  . 
med  en  sterre  vregt  pa  fagteori  og  almene  fag  samt  indf0re1se 
af  vrerkstedsmressig  undervisning  pa  skolen. 
irerlin.geu-ddannels-er-ne--in-den  for  hand-el. og  kontor  starter  og-
sa  med  et skoleophold  pa  10-20  uger,  og  herudover  er  der  i 
senere  perioder  skoleundervi~ning  i  to  semeitre  a  20  uger. J  fJ. 
Underv  i sni  ngen  om fatter  al  n•ent  bet  one de  fag  s om  fremme dsprog, 
erhvervs- og  samfundsla!re  samt  erhvervsrettede  fag  som  rcgning 
bogf0ring,  maskinskrivning,  skilteskrivning  og  handelsl~re.· 
-De~ oprettes  fra  starten af  l~rlingeuddannelsen en  l~rekon­
trakt mellem  arbejdsgiver  og  i~rling  '··  -~arnt  dennes  forEP.ldre 
·eller vmrge  i  tilfmlde  af,  at lerlingen er  under  10  ar.  De. 
ferste  maneder  af den  indledende  praktikperiode_udger  en 
prevetid,  inden  for  hvilken  kontraktforholdet  fra  begge 
.  .  .  .  .  . 
sider  kan  o~heves uden  ekonomiske  konsekvenser.  Nar  preve-
tiden  ~r udlebet,  gelder  strengere  regler  for  ophm~else af 
· l~ereforholdet. 
-· 
Erhvervsfaglige  grunduddannelser  (efg) 
Da  der  fra  midten  af  1960'erne  indtradte  en  faldende 
tilgang til lerlingeuddannelserne,  blev  der  med  hcnblik  pa, 
.  - -
at  erhvervsuddannelserne  skulle  geres  mere  tiltr~kkende for 
de  unge,  med  virkning  fra  1969  iv~rksat uddannelsesforseg 
.,  •  a  •  - J 
med  en  uddannelsesstruktur,- der  senere  blev til efg-ud-
dannelsen. 
rors0gene  blev  planlagt  pa  grundlag  af  en  analyse  af,  hvorfor 
,  . 
tilgangen til  l~erlingeuddannelserne var  faldende.  Det  blev 
herunder  bl.a.  fremdraget_at: 
.. 
- l~rlingeuddannelsernes enstrengede  struktur  medf0r~~' at  de 
unge  allerede  fra  begyndelsen  skal  vmlge  en  faglig. uddannel 
se  uden  den  fornedne  baggrund  af erhvervsorfentering  •• 
r 
- Ved  v~lg af et  ud  af ca.  125  lerefag  bliver  de  unge  allered 
fra  starten·af uddannelsen  sat  i  snevre  uddannelsesm~ssige­
og  erhverv~m~ssige rammer  med  meget- begrmnsede  muligheder 
for  uddannelsesskift  og  videreuddannelse. 
- Der  opstar  en  sk~v geografisk  fordeling  af uddannelsestil-
buddene,  fordi  de  lokale  arbejdsmarkedsforhold  bestemmer  ar 
ten  og  omfanget  af lerepladser. 
·- Uddannelserne  indeholder  kun  i  mindre  omfang  fag,  der  kan 
·.  _  J< a..r ak t.e r_i S e r..e s_ _ SD m_alm en e  .... 
_  _: _____  __.:_..:._ ----·-·--------------
Grundtanken  i  forsagene  var,  at  man  gennem  en  et-arig  basisud 
dannelse  skulle  give ·eleverne: 
1.  En  erhvervs- og  uddannelsesvejledning,  der  kan  dunne  en  re 
alistisk baggrund  for  valg  af  uddannelse. ] 7. 
2.  En  begyndende  faglig  indlrering. 
) •. En  almendannende  og  alment-kompetencegivcnde  undervisn)ng 
Efter denne  basisuddannelse var  det hensigten,at eleverne skulle  gennemg~ 
en  egentlig  faglig  opl~ring inden  for et bestemt  fag  eller  branche, 
udformet  sam  en  uddannelse,  der  i  almi~delighed vekslede  rnel-
lem  uddannelse  pA  skole  og  i  den  virksomhed,  eleven  havde  tr' 
fet aftale  med.  ~arigheden af disse  uddannelser  var  forskell. 
.  . 
fra· fag  til  ~ag. 
Disse  grunqtanker  havde  sa  megen  brerekraft,  at  de  fortsat  ud-
ger  ideen  bag-efg-uddannelserne,  som  blev  etableret  scm  en 
permanent  del  af  uddannelsessystemet  ved  lov  af  B.  juni  1977. 
En  erhvervsfaglig  grunduddannelse  bestar af  to  dele: 
En  et-arig  basisuddannelse  pa  skole  og  en  2.dels  uddannelse  a 
en  varighed  pi  mellem  1  og  3  ar,  der  gennemferes  skiftevis  p~ 
skole  og -i  praktikvirksomhed  • 
~··· .  .  ;...  .  ..  -- -- r • 
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c=J ·  skolcophold  ...  praktikophold 10. 
Ocr  er  8  basisuddannclser  svarcnde til hovederhvervsomraderne 
bygge  og  anl~g,  grafiske  fag,  handel  og  kontor,  jern  og 
·metal,  j~rdbrugsomradet,  levnedsmiddelomradet,  servicefa-
gene  og  landtransport.~ 
.  .  .  . 
Hver  enkelt  basisuddannelse  er  grundlag  for  fortsat  uddannelE 
inden  for  20  - 35  uddannelsesretninger  i  2.  del. 
Formalet  med  den  1-arige  baiisuddannelse  inden  for  hvert 
ho~ederhve~vsomrade ·er  at. give  de  uddannelsess0gende  en  grunt 
leggende  faglig  undervisning,  der  kan  danne  baggrund  for  fort 
sat  uddannelse,  endvldere  at give  en  almenkompetencegivende 
·undervisning  og  ~~delig at  give  e~even et  bredt  grundlag 
for  valg  af  besk~ftigelse og  bedre  mulighed  for  senere  at  ve1 
ge  anden  beskeftigelse. 
Uddannelsernes  form  og  indhold  fasts~ttes efter  indstilling  f 
erhvervsuddannelsesrad- og  udvalg,  der  omfatter  arbejdsmarke~ 
dets  organisationer. 
I  basisuddannelsen  undervises  dels  i  retningsfag  og  dels  i 
fellesfag.  fellesfagene  er  opdelt  i  obligatoriske  og  valgfri~ 
fag. 
Retningsfagene  giver  eleverne  en  bred  orientering  om  - og·be-
gyndende  ferdigheder  i  de  forskellige  fagomrader,  der  omfatte 
af  hovederhvervsomrade~,  saledes  at elever  i  slutningen af  ba 
sisaret  har  baggrund  for  at  velge  faglig  uddannelsesretning~ 
De  obligatoriske  f~lle~fag er  f~lles  for  alle elever  i  de  er-
hvervsfaglige  grunduddannelser.  Undervisningen  i  disse  fag  si 
ter  mod  at  stimulere  elevernes  interesse ·ror  fortsat  at  uddan 
ne  sig,  at  ~ge  deres  almene  viden  og  at sikre deres  aktive 19. 
medleven  i  samfundet. · Undervisningen  har  endvidere· det  formal, 
at  give  eleverne  baggrund  for  valg  af uddannelsesretning 
og  valgfrie  fag.  Som  obligatoriske  f~llesfag kan  n~~nes dansk 
matematik,  samtidsorientering  og  virksomhedslere,  naturlere 
og  fremmedsprog.  .  . 
D~ valgfrie  fag· giver  mulighed  f~r at  sammensette  efg-uddan-
nelsen  mere  individ~elt  •.  r.ag~ne  kan  vrere .st0ttefag til  ~e ob-
ligatoriske  fag  e~ler  ~uppl~mentsfag i  rel~tion til elevens 
erhver~s0ns~e.  D~r er  endvidere  rnulighed  for  at  deltage  ~ 
.. 
preveforbered~nde undervisning  p~  fol~~skoleniveau  ell~r for 
· at  erhverye  studiekompetence  gennem  enkel  t fags.kurser  pa  Hr-
nivea~.  Muligheden  for  at  tage  HF-enk~ltfag udnyttes  i  be-
~tydeligt ~mfang. 
En  efg-elev  modtager  undervisning  i  fellesfag  i  basisaret  i 
36o  - 56o  lektioner,  afh~ngig af hovederhvervsomradet,  hvoraf · 
16o  lektioner  er  inden  for  valgfrie  fag. 
Medens  betingelsen  for  at blive  optaget  i  en  efg-uddannelse 
~r·,  at  man  har  opfyldt  den  9-arige  undervisningspligt,·er 
bet  in  g e 1 sen  for  at  . k  u nne  for t s ce t t e  i  2 • d e·l: s  !--' d dan  n e  is-~  n ·,at  · -· 
- man  har  udda~nelsesb~vis for  gennemf0rt  basisuddann~lse (el-
ler har  faet  di~pensation fra  basisuddannels~n) 
man  finder  en  praktikplads 
- der  oprettes  en_  uddannelsesaftale  ~ellem eleven  og  praktik-
virksomheden  angaende  bl.a.  len- og  uddannelseslcengde. 
Pa  2.  delen  gennemgas  en  uddybende.erhvervsfaglig  uddannelse 
medfhovedvcegt  pa  den  praktiske  oplering  inden  for  det  uddanneJ/ 
sesomrade,  eleven  har  valgt. 
2.  dels-uddannelserne  er  1· flere  henseender  tilrettelagt 
forskelligt  inden .for  de  enkel te  hovederhvervsomrader.  Varig-
heden  af skole- og  praktikophold  er  forske~lig og  ogsa  mulig-
hederne  ~or at  udbygge  en ·allerede  opna~t kompetence  varierer 
inden  for  de  enkelte  omrader. Skolcopholdcne  i  2.  del  omfatter  und?rvjsning  i  s~vcl  rclning 
fag  som  obligatoriske  og  valgfrie  frellesfag.  I  praktikpcric-
derne  er  eleverne  i  erhvervsvirkso~heder og  fAr  herved  gennem 
deltagelse_ i  praktisk  arbejde  rutine  inden  for  faget  og  kend-
skab  til fagets  s~rlige arbejdsmilje. 
De  qrundl~ggende og  videregaende  tekniske  eksamensuddannelser 
Parallelt  med  lerlinge- og  efg-uddannelserne  findes  en  r~kke 
grundl~ggende tekniske  eksa~ensuddannelser,  der  er  opbygget 
sam  vekseluddannelser. 
Inden  for  denne  gruppe  kan  nrevnes  felgende  uddannelserc 
Ud~annelsen til .teknisk  tegner,  teknisk assistent,  laborant, 
tekstiltekniker,  levnedsmiddeltekniker  og  konfektionsassisten 
Uddannelserne  er  af  2  ~rs varighed,  bortset  fra  levnedsmiddel 
teknikeruddannelsen  (3  ~r).  Den  teoretiske  undervis~ing  p~ 
,  skolerne  er  m~lrettet og  fag,  som  kan  karakteriseres  som  al-
rnene  fag,  findes  kun  i  mindre  omfang. 
Endvidere  findes  der  en  rrekke  videregAende  tekniske  uddannel-
·ser,  der  er  placeret  i  forlrengelse  af  en  faglig  udda~~els:, 
. som  f.eks.  elektroniktekniker-,  byggetekniker- og  ~Y~rings-­
konstrukteruddannelserne. 
v~rkstedsuddannelserne. 
Disse  udda~nels~r blev  oprindeligt  op~ettet· for  uddannelses-
_segende,· der  ville  p~  teknikum,  men  som  ikke  havde  den  fornod-
ne  faglige  uddannelse. 
Der _er  sener~ oprettet  flere  uddannelser,  sAledes  at  v~rksteds 
skoleuddannelserne  nu  ogs~ giver  adgang  til forskellige  af  de 
videregaende  teknikeruddannelser. 
( 
. for  at  fa  adgang  til verkstedsskolen  kr~ves normalt,  at  under- .  .  .  . 
·visningen.til  folkeskolens  udvidede  afgangsprever  er  fulgt  med 
tilfredsstillende resultat.Undervisningen  foregar  pA  en  r~k­
ke  tekniske ·skoler  og  har -en  varighed  pa  12  maneder  efter-
fulgt  af  12-15  maneders  praktik. 21. 
v~rksledsskolcuddannelscrnc sigtcr  P!im~rl  mod  vidcreuddann~lA 
se,  men  en  genncmf~r~  v~rkstedsskolcuddannelse suppleret 
.  .  . 
med  en  af  de  faglige  organisationer  foreskrevet  praktik  giver 
i  visse  tilf~lde adgang  til anerkendelse  som  faglrert  efter en 
periode  med  relevant  besk~ftigelse pa  et  godkendt  v~rksted. 
Der  stilles ikke  krav  om  afl~ggelse af svcndepr0ve. 
Arbejdsmarkedsuddannelserne. 
Arbejdsmarkedsuddannelserne  omfatter  uddannelse  af specialar-
bejdere,  efteruddannelse  af  fagl~rte og  s~rl1ge omskolingsfor-
anstaltninger. 
F~lles for  specialarbejderuddannelsen  og  efteiuddannelsen af 
fagl~rte er,  at  der  er  tale  om  kortvarige,  erhvervsrettede  -~ 
voksenudda~nelser (deltagerne  skal  normalt  v~re- fyldt  18  ar), 
hvis  prim~re opgave  er  at sikre erhvervslivet  og  den  enkelle 
en  s~adig tilpasning  og  ajourfering af erhvervskvalifikatio-
nerne  i  forhold  til den  tekniske  udv,ikling  og  arbejdsmarke-
det~ behov.  · 
Specialarbejderuddannelsen sigter  mod  at  give  en  systematisk 
.  I 
uddannelse  inden  for  et· bredere  arbejdsomrade.  Inden  for  hver 
.  . 
:branche  eller  fag  er  der  tale  om  modulopbyggede  ku~susfor)0b 
med  grundkursus  og  ,.v ideregaende  kurser.  Den  enkel  te- .·kursist· 
kan  afh~ngig af  behov  og  foruds~tninger ga  ind  i  og  forlade 
systemet  pa  ethvert  niveau;  og  hvert  uddan~elsestrin giver 
I...• 
en  selvst~ndig og  afgr~nset kompetence.  Herved  skabes  et  vek- ~ 
seluddannelsesforl0b  ~ed en  kombination ·af  korte  kurser,  hvor 
undervisningen  s0ges  give~  un~er sa  arbejdspladslignende  for-
hold  som  muligt,  og  melle~liggende arbejdsperioder.  Det  en-
kelte  kursus  er  typisk  af 3  ugers  varighed,  men  l~ngden kan 
variere  fra  1  til lo  uger.  Et  fuldt  kursusforl0b  kan  sammen- .  . 
lagt  na  op  pa  1/2  ars  varighed.  Uddannelserne,  der  ~fortrins-
vis ·tager  sigt~. pa  ufagl~rt arbejdskraft  pa  det  private  ar-
bejdsmarked,  star  aben  for  alle  voksne,_  der  har  eller sager 
besk~ftigelse inden  for  det  p~g~ldende arbejdsomrade. 
Efteruddannelsen  af  fagl~rte har  til formal  at  give  voksne 
fagl~rte mulighed  ·for  at  ajourf0re  deres  grunduddannelse  og 
specialisere  og  videreuddanne  sig  med  henblik  pa  anvendelse 
af  nye  produktionsmctoder  og  ny  teknologi.  Uddannelsesprogram-II) 
22. 
merne  indcn  for  hvprt  fag  er  i  vidt  omfang  trinvisl  opb~gget. 
Kurserne  er  normalt  ~f l  - J~ers varighed,  men  kan  ogs~ her 
v~re af  op  til lo  ugcrs  varighed.  Kurserne  star  abnc  for  cn-
hver  person  over  18  ar,  sam  har  gennemgaet  den  faglige  grund-
uddannelse,  som  pag~ldende efteruddannelse  slutter sig tjl. 
De  s~rlige  omskolingsforanst~ltninger  iv~rks~ttes med  henblik 
pa  at kvalificere  ledig eller ledighedstruet  arbejdskraft  til 
besk~ftigelse pa  nyetablerede  arbejdsplaner.  Herudover  omfat-
ter  omskolingsordningen  stett~ til omskoling  af allerede  an-
satte,  der  trues  af afskedigelse,  medmindre  de  gennem  uddan-
nelse  s~ttes  i  stand til at  udfere  andre  former  for  arbejde 
·pa  virksomheden.  Omskolinge~ omfatter  normalt  et  kursus  pa  en 
spec~alarbejderskole_ eller  en~anden uddannelsesinstitution  og 
en  praktisk .uddannelse,  der .finder sted  ved  udferelse  af pro-
duktivt  arbejd~ pa  virksomheden._ Ved  omsko~ing af allerede  an 
satte  kan  der  dog  ikke  ydes ·stette til  opl~ring under  produk-
tivt arbejde. 
En  r~kke  ~rhvervsrettede uddannelser  er  opbygget  som  veksel-
·  uddannel~er:  landmandsuddannelsen,  bernefprsorgs- og  omsorgs-
.  . 
p~da~og og  uddannelserne  af  b0rnehave- og  fritidsp~da~ogud-
dannelserne,  sygehj~lperuddannelsen og  s0fartsuddannelserne. 
Der  henvises  til·  oversigl#en  oven for p.  14. 
":·,  . 
Kontrol  med  og  anerkendelse  af  uddannelserne. 
Erhvervsuddannelserne  styre~ ~f under~isningsministeriet i 
samrad  med  arbejdsmarkedets  parter,  og  gennemfere~ pa  skoler, 
der  er  se.lvejende  institutioner  med  ansvar  overfor  de~ stats-
·Iige  myndighed,  idet  dog  arbejdsmarkedsuddannelserne  sty-
res  af arbejdsministeriet,  ligeledes  i  samarbejde  med  arbejds-
markedets  parter. 
For  l~rlingeuddannelsernes vedkommende  er  der  et  l~rlinge­
rad  med  ligelig  repr~sentation fra  arbejdsgivere  og  arbcjds-
tagere  samt  ti!forordnede  repr~sentanter fra  handels-,  ar-
bejds- og  undervisningsministeriet.  l~rlingeradet er  radgi-
vende  for  ministerierne  i  sager,  der  af disse  forel~gges til 
udtalelse.~  og  det  kan  tillige pa  eget  initiativ optage  sa-
ger  ~nden for  l~rl~ngelovens omrade.  Radet  har  en  r~kke ad-
ministrative  funktioner  og  fungerer  som  overordnet  instans 
for  de. 34  faglige  lrer'lingeudv~lg. 23. 
Disse  udvalg  bcstar  af  rcpr~sentanter for  ct enkelt  fag, 
• 
eller en  enkelt  branchc,  valgl  af  arbejdsgiver- og  arbejds- .  . 
tagerorgan~sationer.  De  er  radgivende  for  ministerier  og 
l&?rlingerad  i. alle  spergsmal  vedrerende  l~rlingeuddannels~ 
og  -.beskyttelse. 
For  efg-uddann~lserne er  der  oprettet et erhvervsuddannel-
s~srad,  der  svarer·til  l~rlingeradet bart set fra,  at det 
-ik~e.tjener som  overordnet  inst~ns for  de  fa~lige udvalg, 
idet der  i  efg-sty~ingssystemet er  indbygget  endnu  et  led: 
erhvervsuddann~lsesudyalgene,  der  hver  pa  sit hovedomrades 
vegne  er  koordinereride  for  de  faglige  udvalg  og  har  den 
..... - .. -- --·-. ·-·· -- ..  direkte  rapport til undervisningsministeriet.  Erhvervsud- ··-··----------·- ..  ---------
dannelsesudvalgene 'afgiver indstilling til undervisningsmi-
riisteren  om  erhvervsuddannelsernes-faglige  mal  og  indhold 
.  . 
samt  ~m  retningsl~nier _for  praktikopholdene  og  kan  udtale 
sig  om  l~rernes faglige  kvalifikationer  og  om  andre  forhold 
af betydning  for  uddannelserne. 
,. 
For  sav~i  l~rlingeuddannelserne som  efg,  er  det  faglige  ud-
valg,  der  star  for  .den  direkte  kontakt til praktiksl.-ederne  .  . 
og  saledes  har  en ·koordinerende  funktion  mellem  erhvervsliv 
og  uddannelsesinsti tution.  Inden  for  efg  er  de·  f_aglige  ud-. 
valgs  opgav~r specificeret til at  v~re: 
- at  gcrlk_ende · praktiksteder 
at tillade afbrydelse·eller  forl~ngelse af praktiktid 
- at afgive  indstilling til erhvervsuddannelsesudvalgene  om: 
~  - de  enkelte  uddannelsers  indhold,  struktur m.v. 
~- r~tningslinier for  godkendels~ af praktiksteder 
- ressourceanvendelse  inden  for  vedkommende  uddannelses-
ornrade 
adgangsbeting~lsi~-
at·varetage  indter~sserne i  almindelighed  for  de  enkelte 
fagomrader •. 24. 
Rammerne  omkring  efg-uddannelsernc  er  s~ledcs neje  fasllagte, 
mPn  det  g~lder ogsa  uddannelsernes  indhold.  Relningsfogene 
s~vel under  basisuddannelsen  som  i  den  efterfelgende  2.del 
er  underkastet  en  relativ stram  indholdsm~ssig styring,  hvor-
·imod  der  for  sA  vidt  ang~r almenfagene  kun  er  fastlagt  ramme-
betingelser. 
De  tekniske  eksam~nsuddannelser herer  under  undervisnings-
ministeriet·;  og  ~ndervisningen  foreg~r_p~ de  tekniske  skol~r. 
ror  hver  teknisk  eksamensuddannelse  eller  gruppe  af beslegted 
uddannelser  er  nedsat  et  uddannelsesnevn.med  repr~sent~nter  ~ 
.  . 
~ra  arbejds~a~kedet.  Nevnet  er  r~dgivende for  ministeriet  i 
aile spergsmal  om  den  p~geldende uddannelse • 
. . 
De  n~rmere regler  for  hver  enkelt  teknisk  eksamensuddannelses 
.  for~~l,  adgangsbetingelser,  under~isningens indhold'og  omfang 
'  m.v.  er  fa~tsat  i  bekendtg~relsesform. 
j 
~rbejdsmarkedsuddannelsernes styring  e~.bygget op  omkring  et 
.  . 
samarbejde  mellem  ar~ejdsmarkedets parter  om  at  tilvejebringe 
og  ajourfere_udd~nnelsesforanstaltningerne.  For  ~~ecialarbej­
d~ruddannels~n pahviler  det  Uddann~lsesr~det for  spe~~alarb~j· 
dere,  sammensat  af  representanter  for  arbejdsmarkede·t~  hoved~ 
•  ·organisationer,  at  godkende  ~e af  brancheudvalgene  (ligeledes 
.bestaende  af  repr~sentante~ for  arbejdsmarkedets  parter)  ud-
arbejdede ·undervisningsplaner,  medens  det  for  efteruddannelse 
af  fagl~rte er  de  faglige  efteruddannelsesudvalg,  der  tager 
initiativ til og  har  ansvaret  for  kursernes  faglige  indhold 
og  gennemferelse. 
Efter  gennemfert  l~rlingeuddannelse og  aflagt  preve  hen~olds-
. ·vis efg  2.dels-uddannelse  modtager  lerlingen et  lerebrev 
(svendebrev)  og. efg-eleven et  uddannelsesbevis,  .hvoraf  det. 
fremg~r,  at  lrerlingen  henholdsvis  eleven  er  fagligt  udl~rt 
inden  for  den  p~geldende  uddannelse~retning.~ 25. 
}.den nyebekendtgerelse  om  bedemmelse  af efg-eleverne  og  om 
uddannelsesbeviser  bestemmes  det,  at efg-elcvernes  udbytte 
I 
af  undervisningen  i  de  teknis~e  hovederhvervso~r~der be-
demmes  efter  bedcmmelsesplaner.  Bed0mmelserne  i  bas~sud­
dannelserne  har til formal  at  give  grundlag  for  elevernes 
valg  af  uddannelsesomrade.  Bed0mmelserne  i  2.dels-undervis-· 
'  ningen  sker  med  henblik  pa  at give  grundlag  for  udarbejdelse 
af uddannelsesbeviser  samt  at  iverks~tte eventuel  stetteu~­
dervisning. 
Bedemmeisesplaner  skal  indeholde: 
- De  enkelte  ~ndervisningsmal,  der  l~gges til grund  for 
bedemmelserne. · 
- E_valueringsformerne. 
Tidspunkterne  for  bedemmelserne. 
- Betingelser  vedrere_nde  skole- og  praktikophold  i  2. dels-
uddannelserne  for  at  udstede  uddannelsesbevis.; 
Bedemmelsesplanerne  skal  opbygges  saledes,  at  bedemmelserne 
af,  om  eleverne  opfylder  delmalene  i· uddannelsen, ·s.pm  ho-
ve~regel  for~tages lebende,  og  saledes  at  bedemmel~e~ne af, 
om  eleverne  opfylder  slutmalene,  foretages  i  det  afsluttende 
skoleophold. 
Indholdet  af  bedammelsesplanerne .skal  fasts~ttes af  under-
visningsministeriet  efte~ indstilling  fra  vedkommende  er-
hvervsuddannelsesudvalg  og  for  2.dels-uddannelsernes  vedkom-
mende  t~llige efter indstilling  fra  vedkommende  faglige  udva: 
Til  efg-elever,  der  har. gennemfert  en  b~sisuddannelse,  ud-
steder  skolen et  bevi~  • 
. for  2.dels  efg-elever~--~er-nar gennemfert-samtlige  skoleop-
hold,  udsteder  skolen  e~ erklering  (skoleerkl~ring),  der 
kan  indeholde  en  orienteri~g om  indholdet  af undervisningen. 
Praktikvirksomh~den udsteder  ogsa  en  erkl~ring ·(praktiker-
"kl~ring)  om,  hvorvidt  praktikopholdene  er  gennem~ert.  En 
bedammelsesplan  for  en  2.dels-uddannelse  kan  endvidere  inde-26. 
holdc  bestcmmelser  om,  at  der  skal  afl~ggcs en  pravc  ved  af-
slutningcn  af  et  kompetcncegivende  uddannelsestrin.  Det  fag-
lige  udvalg  udsteder  p5  gr~ndlag af skole- og  praktikerkl~-
ringen,  samt  om  en  eventuelt aflagt  tilfredsstillende  prevc, 
et  uddannelsesbevis. 
, 
De~ er  flere· muligheder  for  fortsat  uddannels~ ~fter·efg-ba­
sisuddannelsen  end  en  2.dels- efg-uddannelse.  Der  kan  sale-
des  seges  optagelse  pa  en  teknisk  eksame~suddannelse eller 
pA  andre  uddannelser,  der  ikke  er  efg-uddannelser.  Efter 
gennemfort  l~rlingeuddannelse, efg-basisuddannelse  +  2.dels-
'  - uddannelse  eller +  eksamensuddannelse  er  der  endvidere  mu-
.ligheder  for  at  sege  opta~else pa  en  r~kke  vi~ereg~ende ud-
dann~lser. 
3.  Aflenning  og  finansiering. 
L~rlinge  og  2.dels  efg-elever  far  len  i  hele  lreretiden,  d.v~s 
savel  u~der skole- ~om praktikophold.  Denne  len  og  arbejds-
vilkarene  er  fastsat  efter  overenskomst  mellem  arbejdsmarke-
dets  p~rt~;r  ._ 
[}ever  jL  de  erhvervsfaglige  grunduddannelser  modtog,  sa  l~n­
ge  disse  uddannelser  endnu  ha~de  fors0gsst~tus,  en  godtg~­
relse  ~ra staten,  som  ber~gnedes under  hensy~t~gen til  de~ 
len,  l~rlinge fik  pa  tilsvarende  trin  i  uddannelsen  inden 
- -
·!Or _samme  hove~omrade.  Denne  godtg0relse  ydedes  savel  i  efg-
uddanne~sens basisar  som  und~r  s~oleophrildene  ~a  2.  del.  Imid· 
lertid  ~ndredes  vi~karene,  da  !oven  om  efg-uddannelserne 
b~e~ endeligt  v~dtaget 1_1977,  saledes  at  godtgerelsen  i 
basisaret bortfaldt.  Eleverne .kan  i· dag  enten  sege  ungdoms-
ydelse  (for  unge  ~nder 18  ar)  eller .Statens  Udd~nnelsesstctte 
.(for  u~ge over  18  ar),  der  kan  omfatte  savel  stipendier  som 
statsgaranterede  studiel~n i  en  bank  eller statslan.  Mulighe-
.  . 
derne  for  offentlig st0tte· er  afh~ngig af  for~ldrcindt~gt. Siden  1978  cr  der  tillige blevet  bevilget et belcb,  der  i  198 
er.  p~ ca.  4o  mio.  DKR,  til clever  i  efg's  basis~r.  Denne  st~t 
te  fordeles  efter  trang,  ~g  de  ydede  bcleb  er  fastsat  til l.o 
til 4.ooo  DKR  pr.  ar  pr.  elev. 
rra  1982  er  s~olehjemsopholdene under·basisuddannelsen  gjort 
gratis  for  eleverne,  som  tidligere betalte  21  kr.  pr.  dag  for 
. .  '  logi  og  mad. 
/ 
Med  det  formal  at  anspore  arbejdsgiver~e til at oprette  flere 
praktikpla~ser,· gennemf0rtesi  forbindelse  med  lo~en  om  efg-ud 
d~nnelserne en  lov  om  arbejdsgivernes -elevrefusion,  ifelge  . 
h  v· i 1 ken  arb  e j d s give r n e  far. d  ce k ke t . en  de  1 . a f  2 •. de 1 s - e f g..:. e 1 even 
len  under  skoleopholdene.  Midlerne  til refusionen  tilvejebrin 
ges  gennem  en  kollektiv  refusionsordning  med  opkrevning  hos 
all~  arbejdsgiver~ af  en  vis afgift pr.  arbejdstime  pr.  ansat 
\ 
Ordningen  omfatter  saledes  ogsa  arbejdsgiver~,  der  ikke  har 
praktikelever.  Elevrefusion  tildeles  ogsa  a~bejdsgivere,  der 
har  ansat  elever,  der  uddannes  under  lerlingeloven.  · 
Del tagerne  i  specia larbej  deruddannelsen  e'll.er  e fteruddannel-
sen  af faglerte  modtager  under  deltagelsen  i  kurserne  en  godt 
gerelse, _der  svarer .til hejeste  dagpengesa ts  i  den  ~  ~~'  ts~ner­
kendte  arbejdsl0shedskasse,  af hvilken  de  er  elle~ kunne  vere 
~edlemmer.  Hvis  indtegten  i  de  sidste  4  uger  f0r  kursustil-
meldingen  har  veret  h0jere,  ydes  godtgerelse  svarende  hertil, 
dog  ikke  udover  125%  af  den  maksimale  dagpengesats. 
ror  sa  vidt  angar  finansieringen  af anlegs- og  driftsudgif-
terne  inden  for  de  forskellige  uddannelser  henvises til skema 
et ovenfor·pa  side  14. 
4.  Arbejdsvilkar  og  social  beskyttelse. 
- -- ----~  -- ---
-Tor -savel  lerlfn-geudda-nnefse-rne som  for  efg  -·2 -.-d~~l-~-uddannel-
serne  er  der  i  henholdsvis  l~rlingeloven henholdsvis  efg-
loven  fastsat  krav  om,  at der  i  forbindelse  med  l~rlingens 
henholdsvis  elevens  ans~ttelse i  en  virksomhed  skal  fQreligge 
en  skriftlig aftale underskrevet  af save!  elev~n som  virksom-.. 
-----za·. 
heden,  og  at  aftalen skal  udf~rdigcs pn  en  af undcrvisnings-
ministeriet  godkcndt  formular,  der  udieveres  af  a!bejdsfor~ 
midlingskontoret. 
Aftalen,  der  skal  underskrives  senest  ved  ans~ttelsesforhol­
dets  pabegyndelse,  skal  angive.parterne,  aftaleperioden, 
. len- og  arbejdsvilkaT,  uddannelsens  art angivet  som  hoveder-
hve~vsomrade og  uddannelse~retning, skoleopholdenes  ental, 
varighed  og  omtrentiige  placering ·i _aftalepe~ioden samt  ret-
ningslinierne  for  uddannelsen  i  virksomheden.  Endvidere  skal 
virksom~eden pa·en  s~rlig_blanket indmelde  l~rlingen  ~ller 
efg-eleven til  skoleundervisning~ 
Straks efter aftalens  indgaelse  sender  virksomheden  aftalen 
til det  arbejdsformidlingskofl.!9r·,  i  hvis  omrade  virksomheden 
.  .  .  .  .  .  .  .  . 
ligger  og  skoleindmeldelsen til efg-elevens  basisskole eller  . 
til den  skole,  hvor  l~rlingen skal  begynde  sin  skol~under-
visning. 
. ' 
Arbejdsformidlingskontoret·undrrseger  om·betingelserne  for  at 
-~  godkende  aftalen er  opfyldt,  og  hvis  vi~ksomheden.ikke i 
.forvejen -er  godkendt,  retter  kontoret  he~vendels~ til det 
-pagreldende  fagl~ge udvalg  med  henblik  pa  at  fa  afklar~t, · 
om  virksomheden  kan  godkendes~ 
Nar  betingelserne  for  at  godkende  aftalen  er  opfyldt,  god-
kender  arbejdsformidlingskontoret  aftalen  og  sender  kopi  af 
aftalen til aftalens  parter,  skolen  og  det  faglige  udvalg. 
Kan  aftalen  ikke. godkendes,  underretter  kontoret  parterne 
hero~ med  oplysning  om~  hvilke  betingelser  der  ikke.er  op-
fyldt,  og  om  bvordan  disse  betingelser eventuelt  kan  opfyldes 
Uddannelsesaftalen  kari  normalt  ikke  opsiges  i  aftaleperio-
den,  bort~et fra  de  ferste  3  maneder,  der  betragtes  som  en 
--------- - - ---
gensidig  prevetid. 29. 
For  alle  erhvervsuddonnclser  grelder  det,  at  fagligc ·udvalg, 
faglige  f~llesudvalg  o.l~gn.,  har  udarbejdet  vcjledninger· 
for  tilrettelreggelse af  praktikuddannelsen.  Undervisnings-
ministeriet  udsender  regler  for  de·enkelte  2.dels  uddannel-
\  . 
ser  i  ~fg,  og _her  findcs  generelle  b~stemmelser  om  praktik-
opholdene.  Der  kan  v~re lidt  forskel  i  formuleringerne  -
mest  almindelige  er  felgende:  11Uddannelsen  pa  virksomheden 
.tilrettel~gges  s~ledes,_at ~fg-eleven beskmftiges  ved  og 
opn~r praktiske  f~~dighede-~  i  de  arbejd~discipliner,  der  er 
gennemg~et  p~  de  foreg~end~ skoleophold".  Samtidig  hermed 
st~r der  ogsa:  "Uddannelsen  i  praktikvirksomheden  skal til-
rettel~gges saledes,  at  der  opnas  rutiner  i  de  arbejdsdisci- .  . 
pliner,  ~er har  vmret  unde~vi~t i  p~  d~  foregaende  skoleop-
hold".  I  nogle  uddannelser  tilf0jes,"at eleven  kan  besk~f- .  :  . 
tiges  ved  ahdet  i  virksomhed~n'forekomme~de faglfgt  og  for 
uddannelsen  vmrdifuldt  arbejde".  Enkelte  fag  har  udover .dett 
mere  specificerede  krav,  om  hvilke  arbejdsomrader  discipli-
ner  der  skal  indga  i  uddannelsen. 
Tvistigheder  mellem  ~lev og  virksomhed_ ~eges forligt  af ved-
kommende  faglige  udvalg,  og  hvis  dette  1kk~ kan  ~ykkes,  ka~ 
sagen  indbringes  for  et smrligt  tvistighedsn~vn.· 
Det  forventes,  at sp0rgsmalet  om  betalt orlov/frihed til ~ddannei~e-~il 
.  . .  .  . 
komme  til at indga  i  overneskomstforhandlingerne  mellem  arbejds~arkedet~ 
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ANNEXES 1. 
L'enseignement  et  la formation  qui  se  derou-
lent  i  temps  plein dans  des  etablissements et  des  cen-
tres  exclusivement  affectes a des  activites pedagogiques 
constituent la base  princip&le  du  systeme  educatif 
fran~ais. 
Cependant,  les modes  de  formation  qui  font 
appel  a  l'alternance y  occupent  aussi  une  place  non 
negligeable,  qui  a  tendu  a  s'accroitre depuis  1979. 
1.0  - LA  SITUATION  DE  LA  FORMATION  EN  ALTERNANCE  A  LA  FIN  DE 
1979 
Lorsqu'intervient la resolution du  18  decembre 
1979,  le mot  meme  d'alternance etait encore  peu utilise 
en  France,  bien qu'il eut  re~u une  consecration offi-
cielle deja  ancienne,  notamment  dans  la loi  du  16  juillet 
1971  sur  l'enseignement  technologique  dont !'article 6, 
alinea 5,  precise  que  ''ses methodes  peuvent  comporter 
un  enseignement  a temps  plein,  alterne,  ou  simultane''· 
Mais,  dans  les faits,  plusieurs types  de 
formation  correspondaient deja,  objecxivement,  a la 
notion  d 1alternance telle que  la definit la resolution 
du  18  decembre  1979  ("!'insertion,  au  cours  de  la 
transition vers la vie  active,  de  periodes  combinant 
formation  et  experience  pratique  du  travail").  Ils 
avaient atteint une  importance  suffisante pour qu'il 
fut  possible  de  dresser un constat  significatif de  la 
pratique  de  l'alternance. 
1.1- Le  champ  de  la formation  en  alternance ala fin  de  1979 
Delimiter  ce  champ  de  fa~on tout  a  fait ri-
goureuse  comporte,  certes,  quelques  difficultes puisque 2. 
!'emplacement  de  ses  frontieres  est fonction  du  degre 
d'exigence  qualitative  que  l'on introduit  dans  la defi-
nition de  la notion d'alternance  ;  plus  cette defini-
tion  enoncera  de  criteres qualitatifs,  moins  nombreux 
seront  les  brevets d'authenticite decernes. 
Ainsi,  dans  le present rapport,  ne  seront  pas 
consideres  comme  appartenant  au  champ  de  l'alternance 
les formations  ou  les  enseignements  qui  comportent  des 
stages  en  entreprise,  mais  en  quantite reduite  ou  en 
position peripherique  par rapport  a la formation pro-
prement  dite.  C'est le cas  lorsque  ces  stages  se  pia-
cent  en  cours  d'etudes mais a des  moments  (les vacances 
d'ete notamment)  ou  selon.des modalites tels que.les 
etudiants  y  voient  surtout l'ocaasion de  trouver un 
"job d'appoint"  ou  ne  les  per~oivent que  comme  des 
visites d'entreprises un  peu  prolongees  (d'ou !'expres-
sion de  "stages touristiques").  Rentrent  aussi  dans 
cette categorie les  for.mations  qui  s'achevent par un 
stage  substantiel  (trois mois,  par  exemple,  pour  cer-
tains Brevets  de  Techniciens  Superieurs)  ou  par une 
periode dite  "d'application"  (un  an pour  certaines 
ecoles)  mais  qui  ne  comportent  pas,  a proprement parler, 
d'aller-et-retour entre l'entreprise et l'etablissement 
de  formation.  Bien  entendu,  laisser ces  formations  en 
dehors  du  domaine  de  l'alternance n'implique  aucun  juge-
ment  de  valeur  global,  ni  meme  la critique  de  la maniere 
dont  y  sont  con~us les  sejours  en  entreprise. 
Cette reserve  methodologique  posee,  le  c~amp 
de  l'alternance offrait deja,  a la fin de  1979,  une 
grande  diversite de  types  de  formation.  On  pouvait, 
en effet,  y  inclure  : 
1.1.1- L'apprentissage  dans  les  secteurs  secondaires 
et tertiaires 
L'article  1er  de  la loi du  16  juillet  1971, 
relative a l'apprentissage,  le definit explicitement 
comme  une  forme  d'education ayant  pour  but  de  donner, 
apres  la scolarite obligatoire,  une  formation  generale, 
theorique  et pratique,  assuree  pour partie  dans  une  en-
treprise,  pour  partie dans  un  centre  de  formation d'ap-
prentis  (C.F.A.).  L'article 5  precise  que  l'horaire total 
reserve  aux  enseignements  et  aux autres activites dis-
pensees  par le C.F.A.  ne  peut  etre inferieur a  J60 heures 
par  an  ;  les statistiques font  apparaitre qu'il s'eleve 
en moyenne  a  410 heures. L'apprenti  a  un  statut de  travailleur,  avec 
un  contrat  d'un type  particulier. Il est tenu,  comme 
un  salarie ordinaire,  d'effectuer le travail qui  lui 
est fourni  par  son  employeur  ;  en  revanche~ celui-ci 
doit lui confier des  taches  ou  des  postes  de  travail 
permettant !'execution des  operations  ou  des  travaux 
faisant l'objet,  aux  termes  de  la loi  (art.  17), 
"d'une ·progression annuelle,  arretee  d'un  commun 
.). 
accord  entre le C.F.A.  et les representants  des  entre-
prises dont  les apprentis frequentent  le Centre".  Cette 
progression est definie  en fonction  du  diplome  prepare  ; 
actuellement,  l'apprentissage  conduit  ~C.A.P. en 
deux  ou trois ans,  mais  la loi ne  le  cantonne nullement 
a  ce  niveau. 
En  1979,  il existait presque  cinq  cents  C.F.A. 
et l'effectif des  apprentis  etait de  l'ordre  de  200  000 
jeunes  (pour'·.une  classe d' age  de 1 600 000  environ)'  d 'un 
age  moyen  de  17  ans  et qui,  la plupart,  avaient  subi  deja 
d'importants retards  scolaires. 
L'apprentissage  se  concentre  dans  quelques 
branches d'activite  :  alimentation,  batiment  et  second 
oeuvre,  mecanique,  services sanitaires et  sociaux, 
commerce,  electricite,  bois. 
A  l'apprentissage,  au  sens  strict, il convient 
de  rattacher une  formule  qui,  dans  le  cadre  de  la 
scolarite obligatoire elle-meme,  pour  des  jeunes  de 
15  ans  sortant  de  la classe  de  5e,  comporte  de  15  a 
18  semaines  de  stage  en  entreprise reparties sur l'annee 
scolaire  les classes preparatoires  a  l'apprentissage 
(environ  3  000  eleves). 
1.1.2- L'apprentissaFe  et une  partie de  l'enseignement 
technologigue  agricole 
L'apprentissage  existe aussi  dans  le  secteur 
agricole,  avec  le meme  cadre legislatif,  11  rassemble 
cependant  beaucoup  moins  d'apprentis,  puisque moins 
de  9  000  frequentaient  les centres  de  formation profes-
sionnelle agricole  pour  jeunes. 
D'autre part,  la loi  du  2  aout  1960  sur l'en-
seignement  et la formation professionnelle agricoles,  en 
son article  1er,  a  prevu  que  les  eleves  issus de  la 
- ~~olari_t  e  _obligatoire  --pou-rron-t-- -rec-evo-ir  nune-forma-'fion-- -
professionnelle  associ~e a une  formation  generale,  soit 
d'une  fac;on  permanente,  soit selon un  rythme  approprie". 
Avec  prudence,  certes,  mais  sans  contestation 
possible,  elle  a  done  ouvert  la possibilite de  l'alternnce 4. 
ou,  plus  exactement,  elle l'a consacree  car,  sur  ce 
point,  la pratique avait  en certains endroits precede 
les textes. 
Il en  resul  te,  que  plus  de __JO  000  jeune  s 
(sur un  effectif total,  pour  l'enseignement  technique 
agricole,  d'environ  120  000  eleves)  preparaient  de  la 
sorte le C.A.P.A.  (homologue  du  C.A.P.  industriel  ou 
tertiaire)  ou  le B.E.P.A.  ;  il s'agissait surtout 
d'eleves d'institutions privees  (notamment  les Maisons 
familiales rurales d'education et d'orientation). 
Par  rapport a  l'~pprentissage, il importe 
de  souligner  que  ces  jeunes  gardent  le  statut scolaire 
et ne  passent  pas  de  contrat  de  travail  avec  les  exploi-
tations dans  lesquelles ils vont  en  stage. 
1.1.3- Les  actions  de  formation  destinees a faciliter 
!'insertion professionnelle  des  jeunes 
Depuis  1975,  annee  de  !'operation "50  000 
jeunes",  et,  surtout,  a partir de  1977  avec  le premier 
"Pacte  National  pour  l'Emploi",  les pouvoirs  publics 
avaient  fortement  encourage,principalement  en direc-
tion des  jeunes  deja  sortis de  l'appareil d'enseigne-
ment  initial mais  eprouvant  des  difficultes a  trouver 
un  emploi,  le  developpement  de  complements  de  formation 
comportant  a  la fois  des  heures  de  formation,  au  sens 
traditionnel  du  mot,  et des  temps  en entreprise. 
Sans  entrer dans  le detail des modalites 
et des modifications  qui  sont  intervenues d'une  annee 
a  l'autre, il s'agissait pour  l'essentiel,  en  1979, 
de  trois formules 
- le contrat  emploi-formation  :  les 
interesses  (jeunes  de  moins  de  26  ans 
et  femmes  sans  emploi)  sont titulaires 
d'un contrat  de  travail  de  droit  com-
mun  et  exercent un  emploi  "ordinaire", 
a cette difference pres  que  leur employeur 
doit les faire  aussi  beneficier d'une 
formation  pendant  l'horaire de  travail 
normal. 
Lorsque  cette formation vise l'adap-
- - tat-i  on--a--un  emploi  (''insertion profes-
sionnelle"),  sa  duree  peut varier entre 
120  et  500 heures  et celle du  contrat 
est  de 'six mois  au  minimum  ;  si le 
but  est la "qualification profession-
Delle",  le  temps  de  formation  se  situe 
entre  500  et  1  200 heures  et la garantie 
d'emploi  s'eleve a un  an  au moins. La  formation  peut  etre confiee a un 
organisme  (public  ou  prive),  mais 
egalement  avoir lieu dans  l'entreprise 
et y  etre prise  en  charge  par des 
formateurs  exterieurs  ou  par le per-
sonnel  interne. 
- le  stage pratique  en  entreprise  :  il 
consiste,  comme  l'indique  son appella-
tion,  en un  stage  en  entreprise,  d'au 
moins  quatre  mois,  mais  celui-ci doit 
inclure un  minimum  de  120  heures  de 
formation  (de  preference a caractere 
professionnel).  Les  jeunes  (n.' ayant  pas 
atteint  26  ans)  et les  femmes  en  stage 
pratique  per~oivent une  remuneration, 
mais  ils ont  le statut de  stagiaires  . 
de  la formation professionnelle. 
- le  stage  de  formation,  ainsi qualifie 
parce  qu'il  se  deroule  principalement 
dans  le  cadre  d'un  organisme  de  forma-
tion  ;  mais  son  programme,  de  Boo  heures 
au  maximum,  comprend  necessairement  une 
ou  plusieurs  semaines  d'application 
en  entreprise.  Le  stage  de  formation, 
qui  vise a preparer a !'occupation 
d'emplois  nettement  definis et si pos-
sible qualifies,  doit associer a la 
formation professionnelle une  forma-
tion generale,  voire  des  complements 
de  culture  de  base  et une  initiation 
a la vie  economique.  Les  stagiaires 
n'ont  pas  de  contrat  de  travail,  mais 
sont  remuneres  par l'Etat. 
En  1977-1978  ("Pacte  1"),  les  statistiques 
avaient enregistre pres  de  150  000  stages pratiques, 
70  000  stages  de  formation et  26  000  contrats  emploi-
formation.  Dans  les trois cas,  plus  des  deux tiers des 
actions  (68  o/o)  etaient  situees au  niveau v  ou  au-dessous. 
En  1978-1979,  ces  chiffres d'effectifs etaient 
devenus  respectivement  27000,  56  000  et  38  000,  le 
nombre  total des  beneficiaires tombant  de  550  000, 
environ,  a 275  000. 
Pour  1979-1980,  les prev1sions  globales 
remontaient a  475  ooo,  -dont  120  000  stages pratiques, 
50  000  contrats  emploi-formation et  40  000  stages  de 
formation. [12) 
6.  . 
Cet  ensemble  etait numeriquement  tres important, 
Cependant,  il serait peu  justifiable de  le faire  entrer 
en  entier dans  le  champ  de  l'alternance tel qu'il est 
ici defini.  Si  l'on voit bien,  en effet,  que  chacun 
des  trois modes  de  formation  en  cause  a  pu  etre organise 
comme  une  succession  de  periodes  en entreprise et  de 
periodes  de  formation  proprement  dite,  ce  type  de  de-
rouleme~t n'etait pas  obligatoire  ;  rien n'interdisait 
de  bloquer  en  une  seule fois,  d'une part toutes les 
heures  de  formation,  d'autre part le  temps  de  stage  ou 
de  travail  en  entreprise  :  dans  cette hypothese,  il 
serait tres difficile  de  parler d'alternance,  etant 
donne  que  la combinaison se  serait traduite par un 
"aller"  sans  "retour",  entre l'entreprise et la 
formation. 
Ce  qui  est sur,  c'est qu'une  partie au moins 
des  stages pratiques,des  stages  de  formation et des 
contrats  emploi-formation  se  composaient  de  plus d'une 
periode  de  formation  et d'une  periode  en entreprise  et 
rentrait done,  en premiere  analyse,  dans  le  champ 
d'application de  l'alternance. 
1.1.4- Certains  enseignements  superieure 
L'envoi  des  etudiants  en  stage  etait encore 
relativement  exceptionnel  dans  les  annees  1960.  A  la 
fin  de  1978  on  evaluait a 40  000  le nombre  de  mois-
stages effectues annuellement  par les etudiants  engages 
dans  des  etudes post-secondaires  de  gestion  (longues 
ou  courtes)  contre  2  000  seulement  (en  ordre  de  grandeur 
approximatif)  vingt  ans  auparavant.  Pareillement,  une 
enquete  du  Comite  d'etudes  sur les formations  d'inge-
nieurs  estimait  que  les entreprises accueillaient 
chaque  annee  en  stage  10  000  eleves-ingenieurs. 
Est-ce a dire  que  cette  evolution et de  tels 
chiffres autorisent a  conclure  que  l'alternance s'etait 
fortement  developp~dans l'enseignement superieur? 
La  reponse  appelle  le meme  genre  de  precautions  que 
celles qui  viennent d'etre  gardees  pour  les actions 
"Jeunes".  Par  exemple, dans  d'assez nombreux  etablis-
sements la duree  des  stages ne  depassait  pas  10  a 
15  % du  temps  total  de  formation. 
Les  formations  explicitement  placees  sous  le 
signe  de  l'alternance  se rencontraient  surtout 
-dans l'enseignement  superieur de  la 
gestion des  entreprises  :  etablisse-7-
ments  relevant  de  Chambres  de  Commerce 
et d'Industrie  (notamment  l'E.S.C.A.E. 
d'Amiens,  de  Marseille-Luminy,  l'Ecole 
des Affaires  de  Paris),  Universites  de 
Lille-III,  Paris-VII,  Orleans  (pour  le 
D.E.U.G.,  puis  la maitrise,  en  adminis-
tration economique  et  sociale  ou  en 
administration),  I.U.T.  de  Nantes 
(departement  "gestion et administra-
tion des  entreprises"),,  institutions 
privees  (comme  l'I.P.A.G.  et l'I.F.A.G.). 
- dans  les  grandes  ecoles d'ingenieurs  : 
en particulier,  Ecole  des Mines, 
Ecole  des  Ponts  et Chaussees,  I.N.S.A., 
C.E.S.T.I.,  etc ••• 
- dans  l'enseignement  de  disciplines 
scientifiques  :  preparation de  diplomes 
en  sciences  des  structures de  la 
matiere a Lille-1,  en  sciences  de  la 
nature  et  de  la vie  a Paris-VII,  en 
sciences  et techniques  a Metz  ou  a 
Valenciennes  ;  mais  les effectifs tou-
ches restaient faibles  (quelques  di-
zaines d'etuduants). 
Le  developpement  de  l'alternance  dans  ces 
institutions se manifestait  en particulier par la  p~opor­
tion du  temps  passe  en  entreprise  :  QU  tiers a la 
moitie  de  la duree  totale des  etudes  ;  assez  souvent,  les 
stages  sont plutot  longs  :  plusieurs mois,  voire un 
semestre  ou  une  annee. 
Tel  apparaissait,  de~ )979,  le  champ  d'appli-
cation de  l'idee· l'alternance.  L'expression,  au  demeu-
rant,  ne  doit pas  suggerer  une  unite,  qui n'existait 
nullement.  S'il est legitime  de  rapprocher les divers 
types  de  formation  qui  avaient  pour point  commun  de 
faire  se  succeder,  d'une  maniere  ou  d'une  autre,  des 
periodes  en entreprise et des  periodes  en  etablissement 
de  formation,  le  "portrait de  famille"  de  l'alternance 
que  compose  ce  regroupement n'en reste pas moins  fort 
disparate.  Les  publics,  les domaines  et les niveaux, 
!'importance quantitative,  l'anciennete,  l'appartenance 
institutionnelle et les cadres  juridiques  -pour n'enumerer 
que  les  elements  les plus apparents-· variaient  beaucoup 
~9~- _s~~J.~gt~n.t  _ _d' un . type a  ~_!_a~r-e-,--ma-i--s,---dan:s--une· -cer---
--taine mesure,  pour  chaque  type  lui-m~me. Plus  que  de  la formation  en  alternance,  il 
convient  done,  employant  le pluriel,  de  parler d'un 
large  eventail  de  formations  en  alternance. 
1.2- L'etat de  la Eratique  de  l'alternance ala fin  de  1979 
Le  trait majeur  qui  se  degage  des  enquetes 
et des  analyses  consacrees  a  ces  formations,  notamment 
a celles qui  ont  ete le plus  anciennement  et le plus 
explicitement  placees  sous  le  signe  de  l'alternance 
est la variete des  modalites  pedagogiques  adoptees  ou 
experimentees  par  les  organismes  de  formation. 
Elle  se  remarquait  surtout  dans  le  choix 
8. 
des  objectifs  assignes  aux  sejours  en  entreprise et  des 
rythmes  de  l'alternance  : 
1.2.1- La  gamme  des  objectifs assignes  aux  sejours 
en  entreprise 
Le  recensement  des  objectifs assignes  par les 
organismes  de  formation  aux  sejours  en  entreprise  dans 
le  cadre  de  l'alternance montre  que  la  gamme  en est tres 
large puisque,  sans  pretendre  cependant  etre tout-a-fait 
complet,  on  en rencontre  au moins  une  quinzaine. 
Certains objectifs sont  essentiellement  en 
relation avec  les contenus  de  la formation  et les 
processus  pedagogiques.  Les  sejours  en  entreprise  ont 
dans  ce  cas  pour finalites  de  rendre  possible,  selon les cas 
- !'observation de  realites profession-
nelles en vue,  d'une  part d'enrichir 
l'enseignement  par des  exemples  con-
crets et actuels,  d'autre part,  de 
developper les capacites d'observation 
et  de  curiosite,  de  former  a  et  par la 
demarche  inductive,  d'entrainer  a  la 
mise  en relation entre la "pratique" 
et la"theorte", 
- le renforcement,  grace  a  leur appli-
cation en entreprise  et  a  la reflexion 
sur cette application,  de  connaissances 
et  de  savoir-faire deja  acquis  pour 
l'essentiel dans  l'etablissement  de 
__  _:formation, 
- l'elargissement,  l'actualisation, 
l'affinement  de  ces  savoirs et de  ces 
savoir-faire grace  a  !'utilisation  en 
entreprise  de  materiels et de  matieres 
d'oeuvres nouveaux  (ou,  simplemeRt, 
differents),  ou  grace  a  l'accomplissement gique 
9. 
d'operations  dont  la realisation,  voire 
la  simulation,  se  revele malaisee  entre 
les murs  d'un  organisme  de  formation, 
- l'entrainement  a  la mise  en  oeuvre  de 
competences  technologiques  dans  une 
situation de  travail,  avec  ses  compo-
santes  organisationnelles,  relationnelles, 
economiques  et sociales, 
- l'apprentissage direct  en  entreprise 
de  tout  ou partie  de  savoirs et  de 
pratiques professionnels  qui  sont  en-
seignes  par ailleurs a temps  plein dans 
les  etablissements  de  formation, 
- le renforcement  et le  depassement, 
grace  aux  connaissances  (generales, 
technologiques  et pratiques)  dispen-
sees  en  etablissement  de  formation,  des 
savoirs et des  pratiques profession-
nelles acquis  par l'apprentissage di-
rect  en  entreprise. 
D'autres objectifs sont  d'ordre  socio-pedago-
- le  developpement  de  comportements5de 
responsabilite,  d'autonomie,  d'initia-
tive,  en particulier grace  a l'accrois-
sement  et a la diversification des 
contacts  avec  les adultes  que  permet 
le va-et-vient  entre  l'ecole et l'en-
treprise, 
- la motivation  ou  la "re-motivation", 
envers la formation  et  l'enseignement, 
de  jeunes  en position de  rejet du  modele 
et  du milieu scolaires, 
- inversement,  la motivation,  envers 
!'insertion dans  la vie  professionnelle 
de  jeunes  en position de  refus vis-a-
vis  du  monde  de  l'entreprise, 
- parfois aussi,  la motivation,  envers 
!'insertion dans  la vie  sociale,  de 
jeunes marques  non  seulement  par des 
hand~caps scolaires,.mais par une 
inadaptation sociale  importante, 10. 
-!'elaboration de  projets profession-
nels individuels et leur mise a 
l'epreuve  des faits au  cours  des  stages 
en milieu professionnel. 
Certains objectifs  sont  enfin plus  immediate-
ment  orientes vers des  preoccupations  d'emploi,  specia-
leme~t en fin  de  formation  ou  dans  des  actions courtes 
-!'adaptation d'une  qualification a 
!'occupation d'un  type  defini  de 
fonction  ou  de  poste, 
- la preparation,  sur la base  de  la 
qualification acquise,  a l'exercice 
d'un  emploi  determine  dans  une  entre-
prise  donnee. 
Il va  de  soi  que  tous  ces  objectifs ne  sont 
pas  simultanement  assignes  a  chaque  stage  effectue  en 
entreprise  ;  certains d'entre  eux  sont d'ailleurs contra-
dictoires.  Il reste neanmoins  de  cette  enumeration la 
constatation que  la  gamme  des  choix possibles  ~et deja 
effectivement  experimentes- est tres ouverte. 
1.2.2  - La  diversite des  rythmes  d'alternance retenus 
La  meme  constatation  se  degage  de  l'inventaire 
des  rythmes  adoptes  par les  organismes  de  formation 
pour  assurer l'alternance.  On  rencontre  en effet des 
rythmes  : 
- intra-hebdomadaires,  avec,  par  exemple, 
deux  jours  en entreprise et trois 
jours dans  l'etablissement de  formation 
cett~ solution est destinee  surtout 
a rendre  la plus riche possible !'ex-
ploitation,  au retour dans  l'etablisse-
ment  de  formation,  du  vecu  en  entreprise, 
en reduisant  au  maximum  les phenomenes 
d'oubli  ou  d'occultation, 
- des  rythmes  inter-hebdomadaires 
trois semaines  en entreprise  -une 
semaine  en  etablissement  de  formation 
(c'est le  cas  de  plus repandu  pour 
l'apprentissage),  deux  semaines  en 
exploitation agricole- une  semaine 
dans  Itorganisme  de  formation  (Maisons 
Familiales Rurales),  une  semaine  en mi-11. 
lieu professionnel  -une  semaine  en 
centre  de  formatio~, 
- des  rythmes  intra-annuels,  qui font 
se  succeder  des  stages  de  plusieurs 
mois  en  entreprise  et des  periodes 
similaires  dans !'institution de 
formation  :  c'est la formule  la plus 
courante  dans  l'enseignement  superieur, 
- des  rythmes  inter-annuels  :  pour  la 
preparation  de  maitrises  en alternance, 
l'universite de  Paris VII  fait d'abord 
exercer  a  l'etudiant un  emploi  d'une 
annee  ;  puis il suit une  annee  d'ensei-
gnement  en faculte,  prend un  deuxieme 
emploi  de  meme  duree  et retourne a 
l'universite la quatrieme  annee. 
Mais,  malgre  la diversite de  ces  solutions, 
les praticiens  de  l'alternance partageaient assez 
gerieralement  l'avis qu'elle ne  peut vraiment  jouer si 
la repartition du  temps  passe  d'une  part dans  l'etablis-
sement  de  formation,  d'autre part  dans  les entreprises 
ne  respecte  pas  un  equilibre  s~non litteral  (une  moitie 
du  temps  ici et l'autre la),  du  moins  assez voisin 
(la limite  se  situant  aux  alentours d'un partage  un 
tiers/deux tiers). 
Selon  eux,  si le  temps  passe  en entreprise 
reste inferieur a la proportion comprise  dans  cette 
fourchette,  !'insertion de  stages  en entreprise n'est 
certes pas  sans  interet,  mais  son poids  demeure  insuffi-
sant  pour qu'ils deviennent  autre  chose  qu'un comple-
ment  de  la formation  traditionnelle.  Inversement,  si la 
duree  totale  des  sejours  en  entreprise  depasse  ce  pla-
fond  situe aux  environs  de  deux tiers de  la totalite 
de  la formation,  celle-ci risque  de  fonctionner plutot 
comme  une  formation  "sur le tas". 
2.0  - LE  DEVELOPPEMENT  DES  FORMATIONS  EN  ALTERNANCE 
Au  cours  de  la periode  qui  s'est ecoulee 
depuis  d'adoption de  la resolution du  18  decembre  1979, 
le developpement  des  formations  en  alternance s'est 
manifeste a la fois  : 
- par  ~a volonte  de  perfectionner et de 
renforcer certaines formules  existantes 
apprentissage,  actions destinees  aux 
jeunes  demandeurs  d'emploi  ; 12. 
-par !'extension du  champ  de  l'alter-
nance  a de  nouveaux  publics et  sous  de 
nouvelles  £ormes,  principalement 
grace a !'ordonnance  du  26  mars  1982 
sur la quali£ication professionnelle 
et !'insertion sociale  des  jeunes  de 
16  a  18  ans  •.  --
2.1- Le  per£ectionnement  et le ren£orcement  de  formules 
existantes 
2.1.1- L'apprentissage 
a)  Plusi·eurs  mesures  ont  ete reconduites 
ou  decidees  pour  encourager aussi  bien les entreprises 
que  les  jeunes a recourir a  ce  mode  de  formation alter-
nee,  tel qu'il est defini  par la loi  du  16  juillet  1971 
evoquee  ci-avant  (point  1.1.1)  : 
- en application de  la loi n°  79-13  du 
3  janvier  1979,  recemment  rappelee 
par la circulaire n°  60-82  du  6  aout 
1982  du Ministre  charge  de  l'Emploi, 
l'Etat prend  en  charge  !'ensemble  des 
cotisations sociales  dues  au titre des 
salaires verses  aux  apprentis  embauches 
par les entreprises artisanales  ou  par 
les autres entreprises  qui  emploient 
dix salaries au  plus,  · 
- depuis  le  1er  janvier  1980  £onctionne 
un Fonds national interconsulaire  de 
compensation,  qui  a  pour  objectif d'aider 
les maitres d'apprentissage  artisanaux 
ou  des  entreprises  de  moins  de  dix 
salaries qui n'ont pas  la possibilite 
d'imputer sur la taxe  d'apprentissage, 
en raison de  son faible  montant,  les 
salaires verses a leurs apprentis 
pendant  leur presence  en centre  de 
formation. 
Ce  fonds  est  gere par un  organisme  dote 
de  la personnalite morale  auquel  par-
ticipent l'Assemblee  Permanente  des 
Chambres  de  commerce  et d'industrie, 
1 1Assemblee  Permanente  des  Chambres  de 
- ine't1tfrs-; -"I 'Assembl-ee  Permanente  des 
Cham~res d'agriculture. \•,  lJ. 
Il est  alimente par une  £raction de  la 
taxe  d'apprentissage versee par les 
entreprises assujetties.  Le  taux fixe 
par le decret  n°  80-106  du  ler fevrier 
1980  est  egal  a  7  % de  la taxe  d'appren-
tissage. 
- la loi n°  79-11)0  du  28  decembre .1979) 
en prolongeant  jusqu'a l'ige de  20 
ans  le service des  allocations  £ami-
liales pour  les apprentis,  a  aligne le 
regime  applicable  a  ces  derniers  sur 
celui  des  etudiants. 
En  outre,  le decret  n°  80-356  du  4 
mai  1980  a  prevu  que  la remuneration 
au-dela  de  laquelle les interesses 
sont  consideres  comme  cessant d'etre 
a la charge  de  leurs parents et d'ou-
vrir droit,  de  ce  fait,  aux allocations 
familiales,  est fixee  a 55  % du  S.M.I.C. 
b)  Au-dela  de  ces  decisions incitatives, 
un projet  en cours d'elaboration
1 presente par le 
Ministre  de  la Formation Professionnelle  au  Conseil  des 
Ministres fran9ais  du  6  octobre  1982,  vise  a  accroitre 
tant l'efficacite pedagogique  que  les garanties sociales 
of£ertes par l'apprentissage.  Sont  en particulier envi-
sages  : 
- l'allongement progressif du  temps 
de  presence  en centre  de  formation 
la duree  minimum  de  formation  en 
C.F.A.  serait portee  a  480  heures  par 
an,  ce  qui  instaurerait un  rythme 
d'alternance legal  d'une  semaine 
sur trois au lieu d'une  sur  quatre 
actuellement. 
A  cet  egard,  il convient  de  noter  que 
la duree  effective  de  formation atteint 
d'ores et deja  410  heures  en moyenne 
alors  que  la duree  minimum  est fixee 
a  J60  heures  par la loi. 
Une  telle mesure,  qui  implique  le 
degagement  de_ .m_Qy_ens  _  f~~uinc_iers nou-
veaux,  pourrait etre mise  en  oeuvre 
prog~essivement. lit. 
Elle permettrait notamment  a une 
partie au  moins  des  apprentis  de  viser 
!'acquisition d'elements  de  qualifica-
tion complementaires  de  ceux  du  C.A.P. 
(Certificat d'Aptitude  Professionnel), 
voire  de  preparer un-second  C.A.P. 
-ce  qui n'est actuellement  pas  possible-, 
- !'amelioration de  la pratique  d'agre-
ment  des maitres d'apprentissage  (les 
employeurs  des  apprentis). 
L'agrement  se  delivre  aujourd'hui 
uniquement  sur des  criteres d'aptitude 
professionnelle  d'un maitre  d'appren-
tissage a former  un  ou  plusieurs appren-
tis. Ainsi,  cette pratique  de  !'agre-
ment  n'est pas  en  mesure  de  prendre 
en  compte,  meme  de  fa~on souple  et 
indicativ~ les possibilites et les 
perspectives  du  marche  de  l'Emploi. 
C'est pourquoi,  il est  envisage  que  la 
politique d'agrement  des  Maitres 
d'Apprentissage  par les  Commissions 
specialisees des  Comites  Departementaux 
de  la Formation  Professionnelle et  de 
l'Emploi  soit basee  sur  deux  criteres 
•  la competence  professionnelle 
des  demandeurs, 
•  les possibilites d'emploi  dans 
la branche  et le secteur. 
Ce  deuxieme  critere devrait  se  traduire 
par le determination  du  nombre  souhai-
table d'apprentis a accueillir dans 
les differents metiers. 
- le renforcement  du  controle  de  l'appren-
tissage.  Cette mission est confiee a 
!'Inspection de  l'apprentissage.  Elle 
recouvre trois aspects  :  inspection 
pedagogique  des  C.F.A.,  inspection 
administrative et financiere  des  C.F.A., 
controle  de  la formation  donnee  aux 
a-pp-re:n---c:rs--dtfns-res--en  'trepri  s e s • 15. 
Mais il n'existait  en  1980  que  185 
inspecteurs  pour  225  000  apprentis. 
Si  cet effectif a  depuis  ete porte 
a 202,  ce  qui  constitue  un  premier 
progres,  il conviendrait  le plus 
rapidement  possible  de  porter ce 
nombre  a  300. 
Cette  augmentation  des  effectifs est 
inseparable  de  la poursuite  de  l'action 
engagee,  notamment  par le Ministre 
de  !'Education Nationale,  dans  le  domaine 
de  la formation  des  inspecteurs  de 
l'apprentissage  pour  leur permettre 
d'exercer pleinement  leur role  de 
controle d'animation et  de  conseil  dans 
les  domaines  specifiques  de  la pedagogie 
de  l'apprentissa~e, et du  financement 
et  de  la gestion de  cette voie  de 
formation.  Cette action doit  egalement 
concerner la sensibilisation des 
inspecteurs  du  travail  aux  problemes 
propres a l'apprentissage. 
- l'accroissement  de  la protection des 
apprentis  dans  leur travail  :  le statut 
de  l'apprenti,  tel qu'il resulte  de  la 
loi  de  1971  comporte  des  dispositions 
qui  le plus  souvent  ne  sont applicables 
qu'aux  seuls  apprentis  de  moins  de 
18  ans. 
Par ailleurs,  des  possibilites deroga-
toires  sur la duree  du  travail et le 
travail  de  nuit,  ainsi  que  la possibi-
lite pour les apprentis d'accomplir 
des  travaux  dangereux a des  fins  de 
formation  ont  ete introduites par des 
lois  de  1977  et  1979.  Toutefois,  les 
textes reglementaires  ne  sont  jamais 
parus. 
De  plus  des  imprecisions existent  sur 
la place  des  enseignements  et activites 
pedagogiques  organises par le C.F.A. 
au  sein du  temps  de  travail effectif. 16. 
Compte-tenu  des  risques  d'abus exis-
tants et  du  caractere particulier du 
contrat  d 1apprentissage  pendant  toute 
sa  duree,  et quel  que  soit l'age  de 
l'apprenti, il conviendrait 
'  d'etendre a tous  les apprentis 
certaines dispositions  du  Code 
du  Travail  qui  protege les seuls 
apprentis  de  moins  de  18  ans 
•  de  preciser  que  le  temps  de 
presence  en  C.F.A.  est non  seu-
lement  compris  dans  le  temps  de 
travail,  mais  qu'il  compte  ega-
lement  comme  temps  de  travail 
ef'f'ectif'. 
Neanmoins  ces  perspectives  doivent 
etre  etudiees  cas  par  cas  et avec 
beaucoup  de  soins  en  concertation 
avec  les professions  elles-memes. 
11  convient,  en  ef'f'et,  d'eviter que 
telle  ou  telle reglementation trop 
rigide ne  tarisse l'apprentissage 
ou  ne  l'appauvrisse,  dans  certains 
metiers. 
c•est pourquoi,  la possibilite legis-
lative  de  dispositions derogatoires 
doit etre maintenue  mais  def'inie 
strictement  au niveau reglementaire 
quant  aux conditions  de  leur mise  en 
oeuvre. 
- !'amelioration de  la gestion et  du 
f'onctionnement  des  Centres  de  Formation 
d'Apprentis  (C.F~A.)  ;  il serait no-
tamment  souhaitable  que  la convention 
de  creation du  C.F.A.  prevoit la crea-
tion d'un veritable  "Conseil d'eta-
blissement  du  C.F.A.". 
Ce  Conseil devrait avoir  des  reunions 
mensuelles.  11  devrait avoir une  com-
position f'ixee  par decret  assurant  une 
representation suf'f'isante  des  apprentis, 
du  personnel  du  C.F.A.  et des  organi-
sations syndicales representatives des 
salaries des  entreprises locales et 
regionales.  Ce  Conseil  devrait avoir 17. 
pouvoirs  decisiot~els et non  plus 
consultatifs sur les questions 
generales relatives a !'organisation 
et  au  deroulement  des  formations  et 
au  reglement  interieur du  Centre  et 
consultatif sur l'ouverture et la 
Cermeture  de  sections. 
2.1.2- Les  actions destinees  aux  jeunes  sans  emploi 
Les  le~ons tirees  de  !'experience acquise 
depuis  1975  ont  amene  les pouvoirs  publics a redefinir 
avec  plus  d'exigence  les types  d'actions  de  formation 
pour les  jeunes  sans  emploi  (1)  mis  en  oeuvre  les 
annees  precedentes et a  operer une  selection parmi  elles. 
a)  C'est ainsi  que  le plan "Avenir-
Jeunes"  elabore par le nouveau  gouvernement  en  juin-
juillet  1981  a,  certes,  repris les formules  retenues 
en  juillet  1979  pour  le  troisieme  "pacte pour l'emploi 
des  jeunes"  (stages pratiques  en  entreprise,  stages 
de  formation,  contrats· emploi-formation),  mais  en  y 
apportant  plusieurs modifications  importantes pour  en 
accroitre l'efficacite par une  definition plus precise 
des  objectifs,  un  renforcement  du  caractere qualififant 
des  formations  dispensees,  le perfectionnement  des 
criteres de  recrutement  des· stagiaires ainsi  que  la 
mise  en  place  d'un suivi  par  l'Agence Nationale  pour 
l'Emploi  (A.N.P.E.). 
Plus  precisement 
- pour  les  stages pratiques  dans  les 
entreprises les collectivites locales 
ont  ete incluses  dans  le  champ  des 
entreprises  concernees  et le role  de 
l'A.N.P.E.  sensiblement renforce, 
puisque  c'est.a elle  que  les entre-
prises doivent remettre  leurs offres 
de  stage,  d'abord aux  fins  d'etre 
habilitees par !'administration du 
Travail,  ensuite  pour  permettre a 
l'Agence  d'assurer le suivi  du  sta-
giaire  ; 
(1)  et certaines categories de  femmes  (femmes  seules 
chefs  de  famille,  femmes  divorcees  ou  separees 
ayant  la charge  d'au moins  un  enfant). 18. 
our  les sta es  de  re aration a la 
vie rrofessionnelle  stages  de  forma-
tion  :  une  distinction a  ete faite 
entre les  stages  "de  qualification" 
(de  5  a 8  mois)  qui  doivent  normale-
ment  conduire a un  emploi  et les  stages 
"d'insertion" destines a des  publics 
plus marginalises  (une  priorite est 
donnee  aux  jeunes  de  16  a  18  ans  et la 
conception des  actions doit  s'inspi-
rer des  stages  "Education-Sante-
Travail". experimentes  depuis  1979). 
Dans  le cas  des  stages  de  qualifica-
tion,  un role  central  a  ete confie  a 
l'A.N.P.E.  pour  la definition des 
priorites et  pour le recrutement  des 
stagiaires,  afin que  ces  formations 
beneficient proportionnellement  a  ceux 
qui  en  ont  le plus  besoin  (cela  exige 
en particulier,  par rapport  aux  "Pactes", 
un  net reequilibrage  au  profit des 
jeunes  femmes)  ;  l'Agence  doit  aussi 
assurer un  suivi methodique  de  !'en-
semble  des  stages  de  preparation a la 
vie professionnelle. 
Enfin,  les mecanismes  de  financement 
ont  ete regles  pour  obtenir un  allon-
gement  de  la duree  moyenne  des  stages 
de  qualification  (800  heures  au lieu 
de  600  anterieurement). 
- pour les contrats  "emploi-formation" 
leur duree  minimale  a  ete allongee  A 
un  an lorsqu'ils comportent  une  for-
mation  de  moins  de  500  heures,  a  deux 
ans  si la duree  de  la formation  est 
comprise  entre  500  et  1  200  heures 
et les collectivites locales  se  sont 
vu  ouvrir la possibilite d'en conclure. 
En  outre,  les objectifs quantitatifs inscrits 
dans  le plan "Avenir-Jeunes",  valable  jusqu'a lete 
1982,  ont reduit la part  des  stages pratiques  (50  000 
au lieu des  143  500 realises  en  1980-1981)  et augmente 
-c-eTie --des-contrats  "empio1-formation't-- ( 100  000  au  lieu------ u-----~--
de  70  000)  et des  stages  de  formation  (55  000  au lieu 
de  40  000). 19. 
b)  Cette  evolution s'est accentuee  en 
1982,  avec  les decisions prises par les Ministeres 
de  l'Emploi  (circulaire n°  60-82  du  6  juin  1982,  decret 
n°  82-804  du  22  septembre  1982,  circulaire n°  70-82 
du  1er  octobre  1982)  et  de  la Formation Professionnelle 
(circulaire  du  JO  septembre  1982). 
D 'une .part,  le volume  global  des  types 
d'actions  de  formation  qui  viennent d'etre  evoques 
a  ete diminue  (il a  ete fixe  a  150  000  .~.giaires en-
viron,  contre  205  000  poar  le plan  "Avenir-Jeunes")  au 
profit  de  modes  de  formation  nouveaux,  crees par 
!'ordonnance  du  26  mars  1982  a  !'intention des  jeunes 
de  16  a  18  ans  (voir ci-apres,  2.2.). 
D'autre part,  la  formule  du  "stage pratique 
en  entreprise",  jugee  insuffisamment  formatrice,  n'a 
pas  ete reprise. 
En  revanche,  ont  ete  conserves 
- le contrat  "emploi-formation",  avec 
quelques modifications.  Jusqu'alors 
il s'adressait  aux  jeunes  de  17  a 
26  ans  ;  l'ampleur  du  nouveau  pro-
,  gramme  destine  aux  16  - 18  ans  a 
justifie le relevement  de  l'age 
minimal  normal  d'obtention du  ~ontrat 
i  18  ans  (en outre,  le  contra~ 
"emploi-formation"  pourra  etre offert, 
a titre exceptionnel,  aux  demandeurs 
qui,  quel  que  soit leur age,  rencon-
trent des  difficultes particulieres 
d'insertion professionnelle).  Les 
entreprises publiques pourront  de-
sormais recourir,  elles aussi,  a 
cette formule.  En revanche,  les  em-
ployeurs  qui  auront fait l'objet d'une 
condamnation  grave  a la legislation 
du  travail,  notamment  dans  le domaine 
de  !'hygiene et  de  la securite,  ne 
pourront l'utiliser. Lorsque  le bene-
ficiaire  du  contrat  sera un  demandeur 
d'emploi  inscrit a l'A.N.P.E.  depuis 
plus d'un an,  l'aide de  l'Etat pourra ltre 
majoree  d'un montant  pouYant  aller 
jusqu'a  50  % du forfait  ordinaire. 
Ce  sont  environ  100  000  personnes  qui 
devraient  etre  formees  par cette voie 
d'ici l'automne  de  1983. 20. 
les stages  de  preparation a la vie 
Erofessionnelle  qui,  egalement  en 
raison du  nouveau  programme  con~u 
pour  les  jeunes  de  16  a  18,  ont  ete 
partiellement redefinis.  Reserves 
desormais  aux  jeunes  de  18 a 21  ans 
a la recherhce  d'un premier  emploi 
(l'effectif des  beneficiaires s'ele-
vera a  35  000  personnes),  ils consis-
teront  soit  en  stages d'insertion 
dont  la duree  sera  comprise  entre  3 
et  10  mois,  repartis pour moitie 
(en  moyenne)  entre  l'organisme  de 
formation et les  sejours  en  entreprise, 
soit en  stages  de  qualification de 
6  mois,  dont  environ  800  heures  dis-
pensees  dans  un  centre  de  formation. 
Une  partie  des  jeunes  (5  000)  pourra 
suivre,  au  prealable, ·un  stage  d'orien-
tation approfondie  pendant  un  mois 
en  moyenne  (6  semaines  au  maximum). 
Tous  les stagiaires recevront  une 
remuneration qui,  quel  que  soit le type 
de  stage,  sera  egale a  : 
•  30  % du  S.M.I.C.  pour  les 
jeunes  de  18  a 21  ans, 
•  ~0 % du  S.M.I.C.  pour les 
stagiaires qui,  en vertu  de 
derogations  limitees,  partici-
peront  a ces  formations  tout 
en ayant  depasse  21  ans, 
•  90  % du  S.M.I.C.  pour les han-
dicapes  et pour certaines cate-
gories  de  femmes.  Il est a 
noter,  d'autre part,  que  1  500 
places  de  stage  de  qualification 
seront affectees  aux formations 
touchant a la filiere  electronique. 
2.1.3- L'extension du  cham 
nance  :  !'ordonnance 
jeunes  de  16  i  18  ans 
alter-
pour les 
L'interet porte par les pouvoirs  publics et, 
plus  generalement,  par les specialistes  de  la formation 
au  principe  pedagogique  d'alternance  s'est traduit non 
seulement  par le  perfect~onnement et le  re~forcement 
des  pratiques  existantes mais  aussi  par des  initiatives 
aboutissant a  etendre  sensiblement  le  champ  d'applica-
tion de  cette methode. • 
21. 
C'est ainsi  que  la loi n°  80-526  du  12 
juillet  1980  a  surtout vise le developpement,  dans 
les branches  professionnelles et dans  les categories 
d'entreprises  (surtout  grandes  et moyennes)  ou 
l'app~entissage n'est pas  ou  peu utilise,  d'un type 
nouveau  de  formation alternee,  inspire de  l'appren-
tissage mais relatif a des  niveaux  de  qualification 
et a 'des  domaines  technologiques differents ainsi 
qu'a  des  publics plus varies. 
Le  gouvernement  arrive  au  pouvoir  en mai 
1981  a  estime,  en  s'appuyant  notamment  sur les conclu-
sions  du  rapport  confie  au Professeur Bertrand 
SCHWARTZ,  que  les modalites fixees  par cette loi ne 
garantissaient  qu'imparfaitement  la reu£ite  pedagogique 
des  nouvelles  formations  professionnelles alternees 
et ne  creaient  pas  assez les conditions  d'une relation 
complementaire  et harmonieuse  entre  ces  formations  et les 
autres voies d'acquisition d'une  qualification profes-
sionnelle,  principalement  l'enseignement  technologique 
a temps  plein. 
C'est  pourquoi  !'ordonnance n°  82-273  du 
26  mars  1982,  sans revenir sur !'option d'un recours 
accru a l'alternance, a  voulu la reorienter -dans  le  sens 
·a  la fois  d'une meilleure articulation avec  les autres 
composantes  du  systeme  de  formation professionnelle 
et d'un plus  grand  equilibre entre les roles respectifs 
des  organismes  de  formation  des  entreprises. 
Les  actions  engagees  par cette loi  sont  en 
effet reservees,  selon les termes  meme  du rapport 
introductif,  "aux dizaines  de  milliers  de  jeunes  gens 
et  de  jeunes filles  de  16  a  18  ans  qui  sont  en  chomage, 
faute  d'avoir trouve un  emploi  ou  une  formation.  Ils 
sont ainsi  lances  dans  la vie  sans  une  formation  suffi-
sante,  sans  la qualification qui  leur permettrait  de 
trouver !'insertion professionnelle  et !'insertion 
sociale  auxquelles ils aspirent. 
Par  cette  ordonnance  destinee  a  garan-
tir la ·qualification professionnelle  des  jeunes  de 
16  a  18  ans,  le  gouvernement  entend  etablir les bases 
legislatives  de  la premiere  etape  d'un programme  ambi-
tieux qui  devra  conduire  en  1985  a  ce  qu'aucun  jeune 
de  cet  age  ne  se presente sur le marche  du  travail  . 
s'il n'a acquis  une  formation professionnelle  sanction-
-- nee--par  un-dipl.ome--; --------- ~~-- ~  ~----------- --~---~-------(ll) 
----22_. 
La  quali£ication pro£essionnelle  et !'inser-
tion sociale des  jeunes  sont  une  obligation nationale. 
Les  jeunes,  qui  sont  degages  de  !'obligation 
scolaire et  qui  n'ont  pas atteint leur majorite legale, 
doivent  pouvoir  poursuivre leur formation tant qu'ils 
n'ont  pas  acquis une  qualification professionnelle. 
Dans  toute  la mesure  du  possible,  la formation 
offerte devra  comporter une  part d'experience  de  tra-
vail  dans  une  entreprise,  une  administration ou  une 
association. 
Elle  doit etre assuree  en priorite par les 
lycees  d'enseignement  professionnel,  mais  aussi par 
des  organismes  de  formation  de  toutes natures". 
Les  dispositions essentielles  de  !'ordonnance 
du  26  mars  1982  sont  les  suivant~s  : 
a)  L'accueil,  !'information et l'orieE-
tation des  jeunes 
Les  collectivites locales,  et particulierement 
les  communes,  les services et  etablissements publics 
et prives  d'information et d'orientation sont incites 
a proposer !'installation, a partir de  structures deja 
existantes,  de  Permanences  d'Accueil,  d'lnformation et 
d'Orientation.  Ces  lieux d'ecoute  et  de  rencontre  sont 
mis  a la disposition de  tous  les  jeunes  de  16  a  18  ans, 
qui  ont  besoin d'etre aides  dans  le  choix de  leur 
orientation ou  d'etre guides  dans  leur  pr~cessus de 
formation. 
Dans  les  zones  ou  les problemes  d'insertion 
des  jeunes  sont  particulierement aigus,  des Missions 
Locales  sont  en place,  a titre experimental  dans  un 
premier  temps.  Elles  se  substitueront aux  permanences 
pour  jouer un role plus  elargi  aupres  des  jeunes  : 
depassant !'orientation professionnelle,  la mission 
locale  se  preoccupe  de  !'ensemble des  problemes d'in-
sertion sociale  qui  se  posent  aux  jeunes,  elle les 
repere -dans  l'itineraire professionnel qu'elle les  a 
aides a construire. 
L'Etat apporte  son  concours  financier  aux 
actions d'accueil,  d'information et d'orientation, 
dans  le cadre  de  conventions  conclues  avec  les collec-
--____  __±jvj tes  loca-Le--s--,  les etablissements publics  d 'informa-
tion et d'orientation, .les etablissements et organis-
mes  de  formation et les associations. 2). 
Les  municipalites  sont  invitees a constituer 
des  commissions  "seize a dix huit  ans"  destinees a  jouer 
un role moteur  dans  l'accueil des  jeunes  et la mise  en 
place  des  permanences  d'accueil et d'orientation. 
Chargees  tout  d'abord d'etablir des  contacts et  de 
formuler  des  propositions,  les commissions  municipales 
suivront  egalement  la mise  en place  du  dispositif. 
b)  Les filieres  de  formation 
Une  fois  leurs projets definis,  les  jeunes 
se verront  proposer deux filieres conduisant,  soit 
directement,  soit par une  etape  intermediaire d'orien-
tation approfondie,  a des  actions  de  formation  alternee 
de  qualification debouchant  sur !'acquisition d 1une 
qualification professionnelle reconnue.  Les  actions  de 
formation  comportent  des  periodes  de  formation  pratique 
organisees  concretement  sur le lieu de  travail  :  entre-
prise,  administration,  secteur agricole,  collectivite 
locale,  association,  etc. 
Les  actions d'orientation approfondie,  con9ues 
sous  forme  de  stages  de  courte  duree,  pour  les  jeunes 
qui  rencontrent  des difficultes particulieres dans  la 
definition de  leurs projets professionnel  et social, 
comporteront  egalement  une  ou  plusieurs periodes  en 
entreprise. 
Les  actions  de  formation  alternee d'insertion 
sociale  seront  destin~es a des  jeunes  confront~s a de 
serieux handicaps  socio-culturels,  et dont  l'acces 
direct a une  formation alternee  qualifiante  s'avere  de 
ce  fait  impossible.  Ces  actions  seront  notamment  mises 
en place  sous  !'impulsion des  ministeres  de  la Jeunesse 
et des  Sports et  de  la Solidarite Nationale. 
Le  principe  des  formations  alternees implique, 
d'une  part,  la mobilisation pluraliste de  tous les 
organismes  dispensateurs  de  formation,  publics et 
prives,  la priorite etant reservee  aux  etablissements 
d'enseignement  public,  et d'autre part,  la mobilisation 
de  !'ensemble des  entreprises d'accueil  qui  devront 
associer les representants  du  personnel a la mise  en 
oeuvre  des  formations  pratiques. 
En  outre,  la reussite des  formations  alternees 
repose  sur la competence  et la motivation des  for-
mateurs.  Une  politique de  formation  specifique et de 
perfectionnement  sera mise  en place  au  travers  du  reseau 
de  !'Education Nationale.  Parallelement,  la sensibilisa-
tion du  "formateur  en entreprise"  ou  "tuteur"  en entre-
prise devra etre largement  engagee. 24. 
L'organisation des  differentes actions est 
regie  par le principe des  conventions  conclues  entre 
l'Etat et les partenaires intervenant  selon les cas  : 
collectivites locales,  administrations,  organismes 
publics  et prives d'information  ou  de  formation,  asso-
ciations,  etc. 
Le  jeune  beneficie d'un statut  de  stagiaire 
de  la formation  professionnelle et,  pendant  sa  periode 
d'activite en entreprise,  de  la protection definie  par 
le  Code  du  Travail  ;  l'Etat lui verse une·remuneration. 
Un  ensemble  de  textes est venu  preciser  ces 
!ignes directrices,  dont  les principaux  (2)  sont 
chronologiquement 
- la circuLaire  du  Premier Ministre  du 
9  avril  1982,  sur le dispositif 
d'accueil,  d'information et d'orien-
tation, 
- la circulaire du  Ministre  de  la For-
mation Professionnelle  du  14  avril  sur 
les formations  alternees, 
- la circulaire interministerielle  du 
21  avril  sur les actions d'insertion 
en  faveur  des  jeunes  de  16  a  18  ans, 
- les circulaires du Ministre de  la For-
mation Professionnelle  du  28  juin 
sur la formation  des  formateurs,  du 
12  juillet sur la mise  en place  des 
stages d'orientation collective appro-
fondie,  et du  22  juillet sur le dis-
positif d'observation et d'evaluation 
des  actions, 
- le decret  n°  82-771  du  8  septembre 
1982,  sur les clauses obligatoires de 
!'accord que  le stagiaire est appele 
a conclure  avec  l'organisme responsa-
ble  du  stage,  ainsi  que  la circulaire 
du Ministre  de  la Formation Profession-
nelle  du  15  septembre, 
- les decrets  D
0  82-811  et 82-812  du 
23  septembre  1982  sur les taux de 
remuneration et  indemnites des  sta-
giaires  de  formation professionnelle, 
(2)  Voir ci-joint,  l'annexe n°  1 25. 
ainsi  que  la circulaire  du Ministre 
charge  de  l'Emploi et du Ministre  de  la 
Formation Professionnelle  du  12  octobre, 
- le decret  n°  82-906  du  20  octobre  1982 
sur les conditions  dans  lesquelles les 
certificate attestant l'accomplissement 
regulier d'un stage  de  formation alter-
nee  peuvent  etre pris en  compte  pour 
!'obtention de  titres ou  diplomes  de 
l'enseignement  technologique. 
La  simple  enumeration  de  ces references  permet 
de  souligner  que  l'une  des  originalites des  mesures 
nouvelles consiste a ne  pas  traiter seulement  des  for-
mations  elles-memes,  comme  il va  de  soi,  mais  aussi a 
s'interesser aux  actions  connexes--et  environnantes, 
trop  souvent  negligees  auparavant  bien qu'elles  con-
ditionnent  fortement  la reussite  du  dispositif peda-
gogique  : 
- l'accueil,  !'information,  !'orienta-
tion des  jeunes, 
- la determination des  engagements 
reciproques  des  organismes  de  forma-
tion et des  stagiaires ainsi  que  des 
organismes  de  formation  et des  entre-
prises  qui  re~oivent leurs stagiaires, 
- le suivi et !'evaluation des  actions. 
Les  credits necessaires tant a  la realisation 
des  formations  qu'a  la prise en  charge  des  actions 
connexes  ont  ete calcules en  sorte  que  100  000  jeunes 
de  16  a  18  ans  beneficient du  programme  des  le  second 
semestre  de  1982. 
*  * 
11  est enfin,  a  noter  que,  depuis  1979, 
!'interet porte au principe pedagogique  d'alternance 
a  donne  lieu, .tantot  en parallele,  tantot  en  accompa-
gnement  aux  projets et  aux  decisions  qui viennent 
d'etre resumes,  a  des  etudes,  a  des  enquetes,  a  des 
publications qui  ont  contribue  a  faire  progresser  de 
fa~on appreciable la connaissance  des  pratiques d'al-
ternance  deja  existantes et la reflexion sur la portee, 
--~es-exigences,-~~±mplications de  cette methode  de 
formation  ()}. 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 MESO RES 
POUR lA IUAliFICATION 
PROFESSIONNEllE  . 
ET fiNSERTION SOCIAlE 
DESdEUNES 
DE1GA1BANS 
ANNEXE  N°  1 956  JOURNAL  OFFICIEL  DE  LA  REPUBLJQUE  FRANCAISE  28  Mara  1982 
Ordonnance  n•  12·273  llu  26  man  1912  relative  aux  mesurea 
lleatinHI  i  aaaure~ aux  leunes  de  NIH  A  llix·hult  ans  une 
taualification  profeuionnelle  at  A  faclli ..  r  leur  Insertion 
lOCi ale. 
RAPPORT  AU  PRESIDENT  DE  LA  REPUBLIQUE 
Monsieur le President, 
Des  dlzalnes  de  miJllers  de  je-unes  gens  et  de  jeunes  filles  de 
Nize 1 dix-hult ans sont en c:homage,  faute  d'a\·oir  troi.n·e  un  emplol 
ou une formation.  lis sont alnsi  lances  dans la  vie  sans  une  forma· 
tlon  suffislnte, sans la  qualification qui  leur  permettrait  de  trouver 
l'!nsertion professionnelle et l'inserllon sociale auxquetles Us  aspirent. 
Par c:ette  ordonnance  destin6e  i  earantir Ia  qualification  profes· 
alonnelle des jeunes de seize i  dix-hult ans, le Gouvernement entend 
etabUr  les  bases  legislatives  de  Ia  premiere .;tape  d'un  programme 
ambitieux  qui  devra  conduire en  1985  i  ce  qu'aucun  jeune  de  cet 
lee ne se  presente sur le marche du  travan s'il  n'a  acquis  une  for· 
matlon  professionnelle  !ianctionnee  par  un  diplome. 
La  qualification  professionnelle  et  !'insertion  soclate·  des  jeunes 
aont  une  obligttion  nationale. 
Les  jeunes,  qui  sont  degages  de  l'obligation  scolaire  et qui  n'ont 
pas  atteint  leur  majorite  legale,  doivent  pou\·oir  poursuivre  leur 
formation  tant  qu'ils  n'ont  pas  acquis  une  qualification  prores· 
slonnelle. 
Dans  toute  la  rnesure  du  possible,  la  formation  offerte  devra 
comporter une part d'experience de travail dans une entrep•·ise,  une 
administration  ou  une  association. 
EUe  doit  etre  assuree  en  priorite  par  les  lyeees  d"enseignement 
professionnel, mais aussi  par des oraanismes de formation de  toutes 
natures. 
Dans c:ette  perspective, des septembre  1982,  les capacites d'accueil 
de  l'enseignement  technique  seront  accrues ;  20 000  jeunes  de  plus 
qu'l Ia  rentree  1981  de\'raient etre, aceueillis  par les  lycees  d'ensel· 
&nement  pTofessionnel en 1982. Simultanement, le  Goun~rnement met 
en oeuvre un pro&ramme important de developpement des formations 
par alternance  pour les  jeunes.  de  cet  ige- qui,  ne  se  trouvanl  pas 
en .colarite, ne sont  lies  ni  par  un  contrat d'apprentissage,  ni  par 
un contrat de  travail. 100 000 jeunes environ  pourraient rece\ oir  ces 
formations  au  c:ours  de  l'ann6e  universitaire  1982·1983,  dont  la 
mollie  si  possible  dans  les  etabltnements  de  l'enseignement  public. 
Dans ce  cadre, une attention particuliere sera  portee au de\'eloppe· 
ment des actions de  fcrmation  pouvant  benefieier aux jeunes filles. 
Les  modalltes  de  validation  des  aequls  pour  la  delivrance  de 
cllpl6mes  nationaux  seront  determin6es  par  decret  du  ministre  de 
l'education  nationale,  contresigne  le  cas  echeant  par  Jes  mlnistres 
de  tutelle  des  organismes  de  formation  concernes. 
Les  mu.nicipalites .seronl  invitees  1  mettre  en  place  des  commis-
sions  • seize  i  db-butt ans •  destinees  i  jouer un  r61e  moteur dans 
l'aceueil  des jeunes, la  mise  en place  des  permanences  d'aocueil  et 
d'orientation et le developpement des  cycles de  formation. 
.. 
Lea  dispositions  de  Ia prisente ordonnance  permettent plus  partl-
euUerement  de reallser  les  objeetlfs sulvants : 
1.  Cel  Jeunes  ser-ont  aecueillis  dans  des  permanences  d'accuell, 
d'tnformation et d'orienlation, eta.blies au sein d'or&anlsmes exlstants. 
Les  Jeunes  de seize  i  dix·hult ans tans qualification  qui se presen· 
teront t  I'Aeence natlonale pour l'emplol seront aec:uelWs  et dlriges 
Yers  ces permanencea. 
L"Btat  apportera  son  eoncours  financier  aux  actions  d'aecueU. 
d'lnformation et d'orlentation, dans 1e  cadre de conventions eonclues 
avec lei eollectlvltes locales, lea ttabllssementa publici d'lnformation 
et d'orlentation,  lea  6tabliuements et  or&anlames  de  formation .t 
lea auoeiaUons. 
Des mlulons locales seront mbes en place, dans un premier temps 
l  titre expirimental, pour apporter aux Jeunea  nne aide  pbu 6ten· 
due,  d~_pas~nt_l'orJutatlon.___profeas1onn.Ue, leur pet'illetltilt -d'eno--
- -rei un  pro  jet d'lnsertlon soc:lale  et professlonnelle, et de le •ettre 
en aeuvre  dans  tous HI aspects  de  vie  quotidlelllle. DI• sulvront 
les Jeunes dans leur ltin6ralre. 
l. Des  staaes  d'orlentatlon  approfondle  et  de  formation  altern• 
aeront  mls  en aeuvre  Jrlce A des  conventions  al&neea  entre  I'Etat 
et des 6tablisHments ou or&anbmes de formation de toutes cate&OrleL 
Da  auront  pour  objectU  prlnclpaJ  aolt  J'ortentatlon  approfondle,. 
aolt l'alde t  l'lnsertlon, aolt Ia pr6paratlon dlrecte l  une qualUieaUon 
profeulonnelle ;  U.S  pourront ttre sueceulfs et eompHmentaires. 
J.  Ces  Jeunes,  uslmlles  l  des  atatlalrea de  Ia  formation  prof .. 
lloaneUe,  aeront  nmuneres  de  faeon  forfaltatre ;  111  eonclue-ront 
un .ecord avec: l'ol'lanlsme reaponuble du ata.ae. 
f. Les  dlapoaltlou  du  code  du  travall  qui  leur  sont  appllcabtea 
pendant ia durie de prilenee dau une entreprlse aont  pncisees : 
une auurance dolt eoUYI'lr lu 4ommaeu qui pourralent aurvenir du 
fait de leur aetMl4 de ataJlalre. 
1.  lA  eomJW  d'entreprlle  ou  un  oraanlsme  6qulvalent · •r• 
eonault6  aur lea modalltea  d'oreaniMllon et de  fonctionnemenl  dea 
fonnatlolll  donnHI  dans  lea  d!ven  Ueux  de  traYIU  poulbles. 
Cet enae-mble de mpures permettra de cr6er de nouveaux moyelll 
pour que lu Jeunea de seize et dbt-aept au puluent trouver,  se~on 
des formules d!venlfiees, une vole d'lnsertlon aoclale et 1a  foranat1on 
A  laquelle 11s ont droit. 
Tel  eJt l'.objet  de 1a  pr6sente ordonnance que  nous  avons  l"hoD· 
..  ur de .oumettre l  yotre approbation. 
Veulllez  aar6er,  Monsieur  le  Pr6sldent.  !'assurance  de  notre 
profond respeet. 
Le Prfsident cle 1a Republique, 
Sur  le  rapport  du  Premier  ministre,  du  ministre  delegue 
aupru du  ministre  de  l'economie  et  des  finances,  charge  du 
bud&et,  du  ministre  de  reducation nationale  et du ministre  de 
la ·formation  professionnelle. 
Vu  la Constitution,  et  notamment  son  article  38 ; 
Vu  la  loi  d'orientation  n•  82-3  du  6  janvier  1982  autorisant 
le  Gouvernement,  par  application  de  !'article  38  de  la  Consti· 
tution,  l  prendre  des  mesures  d'ordre  social ; 
Vu le code du travail ; 
Vu  le code  rural ; 
Vu  Ia Ioi  n•  '11·577  du  16  juillet 19'71  d'orientation sur l'ensei-
pement technolocique; 
Vu  1a  loi  n•  8~526 du  12 juillet 1980 relative  aux  formations 
professionnellea  alternees  organisees  en  concertation  avec  les 
milieux  professionnels  : 
Le  Conseil  d'Etat entendu; 
Le conseil des ministres entendu, 
Ordonne  : 
Art.  1"'.  - La  qualification  professionnelle  et  l'insertion 
1ociale  des  jeunes  gens  et jeunes filles  de  seize  l  dix-huit  ans 
constituent  une  obli&ation  nationale.  L'Etat,  les  collecti•·ites 
locales,  les  itablissements  publics,  les  etablissements  d'ensei· 
gnement,  les  associations,  les  organisations  professionneaes, 
ayndicales  et  familiales  ainsi  que  les  entreprises  y  concourent 
par la mise  en  ceuvre  des  actions  ci-apres  : 
1. Des  actions  d'accueil,  d'information  E't  d'orientation.  Elles 
ont pour objet,  notamment,  d'informer  les  jeunes sur les  possi· 
bilitU  d'entr'e en  formation  et  de  proposer  i  leur  choix  un 
proceuua  d'insertion  sociale  de  qualification  professionnelle ; 
2.  Des  actions  d'orientation  approfondie  ayant  pour  objet 
d'aider  ceus  •ea  jeunes  dont  !'orientation  presente  des  diffi· 
cult&  particuli~res i  choilir lea  v9ies  les  plus  appropriees pour 
leur  pe~~mettre  cJ•acqu6rir  une  qualification  professionnelle  et 
d"•urer aiDii  leur insertion  sociale ; 
3.  De1  actions  cle  formation  alternee  ayant  pour  objet 
l"acquilition  cl"une  qualification,  la  preparation  ~  un  emploi 
et l'inlertion aoeiale ; 
Art.  2.  - lAs actions  definles  l  )'article  t••  s'adressent aus 
jeunes de •eize l  dis-huit  ana  qui,  ne ae  trouvant  pas  en c:ours 
cle  aeoJarite,  ae aont lia ni par un  contrat  d'apprentissace,  ni 
par -un  eontrat cJe  travail. 
Actions tl'accuell. lfinformatlon et cl'or1entatlon. 
Art.  3.  - Le  Utre  IV du livre IX clu  code  du  travail  est 
complete par UD  article L.  ~5  ainai  redig~ : 
Artiele L. M0-5. 
Le  fondl  de  Ia  formation  profeaslonnelle  et de  Ia  promotion 
IOciale  peut,  en aus  da mialiona  definies  i  l'article  L.  M0-4, 
•urer 1e  financemeat des actions definies au  1• de  l'artiele 1• 
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Art.  4.  - Lea  conditions  dans  lesquelles  l'Etat  participe  l 
la mile en ceuvre des  actions dHinies au  1 de l'article t••  aont 
f.ixees  par des conventions conclues avec lea  collectivit~s locales, 
lea  ~tablissements  pub\ics  d'inforrnation  et  d'orientation,  lea 
6tabliaaements  et  organismes  de  formation  et  les  associatioDJ. 
Ces  conventions  determinent  les  conditions  de  )'installation 
du fonctionnement : 
- de  permanence  d'accueil,  d'information  et  d'orientation 
ouvertes  aux  jeunes vises a l'article 2 ; 
- de  missions  locales  qui  ont  pour  objet  d'aider  les  jeunes 
l  resoudre  !'ensemble  des  problemes  que  pose  leur  insertion 
sociale et pro!essionnelle notamment par les actions mentionnees 
au 1 de I'  article 1"'. 
Elles  fixent  en  outre  les  limites  dans  lesquetles  I'Etat  partl· 
cipe a Ia  couverture des depenses  d'installation et de  fonction· 
nement afferentes a ces actions. 
TITRE  D 
Stages  cforientation  approfondie  et  de  formation  alternfe. 
SECTION 
Dispositions  communes. 
Art.  5.  - Les  stages  d'orientatian  approfondie,  comportant 
~ventuellement une  ou  plusieurs  periodes  accomplies  en  entre-
prise,  et  les  stages  de  formation  alternee  sont  des  actions  de 
preparation  a Ia  vie  professionnelle  au  sens  du  1•  de  l'ar· 
ticle  L.  900·2  du  code  du travail. 
Les  conditions  dans  lesquelles  l'Etat  s'associe  l  la  mise  en 
«euvre  de ces  stages sont definies  par des  conventions  conclues 
avec  les  etablissements  et  organismes  mentionnes  a l'article  9. 
L'Etat  apporte  son  concours  au  financement  de  ces  stages 
dans  les  conditions  definies  au  titre  IV  du  livre  IX  du  code 
du travail. 
Art.  6.  - Lorsqu'ils  participent  aux  stages  prevus  l  l'ar· 
ticle 5,  les jeunes sont assimiles a des stagiaires de Ja  formation 
professionnelle.  ns  beneficient  d'une  remuneration  forfaitaire 
l  la charge  de  l'Etat  dont  le  montant est  fixe  par decret.  Les 
dispositions  du  titre VID  du  livre  IX  du  code  du  travail  leur 
sont applicables. 
Art.  7.  - Le stagiaire doit conclure  avec l'organisme respon-
sable  du  stage  un  accord  pFecisant  les  modalites  de  ce  stage 
ainsi  que les droits et obligations du stagiaire.  Un decret deter· 
mine  les  clauses  obligatoires  de  ces  accords. 
SECTION  ll 
Stages de  formation  alternee. 
Art.  8.  - Les  stages  de  formation  alternee  associent  dans 
Ia  limite d'une duree maximale de deux ans, selon une progres· 
aion  et une  pedagogie  adaptees a la d.iversite  de situations des 
jeunes,  une  formation  generale  et  professionnelle,  des  c:onnaiJ. 
IInce&  ac:quises  par  l'exerc:ice  d'une  activite  sur  les  lieux  de 
travail et une  preparation l  }'insertion dans la vie sociale. 
Art.  I. - 1M  stages  de  formation  alternee  font  l'objet  de 
eocventlons  conclues  par  I'Etat  avec  des  etablissements  ou 
orgiDWDes  qui  dispensent  l'enseignement  gen~ral ou  technolo-
lique, qui  assurent  1a  formation  professionnelle, ou  qui  prepa· 
rent lea  jeunes l  leur insertion  dans  la vie  professionnelle  et 
aociale. 
La  convention  decrit  le  programme  de  formation  du  1tage, 
dont l'objectlf principal e1t l'aide l  l'insertion ou Ia preparation 
direete  l  une  qualilic:ation  professionnelle.  Elle  prklse  egale-
ment  lea  modalitN  de  collaboration  entre  l'~tablissement  ou 
l'orpnisme  a~ataire et  les  organismes  ou  entreprises  qu'il 
MIOC:le  l  l'actton  de  .formation  au  titre  de  l'exercice  d'une 
aetlriU 1ur lea lieux de  travail. 
Art. 10. - Un dcet determine lea eonditioDJ dans leaquellea 
lea  Cfttific:atl  atteltant  J"accompllssement  regulier  d'un  ltage 
.. Jonaatloa  altern• 1erent,  le  c:•  6eh6ant,  pria  en  compte 
tear robteDUOII  de titnl ou dipl6me1 de l'enaeipement techno-
loclque. 
Art.  11.  - Pendant la dur6e  de sa pr6sence  dan1  une  ent.re-
prise, le 1tagiaire beneficie des dispositions dea  article~ L. 211·2. 
L.  211-4  l  L  212+1,  L  212-8  l  L.  222-9,  L.  225-1  l  L.  23U 
~t  L.  241·1  l  241·11  du  code  du  travall  alnsl  que,  dana  lei 
entreprises agricoles,  des  diilpotitions  des articles  192,  896, WI 
et 1000.1  du  code  rural. 
Les  dispositions  des  artic'les  L.  260-1  l  L.  284-1  et  de  l'ar· 
tide  L.  820-4  sont  applicablea  aux  chefs  des  entreprises  qui 
accueillent cea stagiaires. 
Art.  12.  - L'etablissement  ou  l'organisme  responsable  du 
atage  de  formation  alternee  est  tenu  de  aouscrire  un  contrat 
d'assurance couvrant les dommages qui peuvent aurvenir du fait 
de l'activite des stagiaires. 
Art.  13.  - A  l'issue  des  stages  de  formation  alternee 
les interesses ont  droit au  benHice  des  dispositions  de  !'article 
L. 930·2 du code du travail. 
Art.  14.  - Le  comite  d'entreprise  ou, a defaut,  les  deleguh 
du  personnel  sont  consultes  sur  les  modalites  d'organisation  et 
de fonctionnement des formations  donnees dans  l'entreprise. Jls 
adressent leur avis  motive I  l'autorite administrative competente 
pour  conclure  Jes  conventions  prevues  l  !'article  9,  ainsi  qu'i 
l'etablissement ou  l'organisme  responsable  du  stage. 
L  s  dispositions  de  l'alinb  precedent  sont  applicables  aux 
organismes  qui  tiennent  lieu  de  comite  ct'entreprise  en  vertu 
soit  de  dispositions  legislatives  ou  reglementaires  autres  que 
celles du code  du travail, soit de stipulations contractuelles. 
En ce  qui  concerne les collectivites  locales et leurs  etablisse· 
ments  publics  administratifs,  les  organes  paritaires  prevus  a 
l'article  L.  970·5  du  code  du  travail  sont  substitues  au  comite 
d'entreprise. 
Art.  15.  - Le  Premier ministre,  le  ministre  d'Etat,  ministre 
du  Plan  et  de  l'amenagement  du  territoire,  le  ministre  de  la 
aolidarite  nationale,  le  ministre  delegue  aupres  du  Premier 
ministre,  ministre  des  droits  de  la  femme,  le  ministre  delegue 
aupres  du  ministre  de  l'economie  et  des  finances,  charge  du 
budget,  le  ministre  de  !'education  nationale,  le  ministre  de 
!'agriculture, le  ministre  du  travail,  le  ministre  delcgue  aupres 
du ministre du  temps libre, charge de  Ja  jeunesse et des sports, 
et  le  ministre  de  la  formation  professionnelle  sont  charges, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  !'execution  de  Ja  presente 
ordonnanee, qui sera publiee au Journal officiel de la Republique 
fran~aise. 
Flrit  l  Paris,  le  26  mars  1982. 
Par le President de la Republique : 
Le  Premier  ministre, 
PIERRE  MAUROY. 
l'RAN~OlS MITTERRAND. 
Le m.inistre  d'Etat, min.istre  du Plan 
et tU  l'amenaQement  du territoire, 
MICHEL  ROCAJ\D. 
Le  miniltre de  la  solidarite  Mtionale. 
NICOLE  QUESTIAUX. 
!A ministre  deleQue  aupres  du Premier ministre, 
ministre des droit.! de la femme, 
YVETTE  ROUDY. 
Le  ministre  tUleQtd  auprea  du  ministre  de  Z'economie 
e&  des  finances,  charge  du  budQet, 
LAURENT  FABIUS. 
Le  ministre  de  l'education  nation.ale, 
Le  miniltre  tU  l'aQriculture, 
iDITB  CRESSON. 
ALAIN  SAVARY. 
Le  ministre  du  travail, 
JEAN  AUROUX. 
Le tliniltre tUltgue auprtr du ministre du temps libre, 
ch4rgl de Ia jeune11e et des IJ)Ortl, 
I:DWIGE AVICE. 
!A m.inistre  de  Ia  formation  profellionnelle, 
IIAR.CD. IUGOUT. ·  :Appticati~  de l'onlonnace a• a-m  du a •rs  1182 relltln IUI .....  dlstla6es611111111r 
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et  6 facllitlr leur 1-rtloa  •clall; __..  ...:eraat  II dlsposltlf •'ICCUall. 
d'latorat~aa et ••onentatiDI  -
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.  .  . \  .  -'  . 
--A fin  de faire faoe l  )'Importance du chOnage des 
jeunes de 16 l  18 ans et de leur donner l  tous Ia 
possibllite  d'acquerir  une  fonnation  professlon-
nelle,le gouvemement a d6cld8,1e 9 d8oembre 1981, Ia 
mise en ceuvre d'un programme d'insertion sociale et de 
qualification professionnelle des jeunes gens et jeunes 
filles de 16 l  18 ans dont les bases 16gislatives ont eta 
6tablies  par l'ordonnance n° 82-273 du 26  mars 1982 (1 ). 
·Le gouvemement s'est notamment donn6 pour objectif 
un accroissement des capacites d'accuell de l'enselgne-
ment technique et le developpement de programmes de 
formation en altemance, diversifies et destines a apporter 
qualification professionnelle et insertion sociale aux. jeu-
nes sans emploi (2). 
Cet effort serait inefficace si les jeunes n'etaient mieux 
- informes,  mieux  accueDiis,  mieux  orientes.  L'objet  de 
cette circulaire est de vous  lndiquer 1es  dispositions a 
prendre pour que soient mises en place 1es permanences 
d'accueil, d'information et d'orientation et des missions 
locales prlMJes par l'ordonnance du 26 mars 1982 sur 
l'insertion sociale et Ia qualification professionnelle des 
jeunes de 16 a  18 ans. 
LES PERMANENCE$ D'ACCUEIL 
D'INFORMATION ET D'ORIENTATION 
1. LE ROLE DES PERMANENCES D'ACCUEIL, 
D'INFORMATION ET D'ORIENTAnON 
d'enseignement et de  formation agriooles. services muni-
cipaux, foyers de jeunes travailleurs, travailleurs soclaux, 
etc.  . 
La permanence doit done 6tre assur6e des services de 
oorrespondants de  ces institutions. 
1.5.  Promouvoir avec des organlsmes conventionnes A 
cet effet, des stages d'orientation approfondie destines 
aux jeunes qui ont le plus de difficuH6s l trouver Ia voie de 
leur formation et de leur insertion. 
2.  LES PERMANENCES: 
POINTS DE RENCONTRE 
La permanence doit, en outre, 6tre un lieu de rencontre de 
l'ensemble des instiMions et personnes.citees au 1.4. qui 
contribuent a  l'accueil et !'orientation des jeunes dans Ia 
zone geographique de son ressort. A cette fin, elle pren-
dra l'initiative de les reunir regulit\rement. 
Ensemble, ils contribueront ainsi A promouvoir les inno-
vations n8cessaires face  aux besoins insatisfaits qu'ils 
pourront constater. 
La pennanence devra 6tre A Ia disposition de tous les 
jeunes de 16 A 18 ans a  Ia recherche d'une formation ou 
d'une orientation. Bien entendu, les organismes et servi-
ces assurant dl!ja des tAches d'accuen, d'infonnation et 
d'orientation devront poursutvre leur activite. La penna-
nence les aidera dans leur tAche, complt\tera leurs efforts 
et traitera en priorite les cas des jeunes qui rencontrent 
les  pennanences dolvent rempftr les tAches  des difficuttes particulit\res pour leur insertion sociaJe et 
auivantes :  professionnelle. 
1.1.  Etre une adresse et un num6ro de telephone large- Les services de I'  ANPE continueront d'accueillir les jeu-
ment d"lffus6s oil les jeunes peuvent trouver un personnel  nes sans formation professionnelle sanctionnee par un 
d'accueil cisponible pour les ecouter et qualifie pour les  cfapiOme,les inscriront comma « demandeurs d'emploi de 
orienter; une adresse et un num6ro de telephone aussi  molns de 18 ans en instance de fonnation .. et les met-
pour les organismes de formation ou les associations qui  1ront en relation avec Ia pennanence d'accueil et d'orien-
s'adressent aux jeunes.  tation Ia plus proche, des que celle-ci sera mise en place. 
1.2.  Aider le jeune A definir un processus de formation  les centres c:Fmformation et d'orientation de 1'6ducation 
-qui peut 6tre, soft directement une formation a\ ooe qualifi- · nationaJe (CIO) dolvent porter une attention toute particu-
cation professlonnene. soit un itln6ralre plus complexe,  ·  lk)re au cas des 61t\ves en d"lfficult6. En liaison avec les 
lncluant au pr6alable une p6riode d'OI1entatlon approfon- ·  _· · 6tabllssements, ns aJderont ces jeunes l  r6Mchlr lleur 
.die ou un stage d'insertion soctaJe.  -·  ·  ___  ~; :  .;_:avenlr professionnel et 1es lncHeront l  poursulvre une 
· -·1.3.  Domer aux ]Efunes des ·infotmaftons trts ptcises  · .  fonnaUon, _sl PQSSible dans Je cadre scolaire, sinon dans 
sur tes formations exlstantes,1es guider  vers 1es organts- .,  ~ _. ,  •. le disposltif de .formations altem6es. Le jeune, dans ce 
mes et 1es programmes de formation qui leur oonv1ennen1  · _ .  demier cas,  dolt b6nllficier des services de Ia perma-
- le mieux. en particulier, dle~r  l61argir l'orl-tion  et ~  ~ - •. :nence  •.  u_  ~-- - :  - '  '  •  •  • •  •  -
les fonnations offertes aux jeunes tmes en we  d'une plus  .:  •·- .  : 
grande diversification de leur acc61tl•emplol.  .  ·  -·  .  ·!  .  :.  --~ .~ If.·  - _  _  ~  - •  ..  , 
1.4~.  Offrtr au jeune qui s'y prts ente 18 J)C)SSibiM ~_j~  __ ::t ;t.  LA •sE  EN PLACE DES PERMANENCES 
Intervention coordonn6e de dlver8es lnslltutlona ex~s~ane-.-, ,_;!  __  ~it--- :.  •.• '- ~  ;  . -- ... •..  .  "" .  ·.  '  .. 
- tes  -~' actuel1ement dispe~  : Agence ~~-'polJt.  ~; ·.1\it.ea ~~~  cr~~'  d'~  et_d_'o_r1enJB-_ 
1'emp1o1 lANPE),  Centre d'Jnformation  et d'orlel ttat1on  ·  ....  ,.~BOnne  seront pas cr66es de toutes pl6ces : elles devront 
.  (CIO) et Groupement d'MabftssemeniS (GRETA), Centre  .  ·  ..;·e
9appuyer eur des -organlsmes  publics ou  pr1v6s  exls-
- d,.mfonnation jeunesse (CU), Association pour Ia forma-:.:~:  ~~~tants.-Dans  chaque zone-dont n  vous revtent. en accord 
·-11on·-professiOMeHe- ~~J!.fAFPA)i  -cham~:~~«YBCJelrifJII  de_'d6partement. ded6finir le contour en 
consulaires,  associations  sp6clals6es, ~  · -~nombre  de jeunes conoernttsetde 1a situation 
(1)u18Xtecler~estputM•JCMb•llwt~oa~w.  _  .  --~·locale  ~ ~~~·  vrne.  agglom6ration,  district scolaire, 
·  f2J Clt'cuWre du s  ftvrler 1Pfl2 du ,..,_  •  ..  Fotmllllon ~fltJ  tn·  ·  · bassin d emplot-un organisme sera dlarg6 de cr6er en 
ne/le.  .  .  _:  .  :  ·-.  •· son seln une pennanence.  ·  ·  -VOus detenninerez cet organisme (agenoe pour l'emploi, 
Clb et GRETA. mairie, CLJ, foyer de jeunes travaiUeUI'$, 
association  ... ) en  fonction des capacit6s  et de l'exp6· 
rience deja acqulse en  Ia matiere,  en accord avec les 
collectivlt8s ~es  et aprts  consultation des dnklistra· 
tions et organisrnes priv8s oonoem6s. 
Une seule perrnarwince sera cr86e dans chaque zone. A 
chaque fois qu'il sera possible, son personnel sera mlxte.  . 
Las communes devront jouer un r61e d'impulsion dans le 
dispositif d'orientation,  d'insertion et de fonnation  des 
jeunes. 
Elles sont invitees l  mettre en  place une convnission 
charg6e d'examiner les initiatives susceptlbles d'am61io-
rer l'insertion soclale et professionnelle des jeunes. Vous 
engagerez les responsables des administrations de  I'Etat 
et des organismes publics a  apporter leur ooncours 8UX 
initiatives que pourraient prendre en  cons6quence les 
61us. 
Lea difficult6s auxquelles pourraient doMer lieu Ia mise 
en muvre des pennanences devront 6tre soumises au 
ml~re  de &a Formation professionnelle qui les exami-
ners· en liaison avec Ia cellule • programme 16 A  18 ans • 
cr66e auprts de Ia Mission nationale de lutte pour l'em-
ploi. 
4. DES IISSIONS LOCALES 
Dans des zones oU les problemes d'insertlon des jeunes 
sont particul*ement aigus, seront mises en place Al'ini-
tiattve des collectivit6s locales, des missions locales pour 
l'insertion soclale et professionnelle des jeunes. Dans un 
premier temps, une cinquantaine de ces missions seront 
a66es, dans des conditions particulieres et selon une 
proc6dure d6finies en annexe. 
leur  rOle reprend e\ 61argit celui des permanences d'ac-
cuell, d'inforrnation et d'Oiientation des jeunes de 16 6 
Soit a  !'initiative des communes, soit A  celle du prefet de  18 ans auxquelles ces missions se substituent lorsqu'el-
departement, des seances de travail devront reunir ''en- 1es existent 
semble des organismes publics,  municipaux et priv6s,  Elles sont plus ambitieuses quant au nombre de jeunes 
interess6s par l'insertion des jeunes.  concernes : enes doivent accuelllir et m6me contacter, 
Ces reunions auront pour objet :  soit directement, soit par l'intermediaire des organismes 
- d'evaluer le$.besoins;  existants, tous 1es jeunes de 16 ans et plus qui ne sont ni 
- de faire l'inventaire des moyens;  scolaristts, ni en apprentissage, ni titulaires  d'~.:~n emploi 
- de proposer des initiatives; ·  permanent et en priorM les jeunes chOmeurs. 
- de cr6er ou de renforcer le tissu de relations entre  Elles suivent les jeunes pendant leur p6riode de forma-
las partenaires ooncemes par !'insertion des jeunes.  tion; elles les aident l  construire un itin6raire d'insertion 
Au vu des resultats de ces reunions, les pr6fets de  depar·  sociale et professionnelle et en assurent 1e suivi. Elles 
tement vous transmettront une liste de propositions~pc·  sont un relais entre le jeune et 1es organismes de forma-
compagnee de I'  avis de Ia commission d'orientation e1 de  tion. 
Ia fonnation  des jeunes,  constituee  au  sein du comit6  Elles se preoccupent de !'ensemble des problemes d'in-
departemental de Ia fonnation professionnelle. Ceci vous 
permettra de choisir et d'etablir Ia liste des organismes  sertion sociale qui se posent aux jeunes: vie quotidienne, 
supports  des perrnanences  d'accuell,  d'infonnation et  logement. loisirs, sante, etc. 
d'orientation que vous deVez arr6ter pour 1e 31  rnai 1982  Elles recherchent, en relation notamment avec I'ANPE, 
apres avis du comite regional de Ia formation profession- Jes organismes de formation et les employeurs, des re-
nelle.  ponses in6cfrtes aux prob~mes  d'insertion, de formation 
Chaque organisme retenu signers une convention avec  et  d'emploi qui se posent localement aux jeunes. 
1e prefet de region, representant I'Etat. Les collectivites  Chaque mission  locale  est constituee  par une  equipe 
locales seront associees a  cette convention lorsqu'elles  technique pluridisciplinaire, compos6e A partir des per-
apporteront un concours financier au fonctionnement de  sonnels ~  I'  Education nationale, de I'  ANPE, de I'  AFP  A. 
Ia pennanence.  des travailleurs sociaux, d'animateurs, etc. Ces person-
Pour vous permettre d'aider A 1a mise en place de.ces  nels paurront Atre soit A  temps plein, soit a  temps partie!. 
permanences, une enveloppe financi~re Indicative vous  Les missions devront, bien entendu, travainer en lrtroite 
sera notifi6e dans les plus brefs d61ais par le ministltre de  ·liaison avec 1es municipalitlts. 
Ia Formation professionnelle.  . l.e pr6fet de rtgion transmettra les dossiers de creation 
Elle sera calcul6e en fonclion du nombre des sorties du  de  miSsion locale accompagn6s de  I' avis du oomit6 regio-
systlMne scolaire l  16 et 17 ans et de Ia  situation de  _nar de  Ia forination  professlonnelle a M.  Jean  Saint-
l'emploi dans  votre region.  ::  ,  .  _  _.  __  .:  .  -· Geours, Mission nationale de lutte pour 1'emp1oi, 72, rue 
Sur Ia base de cette envetoppe, vous_devrez alder-._  ,- __  : ~ya~~7£ROOParis.  -·  - . 
financement des permanenoes. Le montant de J'aide de-;~.·  :;-.,.~Toide tnfoftriidiOn eompl6mentalre pour 1es missions to-
vra s'appr6cier  .en fonction de !'importance de Ia popu1a-. :  ;_· . .·:c&les pounont lire obtenues auprts de cette mission. 
tion concemAe, des proje1s qui vous seront scunls  et  des 
besoins ditf6rerlci6s en moyens compl6mentaires qu'lls : 
feront apparaltre.  .  - .  .  '· 
Ceci dolt vous permettre Je 31 mal procha1n (fantf.er en _ 
mArne temps que Ia llste des organlsmes supports des  -. -
permanences. une pr6vision de repartition de cette enve- ..  _ 
loppe. Vous devrez falre parventr cet ~au  minis-__ 
ttre de Ia Formation pro18sSIOnne11i 8CCornpagn6 tvan- ... 
tuenement de  demandes compl6mentalres justifi6es  •. 
,  .  Ce mlnlstme, aprtts consultation des Jnstances plao6es  _ 
~.  ..  : aupn)s de  lui, vous notifiera~  ~~G.Jrnois  dajulrlte -•- _ 
rnontant dtfinltlf de votre enveloppe. Cette notificafton  · 
· vous  perrnettra  de  conclure  des  le mols  de juin les 
conventions necessaires lla  mise en place du disposftif 
d'accuell, d'infonnation et d'ortentatlon. 
Le Premier mlnlstre, 
Pierre MAUROY LES MISSIONS LOCALES 
1.  MODEDEFONcnDNNEMENT 
A !'initiative d'une CQIIectivtte locale ou d'un groupement 
de communes, Ia mission sera constltu6e de pr6Mrence 
sous Ia forme d'une association, pr6sldt.e par le reprfl-
sentant de Ia collectivlte ou du groupement de convnu-
nes.  Cette association assure l'orientatlon g6n6rale de 
l'action, en associant l'ensemble des partenalres concer-
nes : ltlus, organismes publics (agence locale pour l'em-
ploi, centre d'information et d'orientation, GRETA. AFPA, 
chambres  consulaires),  representants  des administra-
tions  interessees,  les  partenaires  sociaux,  1es centres 
d'infonnation jeunesse, foyer de jeunes travailleurs, club 
de prevention et associations spltcialisees, organismes 
HLM,etc. 
L'association se dote d'un organe de direction qui com-
prend les principaux partenaires qui contribuent au fonc-
tionnement de Ia mission. 
2.  MOYENS 
a)  Personnel 
l'equipe technique de Ia mission locale sera compos6e 
d'hommes et de femmes, soit rtmuneres directement par 
!'association, soit mis a  sa disposition gratuitement par 
leurs employeurs. 
les modalites salon lesquelles un membra de l'equipe 
technique sera mis gratuitement a Ia disposition de Ia 
mission  locale  par son  employeur feront  l'objet d'une 
convention particuliere n8goci6e a  1'6chelon dtkentrali~ 
approprie  entre  l'employeur et  !'association.  Cette 
convention precisera le temps de travail consacre a Ia 
mission  locale et les conditions dans lesquelles l'inte-
resse  conservera  des relations  sutvies  avec  son  em-
ployeur d'origine. En ce qui conoeme les personnels des 
administrations ou lttablissements publics, les modaiMs 
selon lesquelles ces dispositions seront mises en ceuvre 
feront l'objet d'instructions particulieres des ministbres ou 
etablissements publics concemes. 
b)Financement 
La participation de Ia collectivit61ocale lnitiatrice (aides du 
conseil gltneral eVou du conseil mgional comprises) aux 
frais de fonctionnement (personnel mis gratuitement a  Ia 
disposition de Ia mission locale non cornpris) ne pouna 
6tre infltrieure a  50 %. 
Dans le cas des villes incluses dans le programme de 
developpement social des quartiers at des zones rurales 
incluses dans des programmes de d6ve1oppement rural 
ou en profonde transformation (grands chantlers), Ia par-
ticipation des collectivit9s locales (aides du consen g6n6-
ral eVou du conseD reglonaJ) aux frais de fonctionnement 
(personnel mis gratuitement lla  disposition de  Ia mission 
locale non oompris) pourra 6tre inf6rieure 650 % avec un 
mlnim001 de 25 %. 
Le pr6fet de r6gion  passers avec  l'assocfation une 
convention pr6voyant une subvention de fonctionnemant 
forfaitaire sur le Fonds de Ia formation professionnelle. 
Par aDieurs,  H conviendra de rechercher des flnance-
ments complltmentaires aupr6s des Jnstitutions concer-
n6es par les probllmes de 11nsertlon BOCiaJe et protes.. 
slonnelle des jeunes. 
les actions d'orientation approfondle feront fobjet de Ia 
convention particuli~re pr6vue l cet effet. 
Annue 
3. PRoctoURE  . 
Le c:louler de candidature  comprendra 
- un rapport lntroductlf exposant les motifs at  1e descrip-
tlf du proJet, et  le nombre de  jeunes concem6s; 
- les projets de statuts et de rtglement int6rieur de I'D-
sociation; 
- Ia liste des partenaires associ6s au projet; 
- le nom et  les qualit6s de  l'anlrnateur de 1'6quipetechnl-
que et Ia composition envlsag6e se1on les profils de 
comp6tence. et 1e slatut (r6muner6 ou non par !'asso-
ciation); 
- le budget pr6vlsionnel de l'opltration en annee pleine 
et les financements aoquis; 
- le montant global de Ia participation de Ia collectivit6 
locale et le montant de Ia subvention demand6e. 
II  est adress6,  par Ia collectivittt  locale  initiatrice sous 
couvert du pr6fet de region, avec l'avis du cornltlt r6gional 
de Ia formation professionnelle, ou de sa d616gation per-
manente a  M. Jean Saint-Geours, Mission nationale de 
lutte pour l'emploi, 72, rue de Varenne-75700 Paris. A sa 
diligence.  les candidatures  des villes  incluses dans  1e 
programme de cteveloppement social des quartiers se-
ront soumises pour avis Ala commission de dtNeloppe-
ment social des quartiers. 
Le dossier est instruit par Ia cellule  cc programme 16 a 
18 ans • constituee au sein de Ia Mission natlonale de 
lutte pour l'emploi, qui decide de Ia suite a donner au 
dossier et propose le montant de Ia subvention. 
Les cr6cfrts affectes a  chaque operation seront determi-
nes puis delltgues salon Ia procedure de droit convnun 
par le ministere de Ia Formation professionnelle au prefet 
de region qui signera Ia convention. Mi ..  In lllace d'ua prog1'81111118 Ill fonnatl• altera6el pour Its Jeanes de 1& ii18IDI (clrculllrll 
11u •lalst6re de Ia Ftndalpnafesslo-lle  a• 5&8 du I tnrler 1182 et .-1105 du 1•1vr111•). 
La doCIIIent publl6 ci-de110111 rtau1te dll'lattgratlon dan II clrculalre du 8 f6wrler 1112. 
des directives ~t.elllllm_._  daDs II  clrculalrl du 1t  nrii1B. 
\ 
L 
e conseil des ministres du 9 d6cernbre 1981 a arrlte 
diverses mesures propres a  modifier profondement 
des 1982 les conditions d'entr6e des jeunes de 16 A 
18 ens dans Ia vie professionnelle. 
Ce programme sera complete prochainement par d'au-
tres mesures visant les jeunes de plus de 18 ans. J'ai 
estime essential de vous faire part dts maintenant des 
dispositions prises en faveur de Ia formation des jeunes 
gens et jeunes filles Ages de 16 il 18 ans, auxquelles le 
gouvemernent attache le plus grand prix. 
II s'agit en particulier de mettre en place rapidEmlent un 
dispositif nouveau qui permettra d'offrir en priorite il Ia 
rentree 1982, une possibilite d'insertion professionnelle 
et sociale a  Ia population des jeunes de 16 a  18 ans qui 
ont quitte l'ecole sans avoir beneficia d'une formation 
professionnelle et qui n'ont pu trouver un emploi. 
L'acquisition par ces jeunes d'une formation profession-
neUe  les conduisant il une qualification  est le premier 
objectif de ce dispositif nouveau. En les laissant sortir du 
systeme scolaire sans leur procurer ce bagage essential, 
Ia societe tout entiere a contracte a  leur egard une dette; it 
est de notre devoir, comme de notre inter6t, de Ia com-
bier. 
Cet objectif doit etroiternent s'articuler avec le souci de 
preparer  ces  jeunes a des  metiers  et a des  activites 
pouvant debaucher aussi rapidement que possible sur 
l'emploi. II doit done Atre etudie en fonction des perspecti-
ves de developpernent regional. 
La  mise en  place  d'un tel  dispositif est necessaire  et 
urgente,  mais il est neanmoins  important de  rappeler 
que: 
1.  La  solution fondarnentale du problltme se situe en 
amont, dans une profonde renovation du systeme educa-
tif, illaquelle se consacre dlts maintenant le ministltre de 
I'Education  nationale.  Diverses  mesures  pr6cises  ont 
deja ete prises en ce sens; elles concernant particuliere-
ment le renforcement des moyens des etablissements 
d'enseignement technique,  le relevement des bourses 
versees aux eleves de troisieme annee des lycees d'en-
seignement  professionnel,  Ia  r6novation  du  cc pare-
machines•. 
2.  Ces mesures que le gouvernement met en ceuvre 
sont en cons6quence de nature transitoire : au fur et a 
mesure que Ia renovation 9voqu6e au paragraphs pr6c8-
dent aura porte ses fruits, elles auront vocation a  devenir 
secondaires et il  ne toucher qu'un nombre de  plus en plus 
faible de  jeunes. (  ...  )  . 
(L.es fondemenls iJrldlques du progi'IJifJtntJ ontlllt posls par fOfdon-
nance ,.  82-213 du 26 mars 1982 publlfle en prern/INe partie de ce 
dossier. Les quelques points sur lesquels le gowemement n'a pas 
amJtl de posJtJon dlfinltive fetont /'objet de directives oompllmeutai· 
IN. Une Instruction' technique partJculi8re est  OOI1S8CI'N aux actions 
d'lnsertion  lfllevtlnt  plus  spScislement  des  minisMres  de 
Ia SolidatiM natJonale et  de IIJ Jeunesse  et  des Sports.) 
Mais Ia mlse en  CBtNre d'un tel programme n'est pas 
seulement affaire de textes.  Ella passe d'abord par Ia 
mobilisation des administrations et des partenaires so-
ciaux llaquelle il est irxfaspensable et possible de proce-
der sans retard. 
Les indications qui sutvent sont dlts maintenant suffisam-
ment precises pour vous permettre de l'engager r6solu-
ment. 
1.  PRINCIPES G~N~RAUX  DES FORMATIONS 
ALTERN~ES 
1.1.  Les formations altemees constituent un projet pe-
dagogique global qui associe,  dans un mime mouve-
ment, des sequences de formation gltnerale et th6orique, 
dispensees  par  un  organisme  de· formation  agrM et 
conventionne,  il des sequences  de formation  pratique 
assurltes en  vraie grandeur sur  un  lieu  de travail.  Un 
double courant de coordination est organise entre ces 
sequences convenablement equilibrees. 
1.2.  S'adressant a des jeunes de  16 a 18 ans,  sortis 
sans qualification pour des raisons diverses du systtme 
scolaire, ces formations altemees ont ici pour fonction de 
leur donner sous une forme nouvelle Ia possibilit6 et 1es 
moyens de retrouver l'acces a Ia formation,  en tenant 
compte  de  leur situation,  c'est-a-dire en  leur donnant 
simuttanement les moyens d'une premiere insertion dans 
Ia vie sociale. 
Les formations altemees doivent Atre !'occasion de met-
tre en place des actions concretes pour remedier a  Ia 
non-adaptation des choix professionnels des jeunes filles 
ilia realite du marche du travail et pour favoriser Ia mbdte 
des formations et des emplois. 
1.3.  Les situations des jeunes concernlts sont pourtant 
diversifiees.  Un  certain  nombre  d'entre  eux  pourront 
s'engager directement dans des formations profession-
nelles  altemees conduisant il des  qualifications;  pour 
d'autres, cette operation devra 6tre preced9e d'une pe-
riode prealable plus ou rnoins longue les amenant il de-
terminer leur projet professionnel, il  surmonter leur situa-
tion d'echec scolaire, il rltapprendre certains mltcanis-
mes de base fondamentaux, a  trouver Jes bases d'une 
insertion sociale reussie; entre ces deux catltgories, exis-
tent des situations intei'Jll8diaires. 
Aussl, Ia duree deS formations altemees sera-t-eUe mo-
dul6e.  Elle pourra aller de six mois -&  deux ans. Cette 
diversite ne dolt pas masquer Ia continuite n6cessaire du 
processus. 
La modulation des dun~es des formations aftemees en 
fonctlon des situations diversifi6es des james devra se 
faire a partir du prtnclpe sutvant lequel tous les jelJnes 
impliques dans le processus des formations  atternltes 
devront se voir offrir Ia  posslbilit8 de s'engager,  l  un 
moment ou l  un autre, dans une formation pouvant 1es 
conduire a  une qualifiCation. 
II y aura lieu  de distinguer pour attelndre  cet objectif 
plusieurs cas de figure pour tenir compte de Ia dlversit6 
des situations des jeunes susoeptlbles de bttnMicier du 
disposttif :  ·  --
•  Certains jeunes pourront directement,ll'issue de leur 
contact  avec  Ia  permanence  d'accueil-information-
orientation, ben~ficier  d'une formation qualifiante. 
.....,. •  D'autres seront amen6s a sulvre  au Jrialable une 
formation du type des stages d'insertion existant actueUe-
ment dans le cadre du Plan Avenlr Jeunes, compte tenu 
des difficuttes sc:olaires et  soclales qu'ils ont rencontr6es. 
•  Un troisieme type de jeunes se trouve dans une situa-
tion intermediaire : ¥n5  6tre dans celle les amenant l  un 
stage  d'insertion pfoprament dit,  lis ne  sont pas pour 
autant, faute de d6finition sufflsante d'un projet protes-
sionnel et social, en mesure de rentrer lmm6diaternent 
dans une formation qualifiante. lis pourront alors b6n6fl-
cier, ainsi quele pr6vott l'ordonnance du 26 mars 1982, 
d'un stage d'orientation collective approfondie de quel-
ques semaines pour les aider a  dlttenniner leur choix. 
Ce systtme de  stages  d'orientation  approfondie,  qui 
constitue une novation importante du nouveau dispositif, 
fera l'objet d'instructions particuli&res, afin que l'objectif 
qu'il poursuit oomme  les modalit6s de fonctionnement 
qu'il nltcessite soient bien clairs aux yeux de tous. 
1.4.  Les fonnations attemltes doivent en effet avoir pour 
objet de conduire a  une qualification reconnue. 
C'est une novation importante de ce dispositif. Elle rompt 
avec l'une des pratiques les plus criticables des anciens 
pactes pour l'emplai. EJie demande une adaptation im-
portante de l'action des organismes formateurs. Elle est 
une des garanties que le dispositif nouveau ne reproduise 
pas de simples • stages-parking •. 
Alors  que  dans le Plan  Avenir Jeunes,  les stages de 
qualification conduisant a  une qualification reconnue sont 
encore tr8s minoritaires, il convient de prendre des main-
tenant toutes les dispositions nltcessaires afin que, dans 
le cadre du developpement des fonnations alt&rMes, cet 
6tat de fait, n6 de pratiques ant~rieures, soit invers6 pro-
gressivement. 
De plus en plus, ces fonnations attemees devront aboutir 
soit a un diplOma d'Etat, soit a  un titre homologue, soit 
encore a  une qualification reconnue par une oonvention 
collective de branche professionnelle. 
Vous veRierez ace que l'affinnation de cette tendance se 
concrittise  reellement,  6tant  entendu  qu'une  certaine 
souplesse doit Atre preservee, en particulier pour 1es for-
mations ublisant des technologies et des aptitudes pro-
fessionnelles innovantes et des formations adapt8es et 
qualifiantes pour l'emploi. 
1.5.  Les procedures amenant a !'acquisition de cette 
qualification pourront faire notamment appel au systeme 
des unites  capitalisables  pluridisciplinai~. Lorsqu'un 
jeune n'aura pu, ll'issue  de Ia formation artem6e, obtenir 
Ja quaflfication mentionn6e ci-dessus, i1 b6nefic:iera utt6-
rleurement d'une prioriu. d'acc6s Ala fonnation pour ter-
miner son cursus et obtenlr sa qualification. 
L8 systeffie de validation des acquis fait ll'heure  actuelle 
De  meme,  1es  rotations  entre  differentes tAches  dans 
l'entreprise  devront  etre  syst8matiquement  encoura-
gees. Les periodes en entreprise ne devront 6tre ni trop 
courtes, car U  ne s'agiraJt alors que de vlsltes d'entrepri-
ees, ni trop tongues, car l'altemance n'iwralt aJors plus de 
sens pour Ia formation. Le principe de plusieurs p6riodes 
(au minimum deux pour les stages de molns de hutt mois, 
au minimum trois pour les stages d6passant cette duriHt) 
serapos6. 
La proportion globale de ces p6riodes dans Ia formation 
ne devra pas exceder 50 %, n1 se situer en dessous de 
30 % du temps total de formation. 
La proportion des periodes en· entreprise par rapport aux 
p6riodes dans l'organisme de formation sera de l'ordre de 
30 o/o pour Jes stages  de qualification et de l'ordre de 50 % 
pour les stages d'insertion; Ia r6partition de ces periodes 
pourra 6tre differente suivant 1es moments du stage afin 
que cette regie g6nerale pujsse Atre adaptee aux situa-
tions p6dagogiques ooncr~tes  de chacun des stages. 
Cette proportion  qui doit pennettre simuttanement une 
attemance effective tout en conservant !'importance pre-
miere donn6e a  l'objectif de fonnation assign~  au disposi-
tif, sera appreciee globalement, c'est-a-dire en prenant 
oomme unit~ les semaines de formation. 
1. 7.  La reussite des formations alte~s  depend, pour 
une large part, de /'articulation  faite entre periodes en 
entreprises  et  periodes  en  organismes  de fonnation. 
Lorsqu'il n'y a que simple juxtaposition entre les deux, Ia 
majeure partie du benefice Mucatif qui peut lttre tire de 
cette altemance est perdue. 
L'organisme de formation  responsable  de Ia formation 
attemee devra done n6gocier avec l'entreprise d'accueil 
un cahier des charges comportant notamment les indica-
tions precises sur : 
- les tAches qu'auront a  occuper las jeunes dans !'entre-
prise; done l'optique doit 6tre clairement Ia formation et 
non Ia seule production; 
-le systeme  de suivi  du  jeune  dans  l'entreprise par 
l'intermediaire d'un • Meur .. et les modalites de !'inter-
vention des representants des travailleurs; 
- Ia possibilite pour les fonnateurs de pouvoir rencontrer 
les jeunes au sein de l'entreprise et parallelement pour 
les • tuteurs • de collaborer avec las fonnateurs pendant 
les p6riodes oU les jeunes sont dans l'organisme de for-
mation. 
Ce cahier des charges permettra en outre un contrOie par 
l'autorit~ qui conclut Ia convention avec l'organisme de 
formation. 
2.  LESP~RESDELAFORMATION 
ALTERNEE 
l'objet de discussions avec le minlstere de I'Education  2.1. 1.es orlianlsmes dispensateurs de  fonnatlon · 
national& et les autres ministeres concem6s.  11 conviendra d'apporter beaucoup de soin a  Ia mobilisa-
De mArne. Ia Commission technique d'homologation des  tion de tous 1es organismes d~teurs  de formation 
titres et  dipl&nes de l'enseignement technologique verra  dont Ja competence est  reconnue. Cette mobilisation sera 
son activft8 r6activee.  r6solument pluraliste. 
1.6.  ·  Les pttr1odes en entreprise ont pour objactif pa1nci- Conforrn6ment lla  volonte du gowemement de voir 1e 
pal une concr6tisation de compttences et  connaissances  service public ~oo  rOle plus actif dans  Ia realisation de 
en oours d'acqulsition dans I'09lrli51Jl8 ~~qui  __ .. _ cet ~jectif ~  ~~lr:e. ~  ~~z  ~S__ 
· suft le  j8UF18. ElleS dolVent &ussi pennettre au jeune  d'ltre  dulqOe  regtdnl'iriipf1C8tf~ maXImum d~  potentael qu of-
mls en  situation  de travan  reel  et aervir de formation  ~~  les. organismes  pu~hcs. de formation  : reseau  de 
80Ciate aux relations de travail; ceta est~  I Educa~.  na~  de 1  Agricuf!u~· a~  orga~lsrnes 
n6cessaire pour 1es jeunes qui sont le plus en dtfficutt6.  de  fonna~  rms en place sous 16gide d autres manist~ 
Aussi, pour que ces deux objectifs soient atteints, est-11  res, telle I AFPA. 
aouhaitable que las jeunes puissent b6n6ficier de p6rio- Au-deJa de oette implication prioritaire des services pu-
des dans des entreprises d'rfferentes.  blics,  I'  ensemble des  apports possibles des etabHsse-ments de' formation relevant des chambres consulaires 
seront encourages. 
Vous ferez egalement appel aux projets montes, en pro-
pre ou en liaison avec des organismes exterieurs. par les 
collectivites locales, et aux propositions emanant d'orga-
nismes a  but non lijcratif, associations professionnelles 
ou non professionnelles ainsi que d'ecoles d'entreprises. 
Par ailleurs, les collaborations d'organismes de formation 
publics ou prives avec mise en commun de moyens de 
formation, seront encouragees et facilitees et donneront 
lieu a  Ia conclusion de conventions globales. 
Des organismes dont l'objectif premier n'est pas Ia forma-
tion mais qui, dans les faits, y contribuent largement pour-
ront Atre sollicites, en particulier pour des jeunes en diffi-
culte sociale (par example, les foyers de jeunes travail-
leurs, les associations d'education populaire, etc.). 
La reussite des formations altemees repose aussi sur Ia 
competence et Ia motivation des formateurs; une politi-
que de formation de formateurs sera mise en place, des le 
premier semestre 1982, a  !'initiative de Ia delegation a  Ia 
Formation professionnelle et en  utilisant notamment le 
reseau de !'Education nationale. 
Les organismes de formation seront invites a  assurer un 
statut assurant une ~tabilite aussi grande que possible a 
leurs formateurs. 
Dans tous les cas ou il ne pourra par lui-meme assurer 
l'ensemble des formations prevues pour les jeunes qu'il 
aura  pris en  charge,  J'organisme  de  formation  pourra 
s'assurer le concours d'autres organismes, a  condition 
que ceux-ci  soient  de  nature a satisfaire  aux  criteres 
presentes ci-dessus, et sous le contrOie de l'autorite ad-
ministrative ayant signa Ia convention de formation alter-
nee. 
La mise en  place  du  dispositif  prevu  suppose  qu'une 
politique de formation de formateurs soit mise en ceuvre. 
Aussi pourront 6tre conduites des actions pouvant aider a 
Ia formation des formateurs et forma  trices qui, a  un titre 
ou a  un autre, auront a  Atre partie prenante de I' operation; 
elles prendront trois formes : 
•  Des stages de perfectionnement pour des formateurs 
deja en place : 
Pour cette categorie, des conventions pourront ~tre pas-
sees pour Ia prise en charge du coOt de fonctionnement 
de ces formations, Ia remuneration restant a  Ia charge de 
l'organisme  de  formation.  Ces  stages  dureront  en 
moyenne 140 heures. 
•  Des stages de formation de nouveaux formateurs : 
Owerts en priorite ti des chOmeurs hommes et femmes 
lesquels seront en particulier ouverts a  deux categories : 
- celle des hommes et femmes possedant un bon ni-
veau glmeral  (par example  BAC  + 2)  et desireux  de 
devenir  forrnateurs  (ces  stages  pourraient  durer  en 
moyenne 500 heures); 
- ceDe des ouvriers et ouvri~res professionnels au chO-
mage ou en activite qui souhaiteraient aborder ces nou-
velles fonctions (ces stages pourraient durer en ~eme  -- -800-heures}.  - -- -- --- ------ ---- - --:--
L  'organisation  de  ces  formations  donnera  lieu  A des 
conventions prenant en charge le coOt de fonctionnement 
-et Ia r6muneration sera assuree par I'Etat.  • 
•  Des stages de formation des tuteurs en entreprise 
Ces stages beaucoup plus courts (d'une duree moyenne 
de 70 heures) donneront lieu eux aussi A  une convention 
couvrant le coOt de fonctionnement.la ...,uneration res-
tant a  ~  charge de l'entreprise. 
Ces differentes formulas seront conventiorlnMs sur une 
base  moyenne de 15 F de l'heure/staglaJre (francs 1982). 
2.2.  L'enaemble dea entreprlaes dolt 6tre mobllls6 
Cette  notion  d'entreprise doit ttre 6tendue  dans une 
conception e~ensive  : outre 1es entreprises industrielles 
et  commerciaJes,  et notamment  1es plus grandes,  1es 
administrations et 6tablissements publics, 1es collectivi-
tes  locales,  les associations,  le  secteur agricola,  etc., 
doivent 6tre impliques dans les formations alte~Mes. Par 
contra,  las entreprises de travail temporaire seront ex-
clues du dispositif. 
La mobilisation des entreprises d'accuell doit 6tre !'affaire 
de tous, pour assurer a  Ia p6riode en entreprise toute son 
efficaclte; aussi, les representants du personnel y seront 
associes.  Dans  le cas  des  entreprises de plus  de  49 
salaries,le comite d'entreprise delib6rera sp6cifiquement 
sur le nombre de stagiaires a  accuelllir, le programme des 
stages et Ia nature des activites qui leur seront propo-
sees. 
En  cas  d'avis  negatif du  comite  d'entreprise,  celui-ci 
transmettra son avis motive a  J'organisme de formation et 
au prefet de region. Cet avis sera communique aux dele-
gues syndicaux. 
Des conventions-cadres pourront  Atre conclues au  ni-
veau national ou regional entre les pouvoirs publics, les 
representants  des employeurs et des travailleurs pour 
organiser les modalites generales d'accueil dans les en-
treprises au niveau des branches professionnelles. 
Les conventions-cadres regionales seront soumises au 
ministere de Ia Formation professionnene avant leur si-
gnature. 
2.3.  Le dispositif propose est fonda sur Ia n6cessaire 
responsabilisation  des  jeunes, consideres  comme  des 
partenaires avec leurs droits et leurs obligations; le sans 
et les modalites des formations altemees dans lesquelles 
ils s'engageront, seront discutes avec chacun d'eux. A 
!'issue de ces entretiens, un accord liera le jeune et l'orga-
nisme qui aura Ia responsabilite de Ia realisation du projet 
formatif. 
Ce dispositif assurera au jeune Ia reconnaissance du droit 
~  l'erreur et Ia possibilite de disposer tout au long de sa 
formation d'un interlocuteur privilegie. Sur 1e plan collec-
tif, des mesures devront Atre prises pour assurer le droit 
d'expression des jeunes. 
l'organlsme avec lequel le jeune passers un accord et 
qui aura Ia charge d'Atre son lnter1ocuteur privllegie tout 
au long de son p6riple de formation altem6e sera : 
- Le premier organisme au sein duquel il d6marrera sa 
formation altern~  dans le cas - le plus frequent- ou il 
pourra  debuter  sa  formation  directement  apres  son 
contact  avec  Ia  permanence  ·  d'accueU-information-
orientation. 
- L  'organisme d'orientation coDective approfondie dans 
le cas oU il sera amen6 a  transiter par une telle foonule. 
La miSSIOn lOCale, dans le cas oil le jeune aura 'te en 
contact avec cet organisme {50 missions locales experi-
mentales sont prevues pour Ia fin 1982, cr. Ia circulaire sur 
I'  accueil-infonnation-orientation).  . 
Dans ces deux demlers cas, t'accord en question devra 
faire l'objet d'une concertation entre le jeune, l'organisme 
mentionne ici et celui qui sera responsable de sa forma-
tion. ·a~ ·I.E $T  ATUT ET LA REMUNERATION DES 
'JEUNES CONCERNES 
3.1~·  La limite d'Age de 18 ens est appr6ci6e a  l'entree 
dans 1e disposltif  .. 
3.2.  Les jeunes 811 tonnation alternlKJ b6n6ficieront des 
dispositions actuellk applioables aux  stagiaires  de Ia 
fonnaUon  professionnelle,  en  particulier  en  ce  qui 
conceme Ia protection soclale et les accidents du travail. 
3.3.  Le moment a  partir duquelle jeune pourra b6n6fi-
cier de ces cfl$p0Siti0ns vous sera lndiqu6 par Ia circulaJre 
oompl6mentaire mentionn6e plus haut. 
3.4.  II sera vers6 au jeune une indemnit6 forfaitaire dont 
le montant mensuel sera pr6cis8 ulttmeurement. 
Cette indemnit6 n'a pas le caract6re d'un salaire,  elle 
sera r8vis6e p6riocftquement. 
· Lorsqu'un jeune, apr~  son contact avec Ia pennanence 
d'accueil-information-orientation,  aura  direaement  ac-
cts a  un stage (d'insertion ou de qualification), il pourra 
ben6ficier du staM et de Ia  r6mun6ration  pr6vus  par 
l'ordonnance du 26 mars 1982 et Ia circulaire du 8 f6vrier 
1982 des son entr6e en stage. 
Lorsqu'un jeune b61)6f1Ciera d'un stage d'orientation ap-
profondie, ces dispositions s'appliqueront de mArne des 
son entree en stage. 
3.5.  Les jeunes stagiaires de formation altemee ne se-
ront ni decomptes pour les seuils fiscaux et sociaux appti-
cables aux entreprises, nl 61ecteurs aux 61ections  des 
d616gues du personnel et  du comit6 d'entreprise, mais ils 
pourront, s'ils 1e desirent, particlper aux activites sociates, 
sportives et syndicales dans leurs entreprises d'accueil. 
La liste des droits et.obligations qui leur sont applicables 
pendant leur s6jour en entreprise, compte tenu des  textes 
publics et oonventionnels, devra 6tre dresslle Iars de Ia 
conclusion du cahier des charges avec l'organisrne de 
formation et communiquee aux differentes parties pre-
nantes de Ia formation altemee. 
La n\glementation relative aux conditions de travail des 
jeunes travailleurs (duree de travail, interdiction du travail 
de nuit,  repos et congas,  hygiene et securite)  leur est 
jgalement applicable. 
4.  LES PROCEDURES ADMINISTRATIVES 
4.1.  La  mise en  place  des formations  altem6es  doit 
tendre vers une 6gale satisfaction tant des besoins et 
aspirations des jeunes que des imp6ratifs sociaux et eco-
nomiques, en fonction des capacit6s de r6ponse de l'ap-
pareH de formation. 
4.2.  A cet effet,l'inventaire des capacites et  des besoins 
entrepris dans les rjgions dolt 6tre poursuivi, voire, dans 
Ia mesure du possible, acceler6. Dans le cadre des sch6-
rnas r6gionaux concert6s de Ia  Fonnation profession-
~e.  les comlt6s  r6gionaux  et  d6partementaux  de Ia 
Formation professlonneDe, de Ia promotion sociale et de 
1'emp1oi S&ront ~rement  tenus infonn6s de 1'avan-
cement des travaux et  des propositions formul6es. 
J'attire votre attention sur l'importance qu'U y a l  6tablir 
au maximum les programmes de fonnation en fonction 
des besolns 6conomiques et sociaux recens6s dans Ia 
r6gion et non des  seutes propositions actuelles des orga-
nismes de formation. 
C'est pourquolle projet de programme, que je vous at 
demand6 dans Ia circulalre du 8 flMier 1982 de me faire 
parvenir pour le 15 mai, dolt avolr pour objectif essential 
d'indiquer de maniere aussi prttcise que posstble I'  eva-
luation que vous aurez pu faire, en concertation avec les 
.:-· 
partenaires sociaux  au  sein du Comit8 Regional de Ia 
Formation professlonnelle ou  de sa d616gation perma-
nente, du nombre de jeunes susceptibles d'&tre concer-
nes par le dispositif dans chacun des departements de 
votre Region. 
Je vous avals, par Ia m6me circulaire, demande de me 
faire parvenir a Ia m6me date une liste indicative des 
organlsmes de formation pr6ts et aptes a  participer a  Ia 
mise en place des formations altern6es. 
Celle-ci  ne  saurait  bien  evidemment  Atre  consideree 
comme definitive a  Ia date ci-dessus indiquee, pour deux 
raisons: 
- parce que vous aurez, en concertation avec les instan-
ces departementales et regionales, a  d6terminer queUes 
actions correspondent reellement aux besoins exprim6s 
par les jeunes et aux possibilites economiques et sociales 
decelees dans votre Region; 
- parce qu'il vous faudra conserver des moyens pour les 
operations  qui  vous  seront  proposees  par  les 
structures  d'accueil-information-orientation  et  les  mis-
sions locales. 
4.3.  Sans attendre une prochaine reforme des comites 
departementaux, il sera constitue en leur sein et sous Ia 
presidence du D.D.T.E., une commission de !'orientation 
et de Ia formation des jeunes.  Cette commission devra 
obligatoirement comprendre des representants des diffe-
rentes administrations concernees ainsi que des parte-
nairas sociaux; le delegue regional a  Ia Formation profes-
sionnelle ou son representant participera systematique-
ment aux travaux de cette commission. 
4.4.  Tousles projets de convention de formation aHer-
nee seront soumis a  Ia commission specialisee du comite 
departemental. Apres examen et debat, ils seront adres-
ses au prefet de region, assortis des observations favora-
bles  ou  defavorables  formulees  par  Ia  commission,  a 
charge  pour  le  prefet  de  region  de  recueillir  l'avis du 
comite regional. 
II vade soi, dans le but d'assouplir les procedures d'exa-
men  des  projets  de  convention,  qu'un  debat  ne  sera 
organise en comite regional que sur les cas ou !'avis du 
comite departemental ne paraitra pas suffisamment ex-
plicite aux autorites regionales competentes. 
4.5.  II conviendra de veiller a  ce que des projets propo-
sant des actions d'insertion sociale a  des jeunes exposes 
a  de graves difficultes, soient consideres avec un inter~t 
particulier.  Le plus souvent,  ces projets seront instruits 
par les directeurs departementaux des affaires sanitaires 
et sociales ou de Ia jeunesse. Leur examen devra tenir 
compte de Ia situation des jeunes auxquels its s'adres-
sent, et de Ia necessite de concevoir a  leur intention des 
cursus de formation adaptes. 
Une circulaire particuliere sur les stages d'insertion vous 
explique par ailleurs les procedures a  suivre pour ce type 
d'actions. 
5.  LESCONVENTIONSDEFORMATION 
ALTERNEE 
5.1.  Elles seront signees entre le prefet de region ou son 
representant et l'organisme de formation; en application 
de Ia convention, l'organisme sera charge : 
- d'organiser par  lui-m6me  ou  en  collaboration  avec 
d'autres organismes les formations n6cessaires; 
- de trouver les entreprises d'accueil et determiner avec 
elles le cahier des charges prevoyant tes modalites regis-
sant Ia presence des jeunes dans l'entreprise; (14) 
-.'de prendre toutes les dlsposltionl n6cessall'88 pour 
que les jeunes pulssent ttre inscrits dans les proc6dures 
de.valldation des acquis et pulssent 6tre intormes p6riodi-
quement des  offrea d'emplol pouvant leurttre propos6es 
11 l'lssue de Ia p6~  de formation. 
5.2.  Le flnan~~  des conventlona 
En ce qui conoeme le financement des conventions, deux 
cas sont l consid6rer: 
a)  Accueil des jeunes de 16 l  18 ans dans des  program-
mes organis6s lleur  seule Intention. 
Des  modalttes  particulieres  de  financement  sont  l 
l'etude: 
b) Pour les jeunes de 16 l '18 ans admis dans des stages 
ouverts l  d'autres cat6gortes, appllcatioft du r6glme de 
droit cornmun,  c'est-l-dire calcul de Ia subvention en 
fonction du nombre d'heures-stagialres et salon le mArne 
bar6me, quel que soit I'Age des stagialres. 
II conviendra toutefois de tenir une comptabilit6 s6par6e 
du nombre d'heures-staglafres et de Ia subvention due 
pour 1es jeunes de 16 a  18 ans, salon 1es rriodalites qui 
seront preci~  ult6rieurement. 
De mArne, le nombre de  mois-stagiaires attribue pour ces 
jeunes fera l'objet d'une comptabilit6 distincte. 
Les conventions d'orientation approfondie et  les conven-
tions de formation altem6e seront pass6es sur Ia base 
moyenne de 15 F l'heure/stagiaire, ce bartme  6tant vala-
ble pour les p6riodes en organisme de formation pour ce 
qui conceme  les stages de formation  altel'l'l6e  (francs 
1~~  \ 
Compte tenu des proportions mentionn6es au point 1-6 
de Ia pr8sante circulaire, Ia base rnoyenne de calcul sera 
de 70 heures/mois en organlsme de formation pour un 
stagiaire en  insertion et de  100 heures/mois pour un 
stagiaire en qualification. 
5.3.  La convention prOOisera 6galement les rnoc:tafrt6s 
de calcul de Ia subvention forfaitalre qui sera ve~  a 
l'organisrne de formation pour assurer le suM du jeune 
stagiaire pendant les t8rnps de fonnation en entreprise. 
En ce qui conceme les p6riodes d'accuel1 en entreprtse, 
elles donneront lieu l  un versement l  l'organisme de 
fonnation d'une subvention forfaitaire destin6e Ales de-
frayer des depenses expos6es pour le suM des stagiaires 
pendant ces p6riodes. 81e sera de 1 000 F par stagialre 
pour les stages de qualification et 2 000 F par stagialre 
pour les stages d'lnsertion. 
5.4.  Le gowemelnent soumettra au Parternent le texte 
n&cessaire pour abroger les dispositions financiltres de  Ia 
lol du 12 juUiet 1980 relative aux formations  professiol~ 
nellesaltem6es. -·- __  :  _  _·-...  ~-:  .  ..., _  _,_, ___  :...~-=-:- __ 
En eons6querl08~  18 taux cte 1a taxa d'Sppretlllliaage·r8s-
-tera fbc6l 0,5 %.La  cotisatlon cornp16men1alr8 de  0,1 %, 
qui est actuellement vers6e au Tresor, sera recondulte. 
:Mals des entrepJ1ses pourront lmputer, de  manl&re forfal-
1alre. sur oette collsaflon Jes d6pensas ·qu•elles auront 
consentieS pour accueiDir des jeunes dans  le cadre de ce 
programme. Ces  d6penses expos6as dlts 1982 pounont 
- s'imputer U"la  colisation exigible en 1983. Le forfait sera 
flx6l375 F par mois et par jeune. 
5.5~  Une eriVeloPPe finar1Ci6re eSt destln68 aux 6qutpe. 
ments cornp16mentaires n6cessalres pcu  Ia mise en c:su- . 
vre du  disposltlf; cette notion d'6qutpamentdolt 1tre corn-
prise:~. s·~~  au  t~nance-·;. 
ment des mat6riels n6cessalres pour Ia mise en c:awr8 
des formations,  les financements  d'6qulpements plus 
lourds de  type fmmobllier n'6tant 6 accepter  qu'A titre tout · 
t fait exceptionnel.  - ·  - ·  -
Une campagne ·  d'infonnatlon  natlonale  eera  mise  en 
place pour assurer au maxmum Ia senalbllisation de tous 
les acteurs sociaux int6ress6s par ce nouveau dispostif, 
elle devra ttre relaY' au nlveau regional et vous recevrez 
i  cet effet aous peu une enveloppe l  effecter i  cette 
op6ration d'information. 
l'objeetlf que le gouvemement s'est ftx6 est tr6s ambi-
tieux: U  s'aglt d'offrir db  Ia prochaine rentr6e des solu-
tions de quaJitj a  100 000 jeunes de 16 818  ans. 
II n'y a done pas de temps l  perdre et vous devez, sans 
attendre les textes complementaires que je vous af an-
nonc6s et qui ne constituent aucunernent des pr6alables 
A  I' action, moblliser toutes les 6nergies dont le concours 
est indispensable Ala realisation de cet objectif. 
En vous appuyant sur l'an~lyse des besoins pr6visibles 
de  quarrfication,  vous  devez 6tablir et  me  transmettre 
sous le present timbre un projet de programme pour le 
15 mai. Ce programme fera apparallre : 
•  L'6vaJuation du nombre de jeunes susceptibles d'Atre 
concem6s par le nouveau dispositif dans chaque depar-
tement: 
•  Une lisle indicative des organismes de fonnation prltts 
et aptes a  participer a  Ia mise en place des !ormations 
altem6es et mentionnant le contenu des actions envisa-
g6es alnsi que les entreprises qui y seront associ6es; 
•  Au w des 616ments de calcul qui vous seront pr6cis6s 
ulterieurernent,  une  lMlluation  sommaire  du  coOt  de 
l'op6ration. 
Ce programme devra avoir ~  discute par le comit6 re-
gional.  Une  enveloppe  des  credits vous  sera  nottfitte 
apr6s examen de l'ensemble de programmes mgionaux, 
en temps utile pour que des actions puissent effective-
ment commencer a  Ia rentr6e, apres qu'elles auront 6te 
conventionnees selon Ia procedure d8crite au paragra-
phe 4 ci-dessus. 
LB ministre de Ia Formation professlonnelle 
Marcel RIGOUT AcJ)ons d'insertion soclale en faveur des jeuaes gens at Jeunes lilies de 11 A  18 aa 
(circulaire du mlnisttre de Ia Fonnation professlonaelle n•1553 du 21811'111182). 
\ 
L 
a presente circulaire a pour objet de completer les 
dispositions de Ia circulaire du 8 fevrier 1982 relati-
ves aux formations alternees en precisant les mods-
lites particulieres aux actions d'insertion. 
En effet, une fraction tres importante des jeunes gens et 
jeunes filles de 1  ~  a 17 ans, sortis sans qualification de 
l'ecole, et qui n'ont pas trouve un emploi, ne pourra enta-
mer immec.tiatement une formation technologique. 
Pour certains, il suffira de prevoir, dans le deroulement de 
Ia formation qualifiante, une periode de mise l  niveau ou 
de preformation articulee aux enseignements technologi-
ques. 
Mais, pour une proportion importante de jeunes gens et 
jeunes filles concernes par le programme, l'acces direct a 
une formation  qualifiante s'avere impossible, pour des 
raisons qui tiennent ·moins a un retard scolaire qu'a des 
difficultes serieuses d"insertion sociale. 
Une phase prealable, de duree variable, leur est nOOes-
saire pour qu'ils puissent acquerir les connaissances de 
base indispensables, mais surtout degager et affinner un 
projet professionnel, tout en trouvant les moyens de se 
situer dans leur environnement social. 
Cette demarche d'insertion sociale a ete experimentee 
dans les stages  •• Education-Sante-Travail •. et lors du 
Plan Avenir Jeunes. Elle s'est revelee positive. 
Les  principes  d'intervention,  Ia  methode  pedagogique 
tels qu  'ils ont ete rappeles, notamment par Ia circulaire du 
13 janvier 1982, gardent, en grande partie, leur valeur. 
Toutefois, dans un souci de clarte,  les dispositions qui 
restent valables, dans ce domaine, seront integralement 
reprises dans Ia presente circulaire. Celles qui sont ecar-
tees  doivent done  etre  considerees  comme  abrogees 
pour le programme 16-18 ans. 
Mais,  les actions  d'insertion sociale  se  distinguent  de 
maniere plus fondamentale  des  experiences passees. 
Leur objectif premier  est de donner a ces  jeunes  les. 
moyens effectifs d'entamer une formation qualifaante. El-
les ne constituent done pas des stages ayant leur finalite 
propre: elles sont partie integrante du cycle de Ia forma-
tion  altemee qui  peut  associer,  dans  un  processus 
continu, un temps a dominante d'insertion sociaJe et un 
temps A dominante d'insertion professionnelle. 
Pour cette raison, les principes g6neraux des formations 
altemees s'appliquent aux actions d'insertion sociale; le 
dispositif administratif et financier est egalement identi-
que, sous reserve des amlmagements qui sont d6taill6s 
ci-apres. 
1.  PUBUC CONCERNE 
Tous les jeunes de 16 A  18 ans, sans qualification profes-
sionnelle, ne sont pas concemes par ces actions d'inser-
tion sociale qui doivent Atre  r6servees,  ainsi qu'il 6tait 
indiqu~ dans Ia circulaire du 13 janvier 1982, aux jeunes 
rencontrant  des  difficuttes  particulieres  d'insertion,  de 
reinsertion professionnelle et sociale li6es. : 
-una situation d'echec scolaire et l'absence de projet 
construit d'insertion sociale et professionnelle, 
-des difficultes personnelles d'Atre et d'agir,  li6es  i 
l'immaturitt!t affective eVou a des defaillances de l'en-
vironnement. 
- une situatiOn sociale difficile. 
II faut done lrviter absolument que l'entree dans un stage 
d'insertion sociale ou Ia prolongation de !'action constitue 
una solution d'attente pour certains jeunes qui, capables 
de suivre une formation qualifiante, ne pourraient trouver 
immediatement une place dans un stage debouchant sur 
un dipiOme technologique. 
Pour eviter cet ecueil, une bonne orientation de chaque 
jeune, conformement a  ses aptitudes eta ses souhaits, 
revet une importance capitate. 
Pour cette raison, lorsque l'organisme de formation esti-
mera souhaitable de garder en stage un jeune venu spon-
tanement s'inscrire,  il  devra prendre contact avec une 
permanence d'accueil d'information-orientation afin de 
confronter, avec celle-ci, son analyse de Ia situation du 
jeune et du cursus de formation qui lui est necessaire. 
C'est lors de !'orientation du jeune et de ce contact entre 
les instances d'orientation et l'organisme de formation, 
que Ia duree de l'action sera definie. Elle pourra, toute-
fois, Atre revisee pour des raisons pedagogiques, a  !'ini-
tiative de l'organisme formateur. 
Par ailleurs, un jeune qui aurait quitte, pour une raison 
quelconque et pour une courte periode, le stage avant le 
terme fixe, peut Atre reintegr6 jusqu'a Ia fin de celul-ci. 
Pendant son absence,le jeune voit sa remuneration inter-
rompue. 
Enfin, vous devrez veiller ace  que las jeunes filles aient Ia 
reelle possibilite de faire differents stages dans des me-
tiers non traditionnement f6minins en we de les aider a 
61argir leurs choix professionnels, en fonction des em-
plois potentials au niveau local. Le nombre de jeunes filles 
pannlles stagiaires devra tenir compte de leur proportion 
panni les  jeunes qui se trouvent dans Ia mArne situation. 
2.  OBJEcnFS  DES AcnONS D'INSERTION 
SOCIALE 
L'objectif de ces actions est d'amener les stagiaires 6. se 
une responsabilite particuliere est donn6e pour Ia mise  donner un projet de vie professionnelle et sociale leur 
en place de cette operation aux minist~res  de Ia Solidarit6  pern:aettant  d"~r  l  una  tor:mation  ~ofessloflnelie 
nationale et de Ia Jeunesse et des Sports. En effet, rae- qualifiante et  de se Situer ~  mamere pos~e  par rapport 
lion de.ces.deux.ministeres est  essentielle pour:  -- - - -- A.eux...-mAmes el-i leur enVIronnement socaal.- --· - --
- permettre Ia mobilisation d'organismes divers, du sec- Le  processus de formation  dolt done  viser aussi  bien 
teur associatif en  particulier, qui  peuvent aider tla  l'insertiondesjeunesdanslasocf6t6queleurentr6edans 
prise en charge de nombre d'actions d'inserUon;  1e monde du travail, en cherchant slmultan6ment: ·  ·, 
- enrichir Ia reflexion collective sur les problemas d"in- - i  leur facfllter le cholx ult6rieur d"une activite profes-
sertion  professionnelle  et  sociale  des  jeunes,  par  sionnelle  A partir de  situations  tes  amenant  a Atre 
l'experience qu'ils ont acquise dans ce domaine.  moteurs de leur formation:, 
12 - li ret8blir  leur equilibre  personnel  perturW  par  les 
6checs anterieurs et a  les conduire A assurer les res· 
Ponsabltites d'adultes. 
L'int6gration de oette double exigence dans une m&me 
~marche  doit condulre a  6carter les projets d'action qui 
organiseraient exch.J\ivement des sessions de rattrapage 
scolaire ou qui sclnderaient de maniere artificielle l'acqui-
sition des connaissances et l'aJde ll'insertion sociale, 
notamment lorsque ces deux actions seraient confi6es i 
des organismes differents sans veritable articulation. Elle 
doit conduire 6galement l  mettre en muvre les moyens 
do suivi social individual des jeunes. 
3.  PRINCIPES D'INTERVENnON 
Les m6thodes pedagogiques exp&rimentees tors des sta-
ges d'insertion du Plan Avenir Jeunes ont fait Ia preuve de 
leur pertinence; elles doivent Atre conservees. 
II convient d'apporter, cependant, une attention particu-
liere a  Ia pratique de l'altemance. 
1.  Prlnclpes p8dagoglques generaux 
L'action educative A mener doit done repondre aux exi-
gences suivantes : 
- Personnalisation ·de Ia relation  pedagogique,  reque-
rant une adaptation aux rythmes individuals d'acquisi-
tion des connaissances et done une evaluation penna-
nente des methodes et des resultats : pedagogie par 
objectifs,  souplesse  maximum  dans  les  modalites 
d'entree et de sortie des jeunes du stage. 
- Importance reconnue A Ia vie de groupe afin de creer 
les conditions d'une meilleure socialisation. 
- Accent mis sur Ia notion de reussite afin de donner aux 
jeunes l'occasion de  constater qu'ils sont capables 
d'accomplir correctement une tache nouvelle. 
- Cheminement du pratique au theorique en faisant de-
cowrir l'acquisition  des  connaissances  (expression 
ecrite et orale, legislation sociale, elements de techno-
logie  ...  ) d'experiences et de realisations pratiques (par 
exemple : realisation d'un chantier collectif), travaux 
en situation reelle en atelier. 
- Suivi individual de chaque stagiaire pendant le temps 
passe au sein de l'organisme de formation ainsi que 
pendant les stages en entreprise. 
2.  L 'altemance 
Les periodes en entreprise ont pour objectif de favoriser 
!'orientation professionnelle des jeunes, de les familiari-
ser avec  le  monde  du travail  et de leur permettre  de 
percevoir plus concretement l'inter6t d'entreprendre une 
fonnation professionnelle qualifiante. 
-EIIes n'ont  done pas les m&mes finafites que les stages en 
entreprise organis65 pendant les fonnations qualifiantes. 
qui ont pour but de concr6tiser un acquis technologique. 
Toutefois, pour Atre fructueux, les s6jours en entreprise 
doivent pennettre aux jeunes d'acoomplir des travaux en 
La notion d'entreprise doit Atre 6tendue au sens large: 
collectivites locales, associations diverses autant que des 
entreprises industrielles et corrmerciales. De plus, U  n'est 
pas exclu que l'organisme de formation .puisse organiser 
dans ses propres services une partie des p6riodes en 
entreprise a  condition de pouvolr offrir des activites suffi-
samment variees. Ce sera particulierement le cas lorsque 
Ia fonction de formation est une fonction annexe a  une 
activite principale productive de services ou de biens, ou 
lorsque des atelfers de production fonctionnent au sein de 
l'organisme charge de Ia fonnation. 
Toutefois,  afin  de manager des possibilites suffiSantes 
d'ouverture sur le monde du travail exterieur, ces perio-
des en entreprise devront avoir lieu obligatoirement en 
dehors de  l'organisme,  pour au  moins  Ia  moitie de  Ia 
duree totaJe des stages en entreprise. 
Sous reserve du respect de ces conditions, !'articulation 
des periodes en entreprise et des periodes de fonnation 
pourra Atre  tres varies.  II  sera  notamment possible de 
commencer !'action d'insertion sociale par une activite de 
production,  avant toute formation theorique susceptible 
de rebuter des jeunes a  peine sortis oe J'ecole. 
4.  ORGANISATION ET DEROULEMENT 
DES ACTiONS D'INSERTION 
1.  Organlsmes dlspensateurs de formation 
Les organismes les plus divers sont susceptibles demon-
ter des actions d'insertion : collectivites locales, associa-
tions d'action S(>Ciale de jeunesse et d'education popu-
laire, etablissements scolaires, organismes prives et pu-
blics de formation ... 
Les organismes qui seront retenus  doivent repondre a 
deux criteres : 
-!'aptitude pedagogique et Ia competence profession-
nella des fonnateurs, appreciees moins par les diplO-
mas que par !'experience de Ia formation et notam-
ment de Ia formation continue et de !'education perma-
nente; 
- Ia capacite a  mobiliser les jeunes, a  organiser avec eux 
des  projets collectifs, et l'insertion de l'organisme dans 
l'environnement local. 
Nombre des organismes  qui  remplissent  cette  double 
condition  ne  sont pas  familiarises  avec  les  circuits de 
decision  en  matiere  de  formation  professionnelle.  II 
conviendra de les mobiliser activement et suffisamment 
tOt  pour qu'ils puissant elaborer des projets en  temps 
utile. 
Pour ailleurs, vous devrez les encourager a  se regrouper 
de fac;on a  utiliser au mieux le potential de moyens exis-
tents, a\ amtmager 4es passerelles entre eux, et vers les 
formations qualifiantes. 
vraie grandeur leur pennettant de comprendre l'organisa- 2.  Eflectlfs des stages 
tion du service, les relations de travail et Ia vie concrete de  Un effectif r6duit, de l'ordre de quinze staglaires, permet 
l'entreprise.  seul d'adopter une p6dagogie active, fond6e sur les·apti-
C'est pourquoi, les princlpes pos6s pour l'ensemble des  tudes et les motivations de chacun.  Des effectifs inf8-
fonnations.altem6es, par.la .circulaire ttu 8 .fevrier -1982---~  acceptes,l  condition qu•une vie de 
(nombre des p6riodes en entreprise; inportance relative  groupe puisse s'organiser entre les stagiaires. 
dans le temps global de  formation; rotation entre differen-
tes tAches) s'appliquent aux actions d'insertion sociafe, 
d'autant plus que Ia proportion globale des.stages en 
entreprise devrait se situer, pour ce type de formation 
attemee, le plus souvent autour de 50 %. Ce pourcentage 
pourra subir des adaptations s'il s'awre que Ia situation 
des stagiaires le necessite. 
3. Durfle des  stages 
La duree maxlmale est timit6e a  1  o  mois. Mais, Ia pre-
sence de chaque jeune sera, dans Ia plupart des cas, tres 
nettement lnferieure de faQOO i  ne pas retarder l'entree 
dans une fonnation qualifiante. II CQnvientdonc, par une bonne organisation des entr6es 
et des sorties de stagiaires, de concilier deux extgenoes : 
une  dun~e  globale de l'action pennettant une bonne utili-
sation, toute l'annee, du potential de fonnation de l'orga-
nisme avec !'adaptation a  cheque staglalre de son temps 
de presence dans ~tte  structure. 
4. Validation des  acqula 
Dans Ia plupart des cas, le processus d'acquisltion des 
oonnaissances ne sera pas suffiS8J'Ml8nt avanc6 pour 
justifier; au terme de l'action d'lnsertion, une validation 
des acquls: celle-cl est, en quelque sorte, repr6sent6e 
par l'acces. dans de bonnes conditions, A  une formation 
qualifiante.  · 
II pourra 6tre envisag6 que, dans des conditions qui se-
ront prfkisees ulterieurement avec le mlnlst&re de I'Edu-
cation nationale, certains acquis theoriques, capltalisa-
bles pour Ia formation qualifiante ultetieure puissent 6tre 
valides a  Ia sortie de !'action d'insertion sociale. 
s.  C»bouches des stages 
Les jeunes suivant des stages d'insertion devront a  !'is-
sue de ceux-ci pouvoir bltneficier de formations comple-
mentaires pouvant les conduire a une qualification. Ces 
formations pourront·~tre soit des formations altem6es du 
dispostif mis en place specifiquement, soit consister en 
d'autres forrnules existant deja (apprentissage, retour en 
LEP le cas echeant...). 
II est naturellement pas  possible de prkiser,  d~s  Ia signa-
ture de  Ia convention,  dans queUes conditions s'eftec-
tuera cette articulation : generalement, le choix des sta-
giaires est. a ce moment-18, imprevisible. 
On s'assurera cependant que les organismes supports 
des actions d'insertion ont une bonne connaissance des 
possibilites de  formations  qualifiantes et de !'evolution 
des capacites d'accueil, notamment par les liaisons qu'ils 
entretiendront avec les centres d'information. Conforrne-
ment a une  de leurs  missions essentielles,  lis devront 
faciliter l'acces des  jeunes  dans  les  formations  quali-
fiantes. 
5.  DISPOSmF ADMINISTRATIF 
L'objectif poursuivi de ne pas tronyonner  le cursus de 
formation de chaque stagiaire, mais au contraire d'articu-
ler les actions d'insertion et de formations quarmantes, Ia 
volonte de renoncer aux procedures exceptionneDes au 
profit de celles qui permettent !'association de tousles 
partenaires concemes, a conduit a  unifier les procedures 
de decision applicables A  l'ensemble des fonnations al-
telll8es. 
Je vous rappelle, cependant, qu'un bon nombre des jeu-
nes concemes relevera des actions d'insertlon soclale 
avant d'entamer une formation quaflfiante. Vous devez 
done mobiliser les rnoyens n6cessalres i  l'organlsation 
de ces actions qui conditionnent Ia reussite de !'ensemble 
du prog·ramme. 
Par ailleurs, si les procedures de ditcision sont les mAmas 
pour toutes les formations aJtemees, Ia trtts grande h6t6-
rog6n6ite  des  organismes  susceptibles  de met1re  en 
place des actions d'insertion, le caract~re  encore partiel-
lement experimental  cte  ces formations Impliquent des 
modalites  particuli~res d'instruction et des organes de 
concertation supplementaires. 
1. L.es procHurea  de  fMclslon 
Les projets seront present6s pour avis au cornlte dltparte-
mental de Ia formation professionneDe, de Ia promotion 
sociale et de l'emploi, qui organisers en son sein, sous Ia 
presidence du directeur departemental du travail et de 
f'emplol, &.N oommluion de l~ortenlatiQn el d81a foriM. _ _ 
tion des Jeunea QUi permaltiactassOcB ftOtamrnenltes 
administrations qui ne aont p8s tnCol8 fianbres du co-
mite d6pattemerital : clrecdon de8 'atfatrM ean~tatre~ et 
aoclales, chctlon cMpartetnantiM:de Ja jeUnl8se et des 
eports;  rep~6aantan1B del~  dl8 Drolll de Ia 
Femme, de Ia Justloe (Ec;lucall6ft...._.6aj: .  ~.- .-. :7_- ·_  .. 
~a:-~a:.a 
de r6glonde ~.1'~··~~:  .... :~  .-··  . ' 
II vade sol. dans le butd'~  lill-proc6dures d'exa-
men  des proJets  de convention, gu-un  d6bat ne aa 
organls6 en comlt6 n\glonal ~  ..  lea cas OCI l'avls du 
comtt6 d6par1amerUI ne paraftra pas 8Uflisamment ax· 
plicite aux autortt6s r6glonaJes comptlantes. 
En ~uence.  le groupe d6partemental qui examtnait 
les projets de stages de quaiHication, ainsi que Ia cellule 
departementale de ooncertation n'ont plus A lntervenlr 
dans le cadre du progranvne 16 et 17 ans. 
Les projets  ~nstrults sont ensuite transmls au prefet de· 
region qui d6cide du conventionnement de l'action d'ln-
sertion sociale aprts avis du comlte r6gional de Ia forma-
tion professionnelle, de Ia promotion eociale et de l'em-
ploi.  ,,  . 
2.  Les modaliMs  partlcuiMies  d'lnsfructlon 
Les organismes susceptibles d'organlser les actions sont 
tres divers. Certains d'entre eux qui n'ont pas Ia formation 
pour actMte principale, re1event de Ia tutelle de plusieurs 
ministeres, et sont quelquefois lnconnus des administra-
tions  actuellement membres du cornit6 d6partemental. 
Une doctrine unifioo doit 6tre d6gag6e progressivernent. 
L  'instruction des dossiers d'actions d'insertiOn  sociale 
sera  confiee  aux  services  repr6sentant les minlstllres 
dans le champ d'intervention desquels aglssent les orga-
nismes candidats l  Ia mise en place de ces actions et 
feront l'objet d'un rapport devant Ia commission sp6ciaJe 
du comit~  d8partemental puis, le cas 6ch6ant, du comlte 
regional ou de sa d61egation pennanente. 
3.  Des Olflanes suppl6menlalrea de concertallon 
L'experience -des stages .;-EduCatiOn-Sante-Travail» et 
du Plan Avenir Jeunes a montre'l'int6rlt de Ia mise en 
place d'une cellUle locale d'appul qu1 permettent de sltuer 
l'action d'insertion dans l'envlronnement local et d'abor-
der les difficultt\s des jeunes .dans toutes leurs dimen-
sions.  · 
Cette oeDule 1ocale d'appul. ~  autour de l'orga-
nisme de formation, assoete,'11DX .r.esponsabtes de rae-_ 
tion, des tepr6sentants de~  nationale. :clu l:nt· _ 
vail,dei'A.N.P.E.;detaD.O.A.S.S.;deJaJeunesseetdes 
Sports·,  de I'Educatlon··8ui'Vim68; des Droits_ de la· 
Femme.  __  .. ,.._  ~·  _, .. ,  .  ..;~  ...  ~  .... _,  .. ,..,~  _  .. ,  •.  _,_  · 
Lo  'il exiSts iine missiOn~:  .,.-_-.  Mns8rlon.soctakt 
rsqu  ·  Pf:.1on  et professlonrl$11e des  )eunes.  :Qde  .- . ..  . de  coordlna-
tionetdesuMIUiseraco~:.-,·,~~':;::·~-~~.  -.... 
Entin  •. I para1t souhaltable de.MJI ..  ~Bu  n1Veau naUo-. 
nal, Ia capitalisation des exp6rjenCel:conduJIBs ll'lnitia-
tive d'admlnlstralol  as  dlfferantea~  -ren -cons6quence,  Ia 
ceUule natlonale d'appui est  mak118r1Ja~-Vous  pouY8Z lui 
adresser toute 1nformatlon et toute demande de rensel• 
gnemantsaousteprtsent..,.._~·:.~,-.  . ·  ·.:-- · :---
LamL9eenp{acedi8cuOns~·~lde-PotJr-tieau-··-. 
coup de jeunes constJtue un ob)ecdf tr6s ambltieux, d'au-
tant plus que sa r8alisation ·:,_..  ·f)ar •  mobilisation 
d'organismes trts  divers.  · Je, vous  rappelle que sans. attendre Ia Circulaire sur le 
financernent, vous devez 6tablir et transmettre II Ia Dele-
gation a  Ia Formation  profe~sionnelle, un projet de pro-
gramme qui fasse apparaltre !'evaluation du nombre des 
jeunes concemlts, et laliste indicative des organismes de 
formation.  \ 
II conviendra de distinguer, dans Ia mesure du possible, 
les jeunes qui relevant, dans l'imm6diat, d'actions d'in-
sertion sociale et ceux qui pourront entrer directement en 
fonnations qualifiantes et les organismes qui pourront les 
accueiiUr dans l'un et l'autre cas. 
Le ministre de  Ia Solidarite nationale, 
Le mlnistre delllgue au  pres du Premier ministre, 
ministre des Droits de Ia Femme, 
Le garde des Sceaux, ministre de Ia Justice, 
Le ministre de /'Education nationale. 
Le ministre du Travail, 
Le ministre dlllegue aupriJs du mlnistre du Temps fibre 
chargll de Ia Jeun9sse et des Sports, 
Le ministre de Ia Formation professionnelle. 
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Le  Miniatre  de  la Formation 
Profesaionnelle 
Monsieur  le Prafet,  Commiaaaire 
de  la  R~publique de  la  r@gion 
de~  ~~l.k-
(A  !'attention de  Monsieur  le 
D~legue Resional) 
ObJet  t  •i•e en  place  des  acttona  de  t•r.ation de  ~or•ateur• pour  le 
proara ..  e  16-18  aDa. 
Par  lee cireulairea n•  566  du  8  f@vrier  et n•  1505  du 
14  avril  1982,  YOU8  aYez  ete  informe  dea  dispositions  retenuee 
pour  la •i•e en  place,  au  b'nefiee  des  actions  de  formations 
alternees  pour  lea  jeunes  de  t6  a  18  ana,  d'un  appareil  de  f~r­
mation  de  £ormateure  ap6cifique,  justifie autant  par  la nature 
nouvelle  de  cea  action•  que  par  le volume  et  les  caracteriatique~ 
du  public  auquel elle• e'adreaaent. 
Le  volu•e  dea  jeanea  a accueillir implique  en  effet  que 
soient  recrutea  A  brwC dilai un  certain nombre  d'hommea  et  de  Cem-
••• a qui  il convieQdra  de  fournir  lea  moyens  de  remplir  des  tone-
tiona  le  plus  aouvent nouvelles  pour  eux.  Cette cate1orie,  d'emblee 
a  6te  d6finie  comme  prioritaire. 
Par ailleara, qa'il a'aciaae  de  tor•ateurs deja  en  aervice 
ou  de  nouveaux  reerut••••ta,  l'approche et la conduite  dea  jeunes 
de  16  a  tB  ana  qui  se priaenteront  a la porte  dea  atasea,  et  qui 
eouvent  ae  trouveront  en  situation de  blocace  ou  d'echec  ecolaire, 
ne  aont  pas  ••n•  poeer  de  difticulte, •••• a un  per•onnel  expert-
!nfin,  le  choix •'•• des  formulea  d'alternance,  qui,  par 
definition,  aasocient  a la tor.ation dea  aeteurs  qui n•ont  en  s~­
neral  ni  experience  co ..  une  ni  code  de  retirence  homoc~ne, appelle 
une  coherence  dan•  1 1approch•  p6daxosique  que  la formation  des 
tormateura  eat  aeule  •aaceptible d'apporter,  aoua  la reserve,  bien 
•~r, qu'elle d6bouche  aur  une  attitude de  concertation continue 
dana  l'action. 
_ _  _ ___  La_.pre ..  n-t-e--ciTCllTiire ----pour- obJet-de  repondre  aux  princ:l  P-
lea queation•  que  you•  Youa  poaez relative•ent  i  Ia  mise  en_place 
de  cea  ror.ationa  de  f'oi"'Bateura.  Elle  prltciae  done,  aoua  troi.e 
rubriquea,  ce  qui  peat •tre mia  en  place  i.mediatement,  at  aelon 
qnelles  proc~durea. 2. 
\ 
~n derniire partie,  elle poae 1au-dela  du  court ter•••  lea 
prineipea qui  pourraient  •oua-tendre  une  politique  de  r6elle  qua-
lification dea  ~or•ateurs. Il est clair que  lea  choix  i ..  ediata 
que  VOU8  sere~ amene  a faire  dana  Ce  do•ain•  meriteront  d'etre 
reflechia a la  lumiere  d~ cea principea. 
I  •  UN  PROGRAMME  REGIONAL  COORDONNE 
1.  Lee  eategorie~ d@  personnel  viaeea par  cett~ operation  ont  et~ 
precis~es dans  la  circulaire du  14  avril  dernier,  et  lea •oyens 
degag•s  pour  la  financer  determinent  une  capacite globale  d'ae-
cueil  qu'on  peut  representer  co•me  auit  : 
•  1000  tut~urs,  en  stages  de  70  heures 
•  1000  formateurs  en service,  en  atages  de  140 beures 
900  nouveaux  formateura,  en  atages  de  500 beurea 
~50 noaeaux  formateurs,  en  stages  de  BOO  heures 
Lea  formateura  ainai  deaign~s doivent  •'entendre ausai  biAn 
co.me  remplissant  lee  ~onctions de  reaponeablea  de  stage  que 
cell•• de  tormateura-intervenant  (interYenant  dana  le  champ 
d'une  discipline  ou  d'une  specialit' proCesaionnelle).  Maia  j~ 
aouligne  ici que  lee  per~onnels d'accueil  et d'information  ne 
relevant  pas  des  diapositione presentee  :  celles-ci  sont  re-
aerveea  aux  agents  qui  interviennent  dans  lea  ataa•• d'orien-
tation approfondie  et/ou de  formation  alternee. 
2.  Il est clair,  par ailleurs,  que  lea action•  de  f'onaation  de 
for•ateura,  ne  preaP.ntent  pas  de  caract~re d'oblication. 
Independamment  mi•e  des  limitea budgetaires  que  traduiaent  les 
chiCtres ci-deaaus,  11  y  va  d'une  question de  principe  :  la 
for•ation  de  for•ateurs  releve a la foia  du volontariat des 
individua et de  la politique  de  tor•ation dea'or1ani•••• qui 
lea  emploient  ou  •• preparent a lea recruter. 
).  A  l'int6rieur de  ce  cadre s6neral,  un  credit  de  tonctionnement 
de  l[So.ooo  F.  vous  eat dele,;ue,  qui  doit  voua  permettre  de 
••ttre en  place  lee  actions neceaeairea et d'en aaaurer le  finan-
ce•ent  entre  juin  1982  et  aeptembre  198).  Lea  credits de  r•mune-
ration teront l'objet d'un •andetement ult,rieur,  puiaqu'ils 
dependront  des  pro«raamea arrltea. 
Il conviendra  done  de  aituer l'o£tre de  Cormation  dea  div~ra 
organismes  - le  pluraliame  demeurant  de  r•&le  - dana  un  ~n­
aemble  coherent  et 'quilibr' A  t•hcbelle  de  la·r,lion,  qui pren~·  en  compte  lea diYeraea  cate,oriea de  peraonnela  evoqu'• 
plus baut.  A  cet esard,  voua  tiendrez lea  chif~rea donnea  comMe 
lea  elements  d'un calcul  priviaionnel,  dont  votre appr,ciation  des 
priorit's risionalea voua  coDduira  aana  doute,  a l'interieur de 
votre  enveloppe,  i  •oditier le poida  reapeettt,  qu'il  a'a~iaae 
de  catecoriea de  personnels  ou  d'~quilibre entre Cormateura  en 
service et nouveaux  recrute~. 
Cette appreciation eat  de  lft  co•petence  du  Comite  Reaional.  Je 
preciaerai  p]ua  loin les procedures  a respecter  en  la Matiere. 
II - LES  DIVERS  TYPES  DE  STAGES 
1.  Lea  stages  de  longue  duree,  pour  demandeura  d'emploi 
La  circulaire du  1' avril diatingue  ici  deux  profile de  rorma-
teurs-atagiairea  : 
•  des  personnea  juatifiant d'un niveau de  tor•ation aenerale  de 
Bac  +  2,  pour  leaquellea  sont  pr~vues dee  actions  d~  500 beure 
•  des  peraonnes  justifiant de  !'experience et  de  la  quali~icatio 
d'un  ouvrier professionnel,  pour  lesquelles,  sans  exigence  de 
niveau universitaire,  sont  prevues  des  actions  de  800 heur•s· 
L'objectif de  ees  ata5es est  dP  mettre,  par  des  voiea necessai-
rement  diversos,  les Cormateura-stagiaires  en  position d'aseure 
la responaabilite  d'un  groupe  de  ataaiaires.  On  se  reportera a 
cat 'aard au referential annex&  a la presente eirculaire. 
Cet  objectiC implique  que,  dis le cours  mAme  du  stage,  les 
Cormateurs  atagiairea soient •is en situation reelle d'exerciee 
et  progreasive~ent en  position de  respon•abilite  dana  des  grou-
pea  de  16-18 ana. 
Corollairement,  11  conviendra  done  qu'ila aoient,  le  plus t6t 
possible,  accueillia dans  des  oraani•••• aaaurant  des  atagea 
d'inaertion aociale  ou  de  qualitication proCesaionnelle  dea 
jeunea,  et qu'ils y  aoient •••ur'• d'y •ener leur action  avec 
une  sarantie de  continuite. 
C'est pourquoi 1  par•i  lea  program•ea  propoaea,  on  priYilegiera, 
toutea cho••• 6sales par ailleura,  ceux  qui  tourniront  lea 
•eilleurea garantiea  que  lea atagiairea aeront,  par  la voie 
de  contrata "emploi-for•ation"  ou  par tout autre enaagement  de 
la part  dea  oraaaia•e• employeur•,  aaaur6s  d'un  recrutement 
des  la fin de  la  premi~re phase  de  prise  en  charge  par l'Etat. lt. 
\ 
Pour  ~aciliter et acc61erer  cea  recrutementa,  je ne  Yerrai 
qu'avant•l• a ce  que  aoit mise  en  place,  aous  votre autorit•, 
une  commi•sion  de  liai~on permanente  entre  lea  orsaniamea  de 
€ormation  de  Cormateura  qu~ voua  aure~ conveationnes et  lea 
repreaentanta  des  or~anism~• de  tormfttion  beneficiaires directs 
de  l'opf.ration. 
Concernant  la  dur•e  de  cea  ata~ea,  11  voua  appartiendra d'appre-
cier  si  les dureea  donnees  a titre indicatif par  la cireulaire 
du  t4  avril  correspondent  aux  besoins.  Cette ·latitude ne  devra 
pas  toutefoia Yous  conduire,  au ben.fice d'un plua  srand  nombre 
de  places offertes,  a  sacri~ier la qualite  dea  prosramme~. 
Concernant  leur orsanisation  p~dasosigue, il apparatt,  ne  serait 
ce  que  pour  aervir le  mod~le dans  lequel  a'inecrit toute  l'action 
a venir des  formateura,  que  l'alternance entre  sequences d'ins-
truction au Centre et sequeaces d'observation  et d 1application 
sur  le  terrain  (deat-a-dire  dana  lea  ata1••  16-18 ana)  devrait 
a'i•poaer  comme  la pratique privilegi6e.  Li  encore,  toutetois, 
on  conviendra  que  dea  personnea n'ayant  au  depart  aucune  expe-
rience  du metier auront beaoin d'un  aubatantiel  apport initial. 
Entin,  voua  porterez une  attention particuliire aux •odalite8 de 
reconnaissance et de  valorisation dee  acguia.  Dans  des  atagea  de 
ce  type,  et pour  le public via6, il eat tria important  qu'a  la 
competence  operatoire  correaponde  une  aanction  reconnue  dans 
l'un ou  l'autre dea  curaus  inatitues,  m&me  si  aucun  des  dipl&mea 
ou  titrea exiatant a ce  jour ne  correapond  exactement  a la  qua-
lification pourauiYie. 
2.  les atacea  de  courta  duree,  pour  ~ormateurs en  coura  d'emploi 
La  circulaire precitee diatincue,  dana  cette rubrique,  dea 
ata&es  de  140 heures  pour  Cormateurs  (qui  seront  le  plua  souvent, 
ainon  toujours,  des  reaponaablea  de  sroupe), et  dea  atages  de 
70 heurea,  pour  tuteurs d'entrepriae. 
2.1.  lea  ata •• 
de  croupe,  partir d'une d.ti-
a cea  reaponsables. 
preaente circulaire, 
Maia au-deli de  ce  refe~~n1:i'!_l_._ c:htu:x  elementa-clea du-
contenu  ___ de  .: ••  -etas•-·  ( li'a'  je le rappelle'  a un  prosraBIDle 
bien  apeei~ique) aeront  1 
- d'une part,  1 1approche  de  la r6alit' dea  16-18  ana  aoua 
toua  aea  aapecta  (a  ee titre,  l'analyae  de  l'accord  qu'aux \ 
ter••• de  !'Ordonnance du  26mara  1982  ebaque  jeune  eet 
eppele  i  conclure  avec  l'organiame  de  formation,  reti@ndra 
comme  il eonvient  !'attention dea  Cormateura  de  formateurs) 
- d'autre part,  l'approcbe  ~e "l'autre pole"  de  l'alternance 
i  savoir l'entrepriae  ,  pnr  la  rencontre  de  ceux  qui  la 
font  et  de  ceux  qui  la pr@senteront  aux  jeunes,  c'est-a-
dire  lea tuteura. 
Cela noti,  Ja  n'cessit~ d'individualiaat~on,  et  l'hypothise 
que  !'on peut  Caire  sur  la  capacite  de  ces  Cormateura  en 
service  A  construire  leur itin6raire  "~ la  carte"  ~  partir 
de  l'oCfre de  Cormation  regionale,  conduiront a proposer 
une  organisation tres  aouple  (il  ~aut tenir  compte  des 
contraintes  de  l'ection dans  laquelle  chaque  Cormateur 
se  trouve  implique)  et  une  distribution en  modules  c~ntrf~ 
chacun  sur  des  acquisitions  ou  des  perfectionnements precis. 
En  ~onction des  besoins,  on  con~oit tres bien  que  certainP 
modules  se  voie~t programmes  plusieurs  ~ois dans  l'annPe, 
et  qu'en revanche,  un  certain nombre  d'inscrita ne  parcou-
rent pas  l'enaemble  du  cycle.  Sous  la r6serve  que  l'on ne 
tombe  pas  en-deasous  d'un  Reuil  minimum,  ~age de  •erieux 
d'une  demande  de  ~ormation,  on  admettra  ainai  un  certain 
renouvellement  du  public  8  l'interieur des  140 heureR. 
Concernant  la  guali~ication de  ces  personnes,  qui  parfoir. 
servent  depuia  plusieurs  annPes  dans  les fonctions  qui  sont. 
les leurs, il e•t evident  que  le hiatus  tend naturellement 
i  se  creuser entre  comp6tence  op~rationnelle et validation 
ofCicielle. Il est clair,  pour autant,  qu'une  formation  de 
t40 heures n'eet pas  de  nature a reduire  ce  hiatus.  On 
veillera done,  a  l'oecaeion de  ces regroupementa,  a eclai-
rer  lea  formateurs  sur  les voiea diverse•  qui  existent  a 
ce  jour,  et naturellement,  on  cherchera,ehaque  ~ois que 
lea  correspondances  •eront possibles,  a arrimer cea se-
quences  de  per~ectionnement sur  un  ayateme  de  reconnais-
sance  inetituie des acquia,  comme  il a  ete  note  plua haut 
au  aujet  des  personnels nouvellement  recrutes. 
2.2.  lea sta •• de  0  beure•  a'edresaant a dea  tuteurs  d 1entre-
prise,  repr  aentent  le dernier volet  du  diapositi~.  En  depit 
de  leur duree  11•it6e,  leur porte• peut ltre tr'• grandP., 
ai  leur mise  en  place a'articule bien avec  tout  ce  qui  pre-
cede. !'approche  de  la  realit~ rlP-8  16-tR  an~,  encore  un~  fni~, 
•aia aana  doute  eclairee de  mani~re diCCerente,  a savoir 
qu'il conviendra  de  retraeer des  itineraires scolaires 
at d'expliquer  des  comportement•  qui  ne  aont  pas  d'embl~e 
familiar•  au  monde  de  l'entrepriae 
- la aaiaie  dea  objectifa,  programm•A•  formea  d'organiaa-
tion pedasogique,  modalites  de  validation des  acquis,  mi8 
au  point  par  lea orgoniames  de  formation  (a  ce  titre,  le 
"cahier des  charges"  instituf.  par  !'Ordonnance  du  26  aaars 
ne  manquara  paa  d'~tre utiliae  comme  support  de  formation 
la ma!triae  de  ces  temps  pedagogiques  que  repreaentent 
l'accueil  dans  l'entrepriae,  la  miae  au  clair des  objec-
tifa de  cbaque  aetivite,  le  tutorat -au  poate  de  travail, 
le bilan resulier avec  le  jeune. 
Le  choix  d'une  orsanisation modulaire·de  cea  stages  de 
70  heurea,  permettant  aux  participants  de  mettre  en  commun 
leur pratique  a plusieura  moments  de  l'annee(i condition 
que  ce  aoit  toujoura  sous  un  ansle  bien  precise a l'avance 
apparalt encore  comma  la  solution  la meilleure. 
Independamment  de  aa  souplesse  intrinseque,  elle  permettr~, 
a !'occasion,  de  programmer  des  sequences  communes,  par 
coincidence  de•  calendriers,  ouvertes  aux  tuteurs et  aux 
Cormateurs  des  organismes  de  ~ormation. 
Bien  entendu,  concernant  la  dur~e ou  la  permanence  des 
groupea,  lea  remarquea  formulees  plus  haut  s'appliquent 
egalement~i, partant  du  meme  souci  de  qualite,  et  de  r~a­
lisme. 
III - LES  PROCEDURES  D'AGREMENT  DES  STAGES 
A  !'evidence,  c 1est au niveau regional  que  l'on eat  en  Mesure  de 
bien conduire !'instruction de  cea doaaiers.  Aussi  cheque  projet 
aera-t-il aouais  a 1 1examen  du  Comite  Resional  (ou  de  sa  D~lesation 
Permenente),  et dans  le  cadre  souligne plus haut  d'un diapositif 
slobal coordonne. 
Toute~oia,  compte-tenu de  !'innovation que  represente  ce volet 
dana  1 'enaell!_bl•  _d_-•  ••.aure·s  d'acco•pagnement  des -.ctiona  pour  les 
~eunes demandeurs  d'emploi,  11  a  6te  jus6  opportun  qu'au niveau 
national,  la Commission  Permanente  soit tenue  informee  de  l'etat 
des  programmes  resiouaux,  et qu'elle puisse emettre,  le  cas  bebe-
ant,  certaines  observa~n• utilea avant  passage  rlevant  l'instance 
rfgionale. 
6. \ 
C'eet  pourquoi,  j@  vouR  saureis  gr~  ~P tinn  voul~ir  ~n  temp~ 
opportun,  c'est-a-dire  lorsque  toua  lea projets  de  l'eapiae 
7-
aoumis  a votre  examen  auront  prie  leur  ror~e definitive •t trouve 
leur place  dans  le  diepositif  ~lobal coordonni  ~voqu~ ci-de8sus, 
m'adreaser  1~  document  de  pri~entst:on {argumentaire  et represen-
tation ditaillie des  actions)  que  ,·ous  entendez  soumettre  au  Comit~ 
Regional.  Vou8  me  preciser~z,  ~  c~1t~ occasion,  la  date  prevue  pour 
leur  examen  par  ce  dernier,  Bfin  que  vous "soient  communiquees, 
dan~ les dilais requiB,  las  observ~tions iventuelles  de  l'instance 
nationale. 
Par  ai lleurs,  et  a ti. tre indj cati  "f,  vous  tronverf'7.  en  annexe,  un 
mod~le de  convention-type. 
IV  - AU  DELA  DU  COURT  TERME 
Tout  ce  qui  precede  doit  etre  sai~i  comme  une  ftction  d'accompegne-
ment  n~ceasaire d'un  programme  prioritaire d'execution  immediate. 
Pour  autant,  11  n'est  pas  impossible  de  degager  certaineR  lignes 
de  force,  qui  devraient  permettre,  a plus  lon~ terme,  l'ex~ession 
d'une  politique  de  qualification  df!~  formateurs. 
1.  La  formation  des  formcteur8  pas~e par la difinition d'un  certain 
nombre  de  fonctiona  pr,~ises  li~ee a des  roles 
Un  groupe  de  travail,  anime  par  M.  MALGLAIVE,  doit  deposer 
prochainement  un  inventaire  de  c~s roles  @t  des  fonctions  qu'ils 
determinant,  assort!  de  toutes  propositions  opportune•  sur  ]'or-
ganisation  des  formations. 
A titre d'exemple,  on  trouvera  en  annexe,  sous  forme  de  capacit~s 
preci&es,  un  ref6rentiol  du  ra]e  de  responeable  de  STOUpe  danE 
une  action  pour  jeunes  demandeurs  d'emploi.  Les  objectifs  ter-
minaux  etant  poses,  restera naturellement,  a partir des  divers 
seuils d'entree  possibles,  a  baliser les itinerairea de  pro-
sreaaion et a evaluer  la  duree  des  etapea. 
2.  La  formation  dea  formateurs  exise  la dur'e et repose  sur 
l'alternance 
Quela  que  aoient  lea apport• initiaux,  en  effet,  on  voit bien 
que  l'enaemble  des  comp~tencea requiaea ne  peut  s'acquerir que 
proar•••iY~\ au fil d'un curaus  qui  s'etendra normalement 
sur pluaieura anneea. 
Bien  plus,  lea eonnaiasances et  competences  neceasairea a  l'ex~r­
cice  du  metier  de  Cor~ateur ne  relP.vent  pas  aeulement  de  l'acqu1-
sition de  tels  ou  tela savoira,  mais  aueai  et  surtout  de  l'arti-\ 
culation  de  ces  savoirs  a  une  pratique effective. 
C'est  pourquoi  la participation a des  actions  de  formation  en 
"vraie  &randeur"  s'imposera naturellement,  li~e i  l'exercice 
des  reaponsabilites eorrespondantes.  Cela,  bien entendu, ·dan8 
une  demarche  progressive  et  individualis~e. 
).  La  formation  des  £ormateurs  appelle  une  validation homologuee 
La  presente circulaire,  8  deux  repriaea,  :fait  re'ferencP  aux 
curaua  exiatants  qui  seraient  susceptible8  de  valoriser  le~ 
competence•  acquises  par  les  formateurs,  observant  en  meme 
temps  qu'aueun n'est  en  realitP  ad~quat au  profil  recherch~. 
B. 
Il  a'a~it bien sdr,  d'un certain nombre  de  valeurs  univerai-
taires,  de  titrea  homologu~s dana  le  syat~me de  telle  ou  telle 
administration ou institution conaulaire,  de  qualifications 
internes  8  certains  organismea  comma  l'AFPA,  ou  encore  d'unitea 
constituantes  de  dipl&mes  du  secteur  aocio-educatif. 
Si,  a terme,  un  projet slobal  de  qualification s'averait possiblt 
pour  cea  personnels a travers la variete  de  leurs  statute,  toute! 
lea parties  interess~es aeraient associees  a son  elaboration, 
et  la  Commission  d'bomologation des  titres et diplomas  serait 
saisie  en  temps utile. 
4.  La  ~ormation des  formateurs  est d'abord  l'a€faire des  or~anismes 
de  formation  gui  lea  emploient 
Ce  point  a  ete  aouligne  au  debut  de  la preaente circulaire,  pour 
rappeler qu'il n'etait pas  question de  rendre  obligatoire  la 
:formation  des  formateurs,  mais il convient  de noter auaait&t 
que  cbacun  de  cas  organismes,  publics  ou  prives,  se doit d'ela-
borer et de  negocier  son  propre  plan  de  formation,  et d'affecter. 
par suite,  les ressources  convenablea  a son  execution.  A  cat 
imperatit ne  devraient  echapper ni  les petites associations,  des 
lora qu'ellea  aont  adherentes a un  Fonds  d'Aasurance  Formation, 
ni  lea administrations,  ni  lea collectivitea locales. 
C'est dire qu'au dela des  action~ mises  en  place cette  annee 
pour  lea  ~ormateurs en  exercice, il conviendra  de  recbercher, 
avec  lea  oraaniamea  de  formation  employeura  de  cea personnels, 
toutes  lea  forme•  de  financement  partase  qui  donneront  a 
l'eftort entrepria cette annee  sur  lea  aeuls  credits de  l'Etat 
eon neceasaire prolonKe111ent.  Po•zr  te Mir.istre, 
c-t  p!lr  ~  ,:-;\~ .:i;-,!i~n 
Le  Di:~.:tt.  ~;r dL  ~.: af)!net 
I  ~  rJ;t;.. .--\ 
G.  Ml'  TIE-:)I 
annexes  - 1  ref~rentiel  ~es ronctions  rlu  responaable  de  stage  1fi-1R  an~ 
1  convention-type \ 
Annexe  1 
LA  FONCTION  DE  RESPONSABLE  DE  GROUPE 
DANS  LE  PROGRAMME  t6-t8  ANS 
(referential de  capacit~s) 
1  - capacitc a deCinir  des  actions  de  Cormation  ordonnees  a un 
ensemble  de  finelitea culturellea,  economiquea  et  aociales, 
d~gaaeea A partir d'tine  analyse  des  situation•  locales et/ou 
recionales,  et des  options  des  inatancea  concerniea. 
2  - capacite a organiser et a mettre  en  place  des  dispoaitifs  de 
formation,  et  particulierement  des  diapoaitits de-formation 
alternee,  en tonction d'optiona  pedagogiquea  clairement  expli-
citeea,  dea  objectifa fixes a la  formation,  et dea contraintea 
de  la  situation dans  laquelle  elle  ae  deroule.  Capacite  a 
•aitriaer lea  systemea  juridiquea,  adminiatratifa et financiers 
dana  lesquela  a'inscrivent  les diapositifa  en  queation. 
)  - capacite  8  articuler lea  sequences  diapenaees  au Centre  de 
formation  et cellea dispensees  dans  lea entrepriaea,  et  done 
a nigocier  avec  l~s reaponsablea  de  l'entrepriae  lea  sequences 
pratique& necessaire• a la  formation alternee  dea  jeunea  ata-
siaires. 
~  - capacite a  in~ormer,  aelectionner,  accueillir des  atagiaires 
en  debut  de  formation  ;  a le•  auivre  individuellement  (conaeil, 
organisation  du  travail,  orientation)  en  coura  de  formation  ; 
a lea  aecompagner  dans  leurs demarches d'insertion profesaion-
nelle  en  fin  de  formation. 
5  - capaeite a anfmer,  conduire  et reguler  la progression  pedago-
gique  du  groupe  en  tant que  tel. 
6  - capacite 1  coordonaer et A ani•er une  6quipe  p6dasoaique 
rasaemblant  des  ~ormateurs intervenant  dans  diveraea 
disciplines  ou  reaponsables d'objectifa differents. 
7- capacite a  P.valuer  lea aequis  de•  atasiairea,  1 1efficacite 
des  moyens  et metbodea utiliaea,  et le  tonetionnement  du 
dispoaitir en  coura et en  fin  de  formation. 
------------ -------·------- --- --
8- capacit,-1 rendre  compte  dea  situation• tntermediaires et 
dea  resultata  dea  actions  auprea  de  1 1ensemble  dea  parte-
nairas  intereasea. Miniatire  de  la For•ation 
ProteaaioBDelle 
D61,~ation a la Por•atioD 
ProteaaioDDelle 
\ 
annexe  2 
CONVEHTIO.~TTPE DE  FO~TION DE  FORMATEURS 
Entre 
l'Etat repreaente  par  ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
et 
....................................................... 
(deno ..  e  plus loin le centre  de  formation),  repreaent~ 
par .................................................... 
- vu  l'aTia du  Co•ite  Re1ional  de  la For•ation Profesaionnelle 
de  la Promotion Soeiale et de  l'E•ploi  ou  aa  Delecation Per•anente, 
11  a  ete  CODY8DU  Ce  qui  auit 
article  1 
Dana  le cadre  du  diapoaitit resional  eoordonne  de  tor•ation  de 
tormatears  pour  le• actions conduitea  au  b'ne~ice des  jeunea  de 
16  i  18  ana  pour  l'annee  1982-8),  le centre de  tor.ation orcaniae, 
i  l'attention dea  ~•r•ateura eD  aerviee  ou  destines  8  aerYir  dans 
1•• action• de  l'espeee,  un  prosr••••  de  formation  defiDi  comme 
auit,  atac• par sta1e  1 
n•  ettectit  dur6e  ( 1)  Qualite dea  ataciairea  (2) 
Reaponaab1ea  de  aroupea  (animateur•) 
---
-- --- - -- --
For818teura  enaeisnanta  (inatrueteura~ 
Tuteara 
Autre  a  ()) 
1.  iadiquer le ao•bre d'he•rea/croupeaaaur'•• dana  1e centre  de  ~ormation 
2.  ai  dea  •'quencea  de  ~or•ation aont  co..unea a pluaieura  atas••·  les partif 
co ..  unea  aeront  identitieea dane  l'annexe  p@daaogique 
Wl.  ~raciaer lear qualtte ?  -
Pour  1 'or.R;hni sation  des  formations  prf-vuP~ n  ltt  prf.~entP.  convention, 
il  eRt  accorrl~  (au  centrP  de  formation)  unP  Ruhvention  de  ronct  on-
nement  de  F.  Les  moda1ite8  de  ca1cul  de  cette  subve  tion 
font  t•objet  d'une  annexe  financiPre  a  la  prrsente  convention. 
article 2 
Lea  caracteriatiquea  dQ  .(dea) atage(a)  precite(a),  realiae(a)  dana 
le cadre  des  instructions de  la circulaire n•  •••••  du  •••••  juin 
t982,  aont  retrace•• da••  une  annexa  pedacosigue,  joiftte a  la 
present•  convention. 
Cette annex•  preciae,  stage  par  atas•  1 
l'efteetif des  tor•ateura-ata~iairea 
•  la  duree  du  ata1e  (distinguant  lea beurea ani•'•• dana  le centre 
de  Cormation  d 11Ule  part,. et le•  ••maine  a  d 'application aur  le 
terrain d'autra part) 
le calendrier previaionnel  (date  de  debut  et tin du  atage,  et de 
ehacune  dea  aequencea  qui  le constituent) . 
•  lea •odalitea de  l'orsaniaation p6dagogique 
•  lea modalites  de  validation des  acquis 
•  lea qualites et titre• du  personnel  d'encadre•ent 
article J 
Le  centre  de  ~oraation declare  avoir pria toutea  diapoaitione  pour 
que  eeux  dea  tormateura-atasiaires qui  ae  trouveraient  en  aituation 
de  demandeura  d'emploi  au  debut  de  l'action ae  voient  aaiaia  de 
propositions d'e•ploi  dans  le courant •iMe  du  ata1e,  nota-.ent  de 
la part dea  oraani•••• otfrant  lea  terrain• d'application et d'exer-
cice dea  reaponsabilitea aux-dita  tor•ateura-atasiairea. 
article 4 
Pour  ceux  dea  foraateura-atagiairea qui  ae  trouveraient  en  situation 
de  de•andeura  d'emploi  (et pour  le  teapa  que  durerait cette aituatio 
et pour  ceux  qui  •• trouveraient  en  situation de  con1'-for.ation, 
le(a)  ataxe(a)·via6(a)  ci-deaaua fait  (font)  l'objet d'un aariment 
au titre et dana  lea condition• de  !'article R  960-2  du  Code  du 
Travail. 
article J 
Le  contr&le pedacociqae,  ad•iai•tratif et tinaDcier de  1 1ex6cution 
de  la pr6aente  convention eat  exerc6  par ••••••••••••••••••••••••• 
aerYice  inatructeur. 
article 6 
La  reailiation de  la preaente convention,  •oyennant  tou•  juati~ica­
tita utilea,  peut ltre demaDd6e  par l'ane  ou  l'autre des parties 
aur pr6avia  de  troia •oia. (IS) 
article Z 
La  pr'••nte conTention ••t valable  ju•qu'au  ••••••••••••••  198 
·Ell• peut ltre renouYel6e  dane  le• •'••• formes,  ou  prolon•e• 
par aYenant. 
). MlNJti1'&MI! 
Dl  I.A. 
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L'ordunnance  n•  82-27J  du  2b  mars  1982  prf-
voit  en  Aon  'litre IJ  J  1orgatti$;.;ttJ.on  •1t•  .!!'tng~l!l  d'orien-
tation  npprotondJe. 
Ell~ p:r·bc.i(tle  qu'Jltt  "ont  pou.r  obJet  d 1 1lic·l·~r 
crux  df~!!l  j  t>tUlf'!~  dorlt  l  'orJenta  ti.on  pr~!letttf"  eft'~  di ff i-
eul t.{t.$  particull(•t'("ft  a  choi~ir 1.-at  voia~ lre  J:ilu •  .pp-
proprif~s pour  leur  ~ermattrc  d'acqu~rir un~  quali~i­
cnti on  proft:~sfdonuell  ...  £t  c1  1a!UI!Iurer  1.d.usi  lP.Ul"  lnsPr  ... 
t ion  &oc.t.a.l c''  .. 
L~~  circulaire~ n•  566  du .8  rbvrier  1982 
f:'t  1505  du  :14  l•vril  1')82  ~i  gn6-t~t-t  du  Mini Rtr•:'  tic  la 
fo'ormi't·t.:t.on  Jh·ot·ces:i.onne-l.h~  ,,.rt~cisent  qu•:t.l  ,g.'agit  dt:\ 
j{.'UlU•$  en  ~lituntion i:ntermr.di.oirt·  qui  ••"'"\~  ~tr<~  d;u'~ 
ct!ll~  le~ nm+Htlittf.  dans  ura  er:tag(~  d'i.tl~~.t·tion  J•ropremtntt 
dit,  nt"·  Bnnt.  V"'s  p()•u·  lJUt~'lnt,  i'Aut.~  de  detin·lt.lon  .rcut~f:t­
snntc d'un  pr~jftt  profeft8i~nnel  ~t  8oCial,  ~n mP~ur~ 
d~  t·,~ntrur  itrnncrlinteenc.,nt  dan~ urte  formed. ion  q'1nl  ifi.~ntt:-'j. 
c~s  j~unos nc  ~nvent done  pn~ quel  ~~tier 
choJ. .. d.l"'  b:J.  qUE>}  t y r~f'  d  'lH~  t  f. vi  t  f:•  1 tHI.t"  COtnr·i (#f\ t.  t  QU  bi  l•1P  t 
nyaut  con.mr:ntci·  une  f,')t·tnat.!on  t,('·ehnolug;iquP  f"t  ..  l  ''~Yilnt 
nrretef!,  il!S  llle·  t.rot.J'Vent  en  si  tunt.iou.  d  'l·ch,~c  o\J  d(! 
coufu.'l!d on  !IIHr  lt~  choix:  d 'utH'  nouvt-11."  Ol'"l~ntRti on. Pl  '..lfl  rol~,~u.-~Ht  clt  })OUr  !:f:rtninA  jf'UJln-~, 
1 1 i11~Ul'  pourrn  nanl gt·i.~  tout  ~tre un  ~tttge  rte  fortnni i(.H• 
d'itHH~rtion,  lor~que t.¥n  cou:~·~  df.:  stll__g!_' __ d'or-1•~·ut.,t.lota 
nrprofon.die  1(~  jf~ttUfl'  u• ... ur  .. ,  1ft,'lni..fl..:!1-tt.~nacnt  pn~  ur..cru-
chi~  utt  prob.l i·m~·  dt·~~  n••·t i.t•rs,  de  1 'Pmr,J (lj  nt  dt•  .lc:• 
formllt·i on  et  qu •un~  nutt'~ · tlfJ~lroc.he  d(~  1 1 i.n~~rt:i t'h 
SOCia  lE  1 Ui  ~f!l'il  nee  f.•  S  ~Cl  :i.  r~  • 
Lf\  pl upar1,  d••  temJ~.::i  t·t~R  stn~~e~  ci  • ori~nt.n-
). 
t ion  upprofond:i  ~:·  R~-"  5i  tur.ront  d(•tlc  ii  l  'eutr  ;,.~  dnnf'l  l_  t:'· 
f.Systi.!nH~,  a.pri·s  1 «'  c.~ontn~·t.  uvc<:  lo  pe~fU,r.?nc.t.~'  d 'u<.:cur·.t.l 
ou  I a  111ission  local  r-~  et  r•lu8  t"arom~!nt.  npJ~e$  un  sta~f~ 
d  'i.ns•~r·tion. 
11  c.onvi.Pnt  d~ nc  p,ls  cnnfo.udr~  CP!4  t:Jtngt-·~ 
avec  J.Ps  p(~ri.oth:'~  d'o.r·ient.ntion  d'uu(~  semnirH.'  .~  tli~ 
.iours  Pnvirort  <111i  $ont.  intb.grc~P  birna  l!'ouvt~nt  pnr  1(~~· 
ot'gnnif'mes  do  f'ot··mution  dan~  1<~  d{,roul ~n1(•Jl'f.  riP~  f'orm:t"'· 
tion~  l"rlternisc!~  d 1inRc:t·tion  cotnrtle  dP  qu~:tl.ir:i.crtti.oli. 
V  - DUR~E UES  S1'AGt-:s 
.-----~------~----
L;.!.  duret~ moyl'nnc  d~  ce~  •tn~·eA  ser,.._.  d<! 
cinq  !femaines. 
Le111  t!X'pc?ri cn1c~~  d~jl\  ri-nlis(~es  .j 'orit:-n1.a.-
tion  npprofoncliE=>  n1ontrt~ilt  f.}llf:  ptlUr  ctre  er£i(~/lC(~:'4 1  t.out 
t~n  contonnnt  d.-~H  pf..r.i c::tdf"!l  f'\l'l  entrcpl·1_l'·H~s,  ~~~  {:('~1.1 J~P. 
tH~tiun~ doiverit  t1tu~c-t·  uu  •niuianum ·t-roi,.  ~,~rnairH~i'!  ot.  qv'il 
ne  ~  (~tn b 1 e  paR  n 6 c (~ s ~a  i. rtt'  d c  1 ~  ~  {a lr  (:•  d ur  •n·  p 1 u H  d f) 
~ix  !-H~maines. 
11  s"mhJ c.'  i.mpurtEJJlt  t.lU''  c e t tP  dtu~et=!  rlu  sta~y 
t~~lle  (lu'elle apparn.ttrn  drtns  la convlnltion  n. ..  ~  sc>:i.t 
Jtt•s  obligatuirr~ pour  le  ~1•:une  •1t  qu•unc  ..  possibili.tc'~  de 
.sortir.  permnnPll1.(!  lu.l  soit accordce  ;  en  e!'f'e~t  dPfi 
f.JUe  lP.  jeune ''  trouv{:  sa  v·.,ic~  il do:i.t  }"l()u·voi.r  t.tuii.ter-
le- stA.ge  d 'or-iPntation approfoudie  pour  rentr·or  dnn~ 
Ia 'roi'·  de  !_("}__[~1:""!!1atiou  ou  data"'  Ct!"llf!  d•  l  '~mp)o·j  .. 
C(•g  tttnl!r.t~s  doi''cflt.  n~surt~l'  tHJ  ~ninimum 
qulltr•?!  foncti.ons.  It;} l•'s  ~ont.  p~~.t·manentP.8  P-t  tH~  corr('~­
J)onrlt•nt  pas a  un  d{~·t"Oulomfntt.  \.lnitJUf.>  dtUI~  le  t~tnJ>F:!•  LH 
J."'l~u"' !' l 't: e  de  tl  at  u g~~  ~  d • or  i. .:n• tnt  ion  wpprofond  .i.<:•,  (: ompf. "-
t.enu  dt!S  fonc~tJon,!;  t)IJ. 1 i)f!!l  dnivent  a~8ltl•f'Y,  nf...cf~~l!!:it._~ 5. 
It•  - D{•J'"intr  l efil  thoix  et.  r•~clu~rcllf'J"  la  rn~\J  .I  f~\1r.!!. 
·~t.r"at6sf("  __  ,..........  ..  ..  n  ...  - ......  --
Ob,jtH:·.ti.f  JH"int"i pnl  df:~  1 •orJ.Pntation,  Cf~t.tf~ 
cJ{:~t{"inj ti.O:n.  ~t  C:Pt.t.f.'  J:"'f.tC.hr.rcfu~  idf~tttJ..f.iont  .1  f)~  Optft,.tdPFI 
et  capacit~~ rcpir6ns ct  qui  son~  trnn~fbrAblee dan~ 
1~  dorrtuine  prot't'!UJd.O.l)HlJ.l t  .J  f 1 !1  etOfHdt  ct  .f'.runt~hir,  lt''~ 
Ob~tncleA i  eurmonter,  l~K  d~m~rch~H i  eFf~ctuor ninMi 
qtH~  J.u  ehronologic  t!t  los  d€J.tli!ll  (h)  rcn):f.8:l1.icH1  du 
pr.o..){_~t. 
Tout~'~  .1  ('!;  rJJ.AfJosi t.tons  prevue!'!'  f.i(n.lr  l(,.s 
'"TnlUlPS  en  Rt og1~  de  foJ•mutiol"l  •:tl tt•.t·n,~t~  d'  iUS~t·tiOJl  OU 
de  qu;il  i f'i co ti  ou  Aont  ap{.t.l iLu  bl f-' s  nu.x.  jt'Uilt.:' ~  ~n stl\  ~r~ 
d 'or:J. "'r• tat  ion  t:t ppro  fond i  c!  ot1  rnn t.:i. t~1··o  <h~  r·t:~muncl'a  t ion, 
dt•  sto  tlJ  t 't  de  )JJ"'OttH~ t  .i. O!t  RO~!  i\) f•. 
J.,(~  dect·f't  dt•term:i.nnnt  lt-!~·  <'lr:tu.s~::.c  ohl;f ga-
totre~ de  l'accord  que  doit  concJ.ur~  1~  j~une  av~c 
1 'organismE~  r•""~POIHHl\Jlf'  du  flt.as-P  s'app1 i.quf~l~ra,  potu  ...  ct· 
type  de  tttagr,  dane  certa.ineA  condi ti  on8  dt•ftni.efl'  Jrnr 
d6cret,  que  d~v~loppcra une  circulniro ult6rieurP. 
VTti  - LES  PROCEDUllE~ 
IJt;~  Jli't.agfls  d tor] fHlttlt.t on  collt~(~tJ  \It~  npf.tro• 
foudi.•'!  Ront  cnnst.f'ui. tf'!  el't  :fnncti on  d~s  df~DH\n•.1•.~~  for-
mHl~~M pR,..  lt~~  p<·.rmnnt~ntt~f!4  d'tJct.:.tH:~J.l  ou.  tcs  mi-l!lfllliotJs 
local«H~C  ;}  p-~.rti.t•  dr~:.~  b~~~r)_in~~  •ie~  j~ut1cs  de  l~ur zone. 
L~"  p~rmatu.~ncc.J5  d 'accueil  et  .I es  mi.,,.ion8 
loclllcs  rf-!Chf:rciH'nt  1 'orgt\lli.tutJ(-!  ou  1 'atcsoc:i at.i en•  '!Us-
cepti  hl  e  de  rnont~r un  8tug·fY  d 'orientat  i  o:n  l  .. ~pondout 
aux  J)robli~rn~P:t  JlO!IJt1.s  p;•r  l.~  groHJ1c:'  de  jaunt'S  con~tit.u(•, 
nv~c l'appui  dP~  sv'cialistc~ du  conseil  que  sont 
1 es  Ct)ns~d.  1 le~r~  d • oriPntutiotlt  1..-.s  cort!!'eiller~  pro.• 
f~Psionn~ls,  et~. 
Lt-H~  permntu~JH~  .:• ~  P.t  1.  c:~ f;  mi  fill !'Ji. on~ pouvent 
Ct!'P  <1Jr~ctnm~nt  l:.t!iSOC·i(~(~~  U11  prujf!t.  {~tit  8cl  TCB}iStl-
'f~ion  .. 
CP"  8 tEtgt!s  c on~t  i. tuf3nt  un•:.a  ncntv~aut  [.  ;  i 1 
t.~flt- done  Jl{-(·t~~sn.LI-~  <i,_;  ,~('illl1r  i~out  }JnJ--t.icu] itlr.t!metlt  :t 
cr  fJUe  1 t•s  f)l"ganisme~  fJU.i  pro}JO.Mf}nt  d~ leM  r-r•oliser 
PJ"t'8{~tltt~nt  tout(  ...  '!  g;s:t·tlnlit'~  d~>  c.~ompt!t(~tJcr.  ot.  r:.sJitf!'(aUt 
'-'PP'~l  ,-}  dt~$  intflt-Vf'.tl~•tlf 8  qunl.Jfi.r..s. )tiN  ISTJ~'Ht:  Dt:  LA 
ft'OilMATl ON  PROF ..  ~SSJ  ONNJc;J.,l~lt: 
DEL.Kf.-ATION  A  LA 
J•UHMA TION  PJl.OI'~ ESS] ONN.ELLf: 
CONV I~N'l'ION  - TYPE 
•  ..  '  ...... '  Its  ....... ~  ..........................  ~.-~~~~.--- ..  ----- ....  -..... --
Pn~st~ en  o~plication d~ !'Ordonnance  n~  82-27] 
du  26  tntl r·"  l ~)8  2 
ENl'RE 
1.. ' E to.  t  r c p r i• 111  f'~ n t  '-~  ll  at· • • . • - • • • • • • . • • • ..  ·•  • • , • . • • • . • 
ET 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  ~ .  .  . .  .  . .  .  .  .  . 
(d,nommf  plus  loin  1~  Centr~  d~ Formation  ou  l'As$o-
ciation),  repr  .. e~t~nt.; (e)  par •••••••••••••  .- ••••••• 
- ~}  l.'nvi~  d~ Comiti  R~~ionul  de  la Formation 
Prufr;,s~i  onracll  e  dt~  la  Prtlmotitlll  Social~  '~t  de  1 • Ert\p 1 oi 
ou  ea  D~l,gation Permancntc. 
Il a  l~t€- conVftltU  c.,~  qui.  sult 
ARTICLF;  1 
-~--
Le  Centre  d6  for~ation ou  l'A~~ociation  or,ani~e i 
l'att•ntion dee  jPUnr&  de  16  i  18  an&  un  stas~  d'ori~n­
tation eollnt·tiVt:!  dJltl.rnrond:i.e  pour  un  "t'fc~ct.:lf  de! 
•. • • • • • • • • • • • •  jeun.t-~s. 
AR'l'.ICJ..E  2  ...  . .  ,........_.  .......... 
La  dur~c,  le  contPnu,  l~s moy~nR p6da~Dgiqu~s  ~t  le~ 
technitJtle!'  d'or:i.r'tttati.on  utili!!!~~  sont. 
pr6ci86~ dans  lea documrnts  p6da~ogique~  ann~xhe a  lu 
pr~gent~  conv~ntion. 
ARTl.Cl,E  2  bi8  (si· nccessnirf') 
._.  .......  t  ...  .b 
Af'in  d•ctssua·cr  le  bon  dl!:roulem~nt  de  l'oction d'ori.t:nt-
tation app1·ofondi e •  l.a  coli  aborL\tf.on  dc.!  la  Perma11encH 
d'Accu~il, d•lnrot  .. m~~ion r.t  d'Or:ientRt:l.on  ou  dt.~  lR 
Mi~~ion Lo~aJr r8t  requis~  ~~lon de~ modHlitb~  pr~ci~~P~ 
dnnA  t1nt·~  llUnfiXf.'  f.lart  ;l.t:u] i  eJ:l• • .1. 
AHTICLE  8 
Lc  stag~ privu  i  In  pr,sant~ convention  fait  J'obj~t 
d'un agrr.mPnt  au  titr·e  ~t  dnn"  ltH!I  condi.tiout!'  dt"  l'nl·-
ti  cl.e  R  9b0-2  du  Cod1~  du  T·r•v~Ai). 
~  AHT"l CLI,i;  t)  .. 
J  .. t!  ~ontrolt- p~dngogiqut•  •  adtninistrati1' et  Cinaneier  t.h~ 
:1  'oxPcut1on  cfe  l.a  r•rl-,Pntr.  con'Vf'ntion est  •~xct·c.e  put· 
•••••••••••••••••••••••••••••  aPrvicP- instruct~uy·. 
Lo  rP.s:lliatiort  de  la  la-f.~l!u~~nte  cor•vPntiotl,  trloy<•nnnnt  tout!' 
juatiff.cntif"e  util~a, prut  ~1.re  demondc~ par  1 'unf'  ou 
l'~utre deft  parties  ftUr  prb~vie d'un mois. 
-- AllTlCLE  11  ------·-
La  prest:.nt•"!  convent.i on  c8t  va..l~ble . .tusctu '"u  ...........  . 
198 ••  El.le  p~•lt  etrt~  renouv··~l C(1  dtU'lS  .1  C!!ll  memes  for•t'fH\~·' 
ou  }Jrolong~e  ).lor  avc·11ant,  pout"'  d 1nu.trt:>l.f  -"ttqr;P~  d•orir'H-' 
tation  .. M&NIST£RE 
OE  LA 
FOR"U TtON  PROFfSSION~ELL.E 
D£L.&.GATION 
~A  JIIS.  Lt  22  JUILL!T  1982 
,.,,00 ...  ~., 
A  LA  FORMAliON  PROFESSIONNELLE 
\ 
Objet 
LBT/CGA  82 9 '5 0/2195 
Le  Miniatre  de  la Formation 
Profeaaionnelle 
Monsieur  le  Commissaire  de  la 
Republique,  de  la  region 
(a  l'attention de  Monsieur  le  Delegue 
regional a la  Formation  Profesaion-
nelle) 
mise  en  place d'un dispositir d'observation et d'evaluation du 
programme  16/18 ana. 
Sur  ma  proposition,  le Conseil  de  Gestion  de  la For•ation 
Profeasionnelle a,  le  21  juillet courant,  engage  lea credits ne-
ceaaairea  a la mise  8D  place  d 1UD  diapoaiti~ permanent  d'obaerYa-
tiOD  et d'evaluation du progra  ..  e  d'inaertion aoeiale et de  quali-
fication profeaaionnelle  des  jeunea  de  16  a  18  ans. 
1  - Pourquoi  un  tel diapoaitit  ? 
Une  dea  critiques  que  l'on a  aoaYent  entendu  formuler  1  l'e-
aard dea  anciens pact•• pour  1 1emploi  dee  jeunea,  - et,  d'une  ~·~on 
aenerale,  a l'egard des  programmes  de  formation  proteaaionnelle 
finances  sur  credits publica -, tient  1  l'abaenee  d'un appareil  de 
•••ur• dea  resaltata qui  depa••• 1• simple  plan atatiatique,  et 
renaeisne  aur l'et£icacit' reelle des  moyena  mis  en  oeuvre  aa reaard 
des  objectifa annonces. 
La •is• •n place  d'UD tel appareil  r6pond  done  autant a 
l'attente legitime des partenairea aociaux qu'i celle de  l'Etat et, 
aujourd 1hui,  de• collectiYite• local••·  Plua  loin,  elle r6pond  aux 
aouhaita  exprim6a par la plupart dee  orcanis•e• de  formation  eux-
almes,  qui  attendent depuia  lonatempa  une •eilleure priae en  co•pte 
de  la r'alite plarali•te de•  terrains et dea methode•,  et surtout la 
reconnaissance  d 1indicateurs de r'aultata propr•• a cbaque  type 
d'objecti~s clairement  ~ormulea au depart.  En~in, elle permet  de capitali~er et  de  ayatematiaer  lea  le~ona de  !'experience et elle 
autorise,  de  ce  £ait,  l'eapoir de  mettre a la diapoaition de  toua 
lea  responsablea  du  aysteme  educatiC  en  France  un  doaaier critique 
riche  de  transferta possibles a court  terme. 
Encore  convient-il  de  traiter cette  operation  avec  aoin, 
car  l'obaervfttion permanente,  ]'analyse et !'evaluation d'un  si 
vaste  ensemble  (100.000  jeunes concernes)  ne  aauraient relever  de 
l'amateurisme  ni  se  satisfair~ de  l'a-peu-pres. 
PouJ·  la  campagne  1982-8),  12  rE-gions  ont  ete  retenues  pour 
entrer  dans  le dispositif. 
2  - Caracteristiquea  du  diapositif 
Solidite,  transparence,  decentralisation  sous  cas  trois 
tetes  de  chapitre,  posees  comme  autant  d'exigences  liminaires,  on 
peut  tracer  les  grandes  lignes  du  syst~me  ~  appliquer. 
2.1- Un  dispositif solide 
, a. 
2.11  -La dispositif prendra  en  compte  la totalite du 
processus  concernant  le  jeune  :  situation de  depart  -
aecueil  - orientation -insertion/qualification -
validation des  acquia  - entree  sur  le  marcbe  du 
travail  - suivi. 
2.12  - Le  dispositif prendra  en  compte  l'ensemble des 
actions  financ6es  aur  l'enveloppe  16/18 ana,  y  compris 
lea actions  d'accompasnement  (formation  de  rormateura, 
in~ormation, processus  de  concertation  ••• ) 
2.13  - La  dispoaiti£ s'ancrera dans  la duree  :  !'observation 
a'impoae  bien au-deli de  la fin des  stages ponctuelt.J 
at l'impact,  a terme,  des  actions pasaeea doit dor6-
navant  pouvoir ltre apprecie. 
2.14  - C'eat pourquoi  cette operation ne  sera  eon£iee  qu'a 
des  institutions techniguement  competentes,  et qui 
ne  aeront pas  i  la fois acteurs at 'valuateura  de 
l'action. 
2.2  - Un  diapoaitit transparent 
2.21  - Il ne  s'a1it pas ici  de  murir un  rapport  "de£initi£" 
dans  ana  perspectiYe  de  recherche aratuite, maia 
d 1aaaurer une  restitution claire,  rapide et  ~fable 
a  l'enaemble  des  partenaires  aociaux at  des  colleeti-
vit'• ensas6a  aur  lea objectita initiaux. (16) 
2.2~  - Compl~mentairement, il s'agit,  tout  au  long  de  la 
r·ea li  sation  du  programme,  d 'assurer aux  orsanismea 
conventionnea  un  retour utile d'in£ormation  :  le 
dispositir sera  penae  au  moins  autant  comme  un  dia-
positif d'aide  que  comme  un  diapositif de  jugement. 
Au  demeurant,  il ne  se  substituera  pas  aux  instances 
de  controle. 
2.2)  - Les  modalites  de  saiaie  des  renaeignements  utiles 
se1·ont  arretees  avec  le  aouci  constant  de  ne  pas 
alourdir  la  tache  des  centres d'accueil  ou  de  for~a­
~·  Seront  exploitee  avec  soin,  en  contre-partie, 
tous  les  sous-produits statistiques  (comptes-rendus 
d'execution  et  releves  demographiques)  qu'entraine 
deja  l'execution des  conventions. 
2.24  - Enfin,  et surtout,  qu'il s'agisse d'information, 
d'accueil  ou  de  formation,  il faudra  ~aire en  sorte 
) .. 
que  les actions  soient  observees  8  partir de  leurs 
objectifs propres,  lesquels varient  l'gitimement  en 
fonction  du  public  et  de  l'environnement,  voire  de 
certaines hypotheses  de  recherche  ou  d'experimentation. 
2.3  - Un  di8positif decentralise 
2.31  - Ce  caractere  decoule  de  tout  ce  qui  precede.  C'est 
pour  le  compte  du  Comite  Regional  que  travailleront 
les observateurs  :  au  Comite  R~gional,  en  consequence, 
dans  le cadre trac' plus  loin,  d'apprecier !'approche 
methodologique,  de  ~ixer l'ecbeancier des restitutions, 
et,  au  total,  d'a&reer !'institution a qui  sera  confiee 
cette  charge. 
2.32  - Lee  Universites ne  manquent  pas  d'equipea  capables  de 
repondre  a  la demande,  et a qui  une  telle commande 
donnerait  une  opportunite nouvelle  de  ae  brancher sur 
la realite regionale.  A  de!aut  d'une  solution dans  ce 
cadre,  la prestation pourrait etre assuree par  UD  centre 
associe  du  CEREQ,  une  agenca  de  developpement regional, 
ou  encore  le service specialise d'un  etablisaement 
consulaire.  Maia  11  conviendra,  rappelona-le,  que  l'or-
ganisme  charge  de  la  tonction d'obaerYation/evaluation 
ne  soit pas  en  meme  temps  en  situation d'acteur  (et  de 
concurrent) d.ana  le champ  de  aa  propre  intervention  • 
Cette  garantie assuree,  on n'eeartera paa,entin,  la 
solution  d'une  equipe  constituee a partir de  la  mise 
en  commun  d'un certain nombre  de  competence&  reconnuea  : 
mais  la responaabilite  de  l'execution de  la  commande 
devra  etre  explicitement  traduite dana  la convention. Reste  i  as~urer la  cob~rence inter-regionale  de  la 
ri~marche,  et  !'exploitation nationale  des  donn~ea 
recueillies.  Pour  ce  faire,  une  convention  a  iti 
passee  avec  le Conservatoire  National  des  Arts  et 
M~tiers  (C.N.A.M.),  aux  termes  rle  laquelle cet  orga-
nis~e s'est engage  : 
4 •. 
.  i  mettre  au  point  un  certain nombre  de  guides  d 1ob-
servation  des  ~ction~,  dans  le  cadre  du  protocole 
onnexe  a la  presente  circulaire,  lequel  se  veut  aussi 
profondement  participatif dans  son  esprit,  que  souple 
dans  ses  applications necessairement diversifiees 
.  a  coordonner  ie travail  de  l'ensemble  des  ~quipes 
region~les engagees  dans  le  dispositif,  et a  l~ur 
apporter  l'appui methodologique  dont  elles auront 
besoin 
• a produire,  a echeances  reguliere~.  ]es bilans 
intermediaires  dont  souhait~ra disposer  le Conseil 
National  de  la  Formation  Professionnelle  ou  ses 
commissions  specialisees,  bilans assortis  de  toutes 
propositions utiles a  l'am~lioration du  dispositif. 
Il vade soi  que  le C.N.A.M.,  dans  le  cadre  de  cette 
mission,  pourra  s'assurer tous  concours  utiles,  et 
notamment  celui  de  l'ADEP. 
J  - La  procedure  de  conventionnement 
La  marche  a suivre  est  la suivante 
1  - Vous  diffusez  sans delai  le  texte  du  protocole  annexe  a la pre-
sente  circulaire,  et le  texte  de  la  convention-type  qui  l'ac-
compagne,  aux  organismes  que  vous  estimez susceptibles  de  passer 
convention a  ce  titre,  insistant  sur  le fait  que  les  candidatu-
res ne  seront  recevables  que  pour  autant  que  les  organismes 
candidats acceptent  !'ensemble des  dispositions du-dit protoeole. 
Voua  £ixez,  des  ce  moment  la,  avec  la  date  limite  de  recueil des 
candidatures,  la  date  de  la seance  du  Comite  Regional  (ou  de  sa 
Delegation Permanente)  consacree  a  l'examen  des  dossiers. 
2  - L'instruction des  dossiers est  conduite  directement  par  le 
Delegue  RPgional  a la Formation Proressionnelle,  qui  etablit 
une  note  dP.  presentation a l'attention de  l'instance precitee. 
)  Cette note  de  presentation me  sera  adresaee,  accompagnee  des 
documents_  memes  qui  seront_prea_entu _au_Comile  __  Regional, _aa_ae__z __ 
tat pour  que  je  puiaae Teaa  ~aire eonnaitre  me•  observations et 
recommendations  ,  aux  fins  d'information  compl~mentaire  du 
Comite,  prealable  a sa deliberation.  Cette  transmission  sera 
faite  sous  le  present  timbre,  a l'attenUon  de  Monsieur  LEBOUTEUX, 
Charge  de  Mission  8  la Delegation. 4  - Le  Cdmite  R~gionftl  (ou  aft  Delegation Per•anente)  entendu, 
vous  paasez elora  convention  avec  l'organisme  retenu.  Voua 
m'adreasez,  soua  le  mime  timbre,  le compte-rendu  de  la seance 
du  Comit~ Regional,  accompagne  d'un  exemplaire  dument  aigne 
de  la  convention. 
4  - Le  Calendrier 
1  - L'ensemble  des  operations decrites  ci-deaaus  exige d'itre 
conduit  avec  le  maximum  de  celerite, afin  que  l'appareil 
d'observation-evaluation soit  en  place des  le debut  de  fonc-
tionnement  du  dispositif d'accueil  des  jeunes.  Il ne  a'aait 
pas, 'pour  autant  de  ceder a la precipitation,  et c'est pour-
quoi,  j'ai arrete  la  date  du  15  septembre  1982  comme  limite 
pour  la  designation  des  organismes  a conventionner. 
2  - Sans  attendre toutefois cette date-limite,  et  au  fur et a me-
sure  que  ces  designations  seront faites,  dans  le  cadre  des  pro-
cedures  ci-dessus,  les  equipes  regionales  d'observation-evaluation 
recevront  les  documents  de  travail  elabores a leur intention par 
l'equipe  de  coordination nationale. 
J  - Une  rencontre  de  !'ensemble des  responsables  regionaux aura 
lieu a  PARIS  le mardi  22  aeptembre  1982.  La  journee entiere 
sera  consacree a dresser un  premier bilan  du  fonctionne•ent 
du  dispositi~ propre  d'obserYation-evaluation,  et a coordon-
ner  la suite des  travaux.  Bien  entendu,  des  instruction• par-
ticulieres concernant  la preparation de  cette rencontre  voua 
seront  adressees  en  temps utile. 
5  - Le  ~inancement 
Compte-tenu  dea  credits dont  je dispose,  et  du volume  des 
jeunea  de  16-18 ana  qui  devraient itre pria en  eharse  dana  votre 
region,  un  credit de  F.  vous  est delegue  pour  tinan-
cer  l'op,ration,  objet de  la priaente circulaire. 
Ce  credit  eouvrira  z 
•  lea  depensea  de  personnel  (1  chef de  projet et  1  assistant 
a  temps  partial,  et le secretariat correspondent) 
•-- 1-ea-.d.!p-e-n•••  de;:4!-pl-aeementa--C aur  la baae  moyenne  d 'un 
deplacement  pour  5  actions  16-18  an•)  • \ 
En  revanche,  il n'implique ni  fraia  de  fonctionnement  ni 
frais  d'~dition  :  ces  dipensea  seront  support,es par  la  region. 
Le  budget  previsionnel  annexP ala c-onvention,  et  le  corifpt~­
de  ge8tion  produit  au  term•  de  son  ex~cution,  seront  pr~sent~s 
conformiment  i  ces. rubriques. 
J~ vous  remercie  par  avance  de  porter  une  attention parti-
culiere  a !'execution  des  disposition~ presentee,  et  de  bien 
vouloir  me  saisir sans  attendre des  dir€icultes  que·vous  seriez 
susceptible  de  rencontrer  dans  leu~ mise  en  place. 
P.J.  - 1  protocole d'intervention 
1  convention-type 
Pour te  r,•;nistrc:. 
et;.:  ;_··.·;·~:~n 
Le  Dirt-~~- .  .:'  ... : .:  ~,·t.~:net 
~~~ 
G.  MATIEUOI MINIST~RE 
OE  LA 
F'ORMA110N  PROF£SSIONNELLE 
~£L£GATION 
A  LA  FORMATION  PROFESSIONNELLE 
LBT/CGA 
Annexa  1 
PROGRAMME  16-18  ANS 
DISPOSITIF  D 10BSERVATION-EVALUATION 
PROTOCOLE  D·• INTERVENTION 
Article  1 
Dans  chaque  region,  une  mission d'observation-evaluation du  pro-
sramme  t6/t8 ans  est,  par voie  de  convention,  installee  aupr~s du 
Comite  Regional  a la  Formation Profesaionnelle. 
La  coordination  du  travail de  ces •iaaiona eat confiee  au Conaerva-
toire National  des  Arts  et Metiers  (C.N.A.M.) 
M.  MALGLAIVE  est designe  eo-.e  reaponaable  de  cette tache  de 
coordination. 
Article  2 
Le  champ  de  l'observatioD conaideree  •''tend a l'enaemble des 
actions  conduit•• par la r'cion dans  le cadre  du  programme  16/18  ans 
et a l'enaemble  des  phases  de  ce  progra ..  e 1  ~ aavoir  I 
•  la phase  d'aeeueil,  information,  orientation 
•  lea actions d'orientation  appro~ondie 
•  lea action• d'insertion aociale et de  qualification  pro~eaaionnelle 
L'obaervation porte  en  outre  sur  la  situation ant,rieure des  jeunea, 
objet du  programme,  et le travail a conduire doit donner  aux  deci-
deura  et  aux  partenairea  aociaux  lea •oyens  de  meaurer  lea r'aultata 
du  programme  jusqu'a un  an  apras  la conclusion  de  cbaque  vacue 
d'actions. 
Elle porte 'sale•ent sur  1'1n~ormat1on du public et des  inat1tut1ona 
coneernees,  sur  lea actions  de  ~ormation de  Cormateura  apecifiquea au 
programme,  et  sur  les modalit's  de  concertation miaea  en  oeuvre. \ 
Article  J 
Lea  points-cle  de  cette observation,  et  des  bilan~ reguliers  qu'elle 
produirn,  aont  les  suivants  : 
•  la  representation  des  trajectoires  scolaire8  des  diversea  cate-
gories  de  jeunes accueillis  par  le  dispositif,  l'analyse  de  leurs 
determinants.  !'importance  statistique des  divers  flux • 
•  la  mesure  de  l'efficacite  de  l'appareil  d'accueil 
•  la  coh~rence d'ensemble,  dans  le  temps  et  dans  l'espace,  du  dis-
positir de  formation  proprement  dit 
•  la  mesure  de  l'impact  des  actions  au  r~gard de  l'objectif propre 
a  chacune  d'elle 
•  !'identification des  facteurs  jouant  contre  l'egalit~ des  chancP· 
entre  f~lles et  gar~ons,  et l'effet  des  mesurea  adoptees  pour 
ouvrir  aux  premieres  de  nouvelles  voies  de  qualification 
•  !'exploitation pedagogique  de  l'article  7  de  !'Ordonnance  du  26 
mars  1982  (accord  entre  le  jeune  et  l'organisme  responsable  de 
sa  formation) 
•  les modalites  de  mise  en  oeuvre  du  "cahier des  charges"  organi-
sant  l'alternance entre  centre  de  formation  et  entreprise 
•  les  procedures  de  mesure  et  de  validation  des  acquis  des  jeunes 
•  les  actions  specifiques  de  formation  de  formateurs 
•  la  pratique  de  la  concertation,  a l'interieur des  equipes  peda-
gogiques  (niveau  de  l'action),  et entre  equipes  pedagogiquea 
(niveau  du  bassin d'emploi  ou  de  la  region) 
•  la  representation des  couts reels  de  ~onctionnement,  et  la mai-
trise,  par  les centres  de  formation,  des  problemes  de  financement. 
Article  4 
Sur  chacun  des  themes  sus-vises,  et  sur  tous  autres  qui  s'impose-
ront  en  cours  de  route,  l'equipe  de  coordination nationale  elabo-
rera,  et diffusera  en  temps  opportun  aux  equipes  regionales  un 
guide  d'observation  accompagne  de  tous  documents  utiles au  plan 
methodologique. 
Ces  guides  d'obaervation  assureront  la coherence  inter-regionale 
des .demarches  et garantiront  un  trai  tement  f"iable  d-es  donnees  au 
niveau national. 
Les  equipes  regionales  s'engagent  a respecter les eontraintes liees 
a leur utilisation. \ 
Article  5 
Le~ membres  de~ equipes  regionales  (chef  rle  projet  et assistant), 
sous  r~serve  de  recueillir en  temps  utile  l'accord  des  centres 
concernPs  et  de  l'autoritP administrative  dont  ils dependent, 
pourr·ont  accerler  a  l'en~emble des  lieux  OU  SP.  deroulent  l'accueil 
et  ln  formation  des  jeunes,  objet  du  programme.  Par  convention, 
les  centres  de  formation  sont d'ailleurs  tenus  de  mettre  a leur 
disposition  toutes  lea  informations utiles a la  conduite  de  leur 
mi~sion. 
). 
Ces  dispositions  s'appliquent,  dans  les  memes  condition~, a l'equipe 
de  coordination nationale.  Toute  intervention  de  cette  derni~re sur 
le  territoire d'une  region  associera  toutefois  au  prialable  le 
Delegue  regional  et  l'equipe regionale  conventionn~e. 
Article  6 
La  liste  des  equipes  regionales,  ainsi  que  le  nom  et  la  qualite  de 
leurs responsables  (chefs  de  projet),  sera publiee et  communique~ 
a l'ensemble  des  acteurs  concernes  avant  le  20  septembre  1982. 
Article  7 
Les  chefs  de  projet  seront  reunis  a intervalles reguliers par 
l'equipe  de  coordination nationale.  La  premiere  reunion  aura 
lieu le  22  septembre  1982.  Le  calendrier des  rencontres ulte-
rieures  sera  fixe  avec  les interesses. MINIST(RE 
DE  LA 
I'ORMATION  PROFESStONNE~L.E 
0a£L£GATION 
A  LA  FORMATION  PROFESSIONNE~L£ 
LBT/CGA  Annexe  2 
Entre 
et 
CONVENTION-TYPE  RELATIVE  AU  DISPOSITIF 
D'OBSERVATION-EVALUATION  DU  PROGRAMME 
D'INSERTION  SOCIALE  ET  DE  QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE  DES  JEUNES  DE  16  A  18  ANS 
l'Etat, represente  par- •••••••••••••••••.•••••••• 
.  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
(denomme  plus  loin 
aente  par 
le co-contractant),  repre-
.  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
YU  l'avis du  Comite  Regional  de  la Formation  Pro~essionnelle, 
de  la Promotion Sociale et de  l'Emploi  ou  de  sa  Delegation Perma-
nente, 
il a  ete  convenu  ce  qui  suit  : 
Article  1 
Le  co-contractant asaurera entre le  1er  aeptembre  1982  et le  )0 
juin  198),  pour  le  compte  du  Comite  Regional,  une  mission d'obser-
Yation,  d'analyse  et d'evaluation du  dispositiC d'accueil et de 
~ormation mis  en  place  sur  la re&ion  en  1982-BJ  au benefice  des 
j_eu~es  d~  16_  a  __ 18  ans  Vis_e_S_  par  1 '~rdOJ'!n_a_nc;e  du  ~6- mars _1982.  -
Le  champ  de  la mission,  ea  methodologie  et  son  calendrier font 
l'objet du Erotocole  annexe  a la presente convention. Article  2 
\  Le  co-contractant  a'engage a produire  devant  le  Comite  Regional 
(ou  sa  D~l~gBtion Permanente),  aous  £orme  de  document ecrit, il-
lustre  de  toutes  annexes utiles  : 
•  un  premier  rapport  intermediaire  avant  le  )1.12.82 
•  un  ~econrl  rapport  interm,diair~ avant  le  )1.).8) 
•  un  rapport  d6finitif avant  le  )0.6~8) 
Par ailleurs,  il tient en  permanence  a la disposition  de  l'equipe 
nationale  ~~  coordination  1 1enaemble  des  materiaux recueillis dans 
le  cadre  de  la  pr~sente mission. 
Article  3 
L'ensemble  des  rapports  precites  demeurera  propriete  de  l'Etat, 
commanditaire,  qui  se  reserve  la possibilite d'en  publier tout 
ou partie,  accompagne  des  observations  et/ou recommandations  que 
le Comite  Regional  (ou  sa Delegation  Permanente)  aura  formulees 
a  leur  egard. 
Article  4 
Pour  la duree  de  cette mission,  le  co-contractant mettra  a dispo-
sition  du  commanditaire  : 
.  a titre de  che~ de  projet,  M. 
(a hauteur  de  jours/expert) 
•  a· titre d'assistant,  M. 
(a hauteur  de  jours/expert) 
et une  secretaire a  temps. 
Article  5 
Les  charges  de  personnel et les charges  de  deplacements  ~ont 
l'objet d'un budget  previsionnel  annexe  A  la presente  convention. 
Les  charges  de  fonctionnement et d'edition des  documents  seront 
supportees  par le  commanditaire. 
Le  compte-rendu rinancier,  etabli  au  terme  de  l'execution de  la 
presente  convention,  sera  accompagne  d'un  justificatif detaille 
des  frais  de  deplacements. \ 
Article  6 
Pour  la  mise  en  oeuvre  de  la  pr~sente convention.·  conrormiment  au 
budget  pr~visionnel Vise  ci-dPSSUS,  et  SOUS  reserve  des  disposi-
tions  dP  l'article  8  ci-des~ou~,  l'Etat versera  au  co-contractant 
une  subvention  de  F. 
Articl~  7 
La  liquidation des  sommes  dues  au  titre  de  la  prP.sente  convention 
s'operera  comme  suit,  sous  reserve  rles  dispositions  de  l'article 
8  ci-dessous  : 
- JO  ~ a la signature  de  la  convention 
- JO  S~ a  la  production  du  premier  rapport  intermediaire 
- le  solde  sur presentation  du  compte-rendu  d'exPcution 
Article  8 
.., 
,; . 
L'Etat  se  reserve  la possibilite  de  suspendre  !'execution de  la 
presente  convention apres  examen  du  premier  rapport  intermediaire, 
s'il s'averait a  ce  moment-la  que  le  co-contractant  ne  satisfaisait 
pas  aux  dispositions  du  protocole  sus-vise. 
Dans  ce  cas,  les  sommes  versees  au  co~contractant lors  de  la  signa-
ture  de  la  convention lui resteraient acquises,  mais  l'Etat se 
trouverait  libere  de  toute  obligation ulterieure vis-a-vis  du 
co-contractant. 
pour  l'Etat 
(signature) 
Fait  a 
le .................... 
pour  l'organisme  co-contractant 
(signature) ---~~~----~-------------------------------------------------------------------------------··  ~. --- 1112  IOUBHAL  Oft'IL&'- I.A ~  :IIUJIICIJ8  •  _...-::  ... -\ 
Va  1e  d6cNt da a  awu  Ul27 nr r.•ntutJaa fe II aaM1M 
..Oitalft;  .  .  .  . 
Vu  Je  cWeret  a• 12-811  du  J8  JuUlet  1112  IIMMIIfjj 8ua.t Ill 
•ttributioDI du mllllltre de. armha ; 
Vale dkret •• n.a du.  JulD  urn ftuut ... ataributllu 
•u  eommudant  des  _f.-ces  frantaiMI  at.atlooDMI  '  J)jiboad; 
Vu  Je  d6cret  a•  5-t&l  du  19  Jaill  1171  ..adiftf  nlaUf a 
roreaniuUon  du  eommandcment  des  fora~  IDU'lt.imel: 
Vu  le  dicret a•. 82·138  du 8  fevrier  IJ82 fllwlt  .lei a~ 
Uona  dt:a  eheft  d'~at-llll.Jor, 
Dkrite: 
Arl  1".  - L'arUrle  r· du  decret  du  28  Juln  1071  II~ 
fixant  les  1ttributions  du  commandant  des  forCfll  fnncaises 
a&.ationnec5  l  Djibouti  est  ren1plac~  par  les  clispositioDJ  sui· 
vantes:  · 
·  c Les  forces  fr~aiaes atationnlles  sur  le  territo.ire  de  la 
Bepublique  de  Djibouti  sont  placees  10111  le  commudemesa& 
d'IID officier gb6ral OU  supmeur qui porte Je  titre de eG11111Wl· 
daut  des  forces  frutaises  station~s l  Djibouti. 
c Cet  officier  releve  directemcot  du  cbef  d'~tat-major  des 
armees. 
c D  exerce  personntllemeot  le  commandement  des  forces  de 
IOD armee  d'apparten&Dte. 
• n dispose de deux  of!JC'lers  supf.rieurs ldjoiDts qui uereeal 
respcc:tivement  le  eommandement  des  forces  de  chacune. des 
deux autres armm. 
c D  peut  dispo.~er  d'un  adjoint,  officier  sup&iellJ'  de  10D 
1rm~e  d'appart.enance,  pour  uercer  Je  eommandement  dea 
forres  de  c:ette  arm~.· lorsque  le  volume  desdites  forces  le 
justilie. • 
Art.  2.  - Le  Premier ministre  et  le mhlistre  de Ia  dMense 
aont  chare&.  chacun en  ee  qui  le  coneerne,  de  l'a&:lltion  du 
priaent decret,  qui sera publie  au  loMt'aCI1  oflWXl  de  Ia  ~pu· 
blique fran~. 
Fait  l  Paris.  le  8  teptembre  1982. 
FB.A.N~II lll1"1'BBLURD. 
Par le President  do 1a  B.epubhque : 
lA Prnnin ministr•, 
PISIUm IUUBOY. 
Le mmbtTe M  Ia  tU!mu, 
CBA1U.ES  llEI\llo~. 
MINISTDE  DE  L'ECOHOMIE  ET  DES  FINANCES 
Le Premier mlnlstre, 
Bar )e  rapport da miniltre de rfecmomie et des ftnaaees. 
Vu l'artiele "  de 1a  lot n• 81-1160 du 30 d6cembre  11181  par-
~t  loi de finaneea pour 1982 ; 
Vu Ia leetion U du titre :r- 411 c16cftt ~  &llO:S duf aoat Dfl 
modifie  relative au eomptes codranta  de  valeUl"'  mobilierea ; 
Vu le decret n• 156-27 d• U  iallrier 1958 relatif lla ~Mare 
l  .Wvrt>  eo  cu c1e  d~IOD  4e8  titres  au  porteur  oa  de 
. COIIpODI ;  .  .  .  . 
Vu le dferet n• 159-1053  du ., aeptembre 1DS modlll6 portat 
limpliflcatioD  de  Ia  pstion des  titrea  Dominatifa ;  . 
Va hrtieJe  125  4u  dkret a• G-158"7  du  29  d~eembre \982 
port&Dt nglement e!nual sur Ia comptabilit6 publique, 
Dfc:rtte: 
Art.  1•.  - Le  llliDJ.tre  de  r6caDIIIDie  •  ._ fbiiiDeei  a1t 
•tarW •  6mettre  des .... JIGIIIia .....,..,.. •  Sf  k 
ObJttaU.S IWIDIIY*b!&  .  . 
c.  ebli&atlou reDDIIftlabl•  IIO!lt  6m1let .- lldal ...-.. 
liftS ;  Ia date  d'6mtlsloa  e1  1e  4Baf ..  IOuedpdGil ..  t  Jri-
tW:I pear e1Yiraue ......  - anN ..  miDJifzoe de ,.........  .. 
--~·  : ..  Art."  s.~- La  tiDfte ... o!ltiJatiOIII amDUftlablea. ........ 
Jon cle  lear 6adalloa, est compriM aatre dDQ  et indl -. 
. 4featddl. ..... c1aaQae *''  ..  poalbllbla • ·=  ....  $- 11'6..411. ~  ........ ttN .............  ~  .... 
·.lb.MI. Jon ..  ratuiM. par a  mtt1 •  .mtme •  r._. 
DOmle et clel f1DaDcel. 
': '- -".,.._ .._........ ...... =  ....... 
fll1lr ...  lear .....  ..a .......  ~  -~  ~ 
Art.I.-LII.wlpU..~  ...........  . 
... ~tean  lOIII  Ia  Jorme  aoam.Uve ....  1101111Gr. 
.... diapalltloat 4v dkret da ., ........... 11511111VW portal 
w!ap!lltcatloa de Ia eesuoa ,_ t1tn1 aomlutlfl ._  • .,...._ 
80llt  applicable~ auz  obUptiODI  NDOUI"etabl•. 
Ba caa  de tiJJ•nsioD HI titrea au porteur •  ..  ODIIIIPDDit 
a. d..ilpamUoas  du dtcrot du  11 Juwler liM ...-au IODl wU· 
cablea.  .  . 
Le  fteime  des  comptea  coaraata  de  nJeW'S  moblli•ru. JD. 
t1tu~ par Ja  tection  D  du  titre  I"  da deuet  do  •  aoCU  UNI 
IUSVi.e,  est  applicable au obligatioDI  renouvelablu. 
Art.  t. - Pour  chaque suie  d'oblieations  renouvelabl-.  liD 
arrtt6  pria  par  1e  llliDi.itre  de  l'eCODO~ et del fiDaDeel  loJ'I  , 
de  l'emiaaioa  pourra ea rUe.rver  11  souacriptlon et. 6Yu~ 
ment. 1a  deteDtion au personnea phyalquea aiaai  qu•• Ia .-
des dep6ts et consipationa. 
Arl S.  - us diapoaJtlons des articles 118, 118, 125 A.  111 WI 
el  lDB  c3•)  du  code  gen~ral  des  imp6ts  sont  applieables aa 
obligatioDI renouvelables.  · 
Le  paiement des  lnt~rets el le  remboursement des obligatlo!ll 
n:nouvelables sont  e!fet'lues sous  la aeuJe  dMuctioo  des lmpats 
que  Ia  loi  met ou  pourrait .mettre obliptoirement l  1a  cbaree 
des porteura.  . 
Art. I. - Lea  aou.criptions  sont  liberfes en  Dllll1&aire, pv 
cbeque ou  par viremenl 
Ellel  soot ~  dau Ia  limite  des  titres  dispoDibles  dlez 
lea  comptabla  du  Tr6sor,  des  postea  et admlnistratlcma  flaaa. 
cieres  ainsi  qu'au guicbets  des  caissel  tl'epargne,  des  ea1ae:s 
de  crMit  agricole  mutuel,  des  caisses  de credit  mutuel et des 
banquea  et  ftablislemeots  fillanelers,  de  mime  que  ella lea 
agents de  change.  . 
Art. '1.- LeJ  qulttaneea, ~  ou khanges dfttvr& ll'ocea. 
lion des op6rations prevues  par 1e  prisezat 46cret aont  exemp~ 
du  drolL  d.e  timbre ap6cial  aur les qllittanees. 
Arl 8.  - La  quotit~. Ia durN, le taux d'iAtl&lt aiDil CJ1k"  lea 
autres conditions de l'l:w.sion sont fixes  par ~  du m1Distre 
de 1' economie et des finanees. 
Arl  9.  - Le  ministre  de  l'economie  et  des  finaDees  est 
ebarp  de  rexbtion  da  pr&eat  46c:ret,  qai  aera  publi~  &ll 
Journal  o/ficUl  de la  R~pubUque fran~. 
Fait l  Paria,  1e  8  teptembre  1982. 
Par 1e  Premier mfnlstre : 
Le ~~de  1'4coRoaie a  cia fiuaca. 
.JACQUES  DELORS. 
MINISTERE  DE  LA  FORMATION  PIOfESSIOHNEW 2751  IOUJlNAL  OrnciEL  DE  LA  UPUBUQUE  FRANCAIS! 
1. La  proanul• du atalialre .._Ill 6ttpll •  aa qualifi· 
~-·  - .  •.  lAs  pndduret  permettut  de  rec:ouaJtn  Ja aequia  du 
:.tqlab'e :  -.._--
1. L'appul  que  l'orcanllme apportera  au  .U,iaire  dans  ·~ 
dfmarehes ea fin  de lta&e  pour !"aider A NCbercher un emplos 
ea  A poumrivre  u  formation. 
Art. 3. -Troll annex• A l'arcord  pr~clnnf obliaatoirement: 
J.  Les  ~ditions de  nmu~ratiOD et  .,e  prolettlon  IOdate 
du  stagiaire,  le  ngime  d'usuranc:es  sousc:rJt  par  le  eentre  et, 
Je  cas  echeant,  les  conditions  d'heberaement  et  de  deplace· 
ment; 
2.  Les  objectifs,  Je  procramme,  le  ealenclrier  et  le  projet 
d'orcanisation du stage;  a.  Lea  conditions  de  vie  du  aroupe  Creelement  lnterieur de 
J'etablissement  d'accuel!  et,  &e  cas  echeant,  dispositions  parti· 
culieres  proprea  au  stage}. 
Art.  4.  - L8  oil  existe  une  mission  locale,· et lorsque  celle-ci 
n'est  pas  directement  aignataire  de  1'1ccord  a\'f'C  le  stagiaire, 
lea  modalites  de  cooperation  entre  Ia  mission  et  l'orgartisme 
de formation  signataire de  J'accord  font  obli&atoirement  !'objet 
d'une annexe supplementaire. 
Art.  5.  - La  sicnature de l'aecord  peut, si -cela  s'avere neces-
nire,  ~tre  precMee  d'une  periode  d'observation  et  de  deter· 
mination doot Ia duree ne  ·dolt pu exetder deux mois  l  compter 
de Ia  date  ~  debut  du  stace. 
QueUe  que aoit la durie de -cette  p&iode, l"organiame  respon· 
sable  du  stage remet i  ebaque  ataaiaire,  des  1011  arrivee,  l'en· 
•mble des annexes ausvis6es. 
· Ail.  1.  - Le  m.inistre  de  Ia  formation  professio.aneUe.  est 
eba.rg6  de  i'e:dcution- du  priseat  deeret,  qui  sera  publie  au 
Jwmal  offlci~l de  •  Republique  franQ&tse. 
Fait  A Paril, le 8  Mptembre  1182. 
Pat le  Premier  mlnistre : 
lA  ministr~ dt  lea  IOJ"ffl4ticm  profadoandle, 
IIABC&L  JIJQOVT. 
INFORMATIONS.  PAILEMENTAIRES 
ASSEMBLE!  NATIONAU 
w -•1111•: •  le ,..._..  ... et ..  'rt  Ill •  rtaaln .. 
mardJ  14  MPleiDbre  1812.  •  laiae  beun. ll' IDI&J481,  aoua  Ia  eoar 
d'laODDIW', nJie a• 1141):  .. 
Nollllnatlon de rapporteurs ; . 
I.  - Pour Ia  pro.;et  de lol  d'OJ'teJltatlaa ... traupor&l IDtfritDn  c.n•  10771  ;  .  .  . 
n. - P.our a. projet de lol modlllaDl Ia  lol a• a-aN du 4 aolt 1112 
~tlve •  Ia  parlicipaUoa  ... emplo78W'I  u  llauu:e.IDMI  du 
transports publics  urb:.ina.  -·- II.  - AVIS  ADMINISTRATIFI 
Avis  de  conooun  pour  le  recruhment ..  u .. tleulnateur. 
L'Assembl6e  nalionaiP  reerute  par  CODeGUI"i  UD  dessinateur  du 
ternces du  blliment. 
Au  vu  des  resultats.  le jury pollrra  IOU  De  pas pourvofr le  poste 
mis  au  concours,  soil  etabllr  UDt  llste  c:omplementaire  valaole 
jusqu'au  31  decembre  1983. 
Condition~ aclmlr.utratit'•• rtQtnsa. 
Po5seder  Ia  D•tlona.lit'  fran~aise  depuls  elllq  ans  (1)  au  mo!Ju 
au  1•·  decembrt  1982; 
Joulr de  aes  ctrotts  elvtques ; 
Etre  Age  de  plus  de  vingl  IDS  et .. moms .. quarante  ana 
au  1••  decembre  1982.  Cette  Umite : 
- est  recu1H  d'un  ao  par  enfant  A ebuee  et  de  Ia  dur~e 
du  service  nationa!  et  de  guerre ; 
- est  portee l  quarante-elnq ans a  faveu.r  des feJDJDeS  Bennt 
ou  ayant  eJeve  au  molDS  un  enfuat ; 
- n'est pu opposable au mlres de  trots enfants et plus, aux 
veuves,  aux  femmes  divorcees  ou  eparea judieiaireme.nt 
et  lUX  femmes  eeUbatalra  a,yant  au  •oms  Wl  enfant 
A cbar&e 
Dipl6met  et  ezptrienn profeuwoanelle  el:igls. 
Les  eandidat&  dolvent  stmultan~ment : 
Etre  titulalres  du  brevet  de  tecbnlclen  eollaborateur  d'arebitec:te 
ou  d'un dip16me  au molDs  equivalent ; 
Jnstlt'ler  de  trois  annees  au  molns  d'ez~rlence professiollneDe: 
Avolr attetnt  le  eoefficleDt  260  tel  qu"U  est definl par Ia  conve. 
t.ioD  eolleeti\'8  naticmale  dea  eabhtet.  d'arcblteete. 
Cczlndrin cl• cncoun. 
Bpreave  de  pr6sBeetioa:  vendredJ  II septembre  ltat. 
Bpreuves  du  coneours:  \enclredi  1 .. et  samedi  J  oetobre 1-. 
Date  prevue  d'entrie  dana  les  eadfts  de  l'admloutraUon : 
t•• d6cembre laa:&.  . 
·  Date  de  c16tare  dea  IDic:rlptiona :  jeudl -18  aeptembre  Jll2.  l 
1'1  beura 
Pour tcnu renseten.ements complmnentalra eoacemaat ce coneours. 
Ia cudldats peU\'ellt  CODSUher hvb eomp1et  de allllCOtm pana a. 
lnrul officlcl,  Lols  et  d6crett.  du  •  J1dD  - tit nclreaer aa  .me. da  pei'IODnel  de  l'Aaembl6e  natloute.-1-. rue  de  rum. 
ft!l'alt6, '1BI Pula lW6pbou :  IP7..Q2.10  et S'l..a.et>. 
Q)  C. d61a1  fiant suceptlble  de  JDOdilleaU.  aftDt  Ia  date  de 
clOture  des lucriptloDa, lea cuadidatura de FrQca& depull moi.Da 
c1e  cmq  ana  NrODt acceptMI  10111  cette r6lerN..  . 
SIHAT 
..... _...._ .  ..., ................... . Le  Pn·m~er minu;tJ·e. 
Sur k  ra~por~ d~ m;n;!ot_r<'.  d,·!t·..!th'  l  ;p:-(a.,.;  JJ  Prr!~l:<.·:- ;I.:Ilt:-tre, 
f.liar;!•'  Jt>  1  ~mploz, _du  n;m~;.trc  dt•;t'.!;ac  .lL4pr,~- du  nu:1 ..  -trc  Je 
. _l'C'O~":Iil("  et  des  !man,.:f's.  i.:!lar~,,  c.!u  budt;rt.  Ju  rn;:11  -~re  .:ie 
1 .t~rll'~lt:;rr  ct  du  i~ltn;!-tre  i.!c  ~l  f•>r:n3!11•:l · p:-,,ft'.:i:'io"!nr!!r 
\'u  Je  rode du  tra\·ail.  et  nutam:-ru.•nt  le  t.tre  VI  du  li\'rc  LX· 
\'u  l'o:-do:1~ance  n•  82-273  du  2ll  m.1rs  1982  rel.dl\'l''  au~ 
mt>surc.~  ~~tlnC't'll a .:1-"~-~rer  U~X  jt!UilC'S  j('  StiZ<'  a db..·huit  an..-
IJiiC 
1
Q1•lhf::3:to:1  p;oft·sstO:l:lt':Jc  t>t  3  f:h~l:ter  !t"t.:r  l!lS'-'r!wn 
~vcJa  ..... 
\'u  lt>  dcr:-et  n•  7~23() du  27  mars  H,:-9  f:xJ:-.t  ll's  !Ti11ntants 
et  les  tau~ Je rt>:r..;nC'rJtion  ~t  1:1dr:nndt-s  1~s  ~:a~:J:r~~: 
Vu  l'avis  d~  la  ro:m1ussivn  Pt'r:n anc:-nlc  .;~.,  Con.-><.>il  :.01tio~lal 
de  la  ft1rrr.ati0n  pr.:>fe-s.swn:-.~<:t~.  de  la  pr.J:r.:l~.vn  so~..·ta:e  rt 
de  !'cr.1plo1, 
Di-~:-ete: 
Art.  1  ...  - Les  jcur.es  ;age.:.  de  SClZC'  ~ ,li:\.  ~~J.:  :.~;.s  ;l  lJ  Ja:e 
d'r:i~c·c  en  sage  qui  su~·.l'nt  les  sta~c,;  d\":-ien~::ttwn  :li)p::o· 
Iondie  et  de  fL1r::r.a::oo  a:ter:ot··r  JL".:r•:s  a~x  ar~L.-!cs  5  et  8  de 
l"ord•Jll:lan.:e  du  26  a-:J:-!'  1932  ;:·..:s\ :.irt'  pe:~C'ih•:-.t  ;'Cid3nt  13 
d"J,·ee  des staleS  ur.e  rcr.~~t:v.r .. ::on  :ne:13i.Ac!:{'  j':;n  :nontJnt  1~ 
500  F  pendant six  mots  et  de  700  F  Ju-t!e!3  de  ce~te  du:-ee. 
Art.  2.  - Sous  resen·e  d~s  dispo~!tions  de  :·a::ide R  960-15 
du  code  du  travail,  la  remun0ration  prcn:c  :.a  l'.ut:de  l''  dt: 
present  decret  est  versce  aux  sta;:aircs  prr. -'a!1t  :cs  pi>riodes 
de  fonctionnement  des  stJgcs.  · 
~  Lorsqu'une  ir.terruption  in!crv!e~~  ent:-e  :t~  sta~c  j'orie~ta-
tion  approf()ndlc  et  un  stag~?  de  for:nl~lc:-1  al~C'!'tlCe  !'1t  e:1t:-e 
deux  stages  de  formation  al:r:-:.C:e.  Ja  r(·:n!J:1i..~r:stb:t  e:it  sus-
pendue.  Cependa.nt,  les  durf.('s  Je  sta.::e:;  n:·::~:1:i-rcs  sont  rt::-n".l· 
Jees  pour  d~terminer les  pe-:1odes  OU\'r.:Hit  d:-oit  JUX  rcmu:-~fra· 
tions  vis!es  A l'a:tic1e  1"'. 
Art.  3.  - Le  delai  min1mum  prC.vu  pa::- l'artic!e  R. 960-3  du 
code  da  travail  n·est  pas  llpposable  aux  jei.lnes  fie  seize  A 
dix-huit  aa.s  qui  sutvent  success1veme!1t  U!1  5-tage  d'orientat:on 
appro!ondie  et  un  stage  de  formation  alter~~ ou  deux  stages 
de  formation  alternce. 
Art. 4.  - Les  dispositions  du  present  dc~ret sont  appliclL!Ps 
des sa  pub!.ication. 
Toute!ois,  les  jcuncs.  qui  avant  cettc  datP  sont  en~res  en 
stage  d~ formation  professionnelle  continuent  i  be:-~Cficier  Jes 
dispositions en vigueur i  la date de leur entrEe en  stage. 
Art.  5.  - Le  ministre  d&l~gue  aupres  du  Premier  ministre, 
ministre  des  droil3  de  la  femme,  le  ministre  delcgue  aupres 
du  Premier  minfstre,  charge  de  remplo1,  le  ministre  dcleguc 
aupr~s du  ministre  de  l'econ.omie  el  des  finances.  charge  du-
budget, le ministre de !'agriculture C'!  !e ministre de la formation 
professionne!le  sont  charges,  c1ucun  en  ce  q~i le  concerr.e.  de 
l'application  du  present  decret,  qui  sera  publie  au  Jountal 
olficid de  la  R~publique  fran~aise. 
Fait  A Paris.  Je  23  septembre  1982. 
PIERRE  MAt:ROY. 
Par le PremJer mlnlstre : 
Le  mmirrrc  de  la  /OTT714tiOTl  profrssionnrllr, 
IIARCEL.  RIGOUT. 
Lc  mini.stre  dilt'gui  aupY'is  du  Premier  ministre, 
mmi8trc  des  drozt.s  de  fa  femme, 
n~  aOUDY. 
--L,--mi1l11tri  delegu--,  ai&pt'ls  C!u-PY.cmiir  mmistre, 
·  chGrgi de  l'c,&ploi  • 
.tEAM  L.  CA.RREC. 
lA miftUtTc  dlllgu'  auprls  du  tt~iftiltrc  de  l'fcoftol1'ie, 
c&  dc1  finoncc1,  chargl du budget. 
LAURENT  FUJUI. 
lA  tnifttdr• ,. rCIQf"iculcurc. 
iDJTB  caasox. 
1 ~ J '-' 9 I  ~L  .... MINISTliE  DE  L'UlUCATION  NATIONAL£ 
.)kret r  lt-tN  tlu  •  ectoltre  1912  portut  eppliution  de 
l'article 10 de f'ord.nnanu ,.· 12-273  d~o~  26  mara 1982  r•lat"'• 
oUll  me•ur••  dettin•••  •  auurer  eua  ieunu  de  teia•  oil  dix-
huit  ant  une  qualifiC'etion  proff'uionn•ll•  ot  •  fa,ilitor  leur 
'""''  tion  ~r-ci•le. 
l..t•  T'r.~:'l •·r  n:::r.~trf', 
"":J~  !f'  r .. ;·;).1;t  ,J.I  r.l'l'.~':-r  dt- ! r  tln:-,rr•r·.l  n;ol; ·na'"; 
\  t.  lr ,.ojL·  d.1  •• , ..  ,,  .,,, r<: . 
\·~ lr -.',.  !"·  ,1~·  !.;  ~  ·~;~··!l·  ~O,t.i!· 
\'  J  lr  ,·,·~h·  .L1  : r:.n .11,  : 
\II it•  ,'•·,!('  I.JT•;. 
\.1  :l'  t  •'c ,k :·.:n-'•'i.::;c-·n, ·,!  t.·:t.-:q.:r  :-.t•t.•mlll: r.l  .: ... ~  Jilr 
··1.-.s  JU  . t  151  rC'!:t  ts  a !il  d··!r\':-3q-r  d.J  t·c:-t.il•  . .:;l  .raplittr.ir 
•r<.fC'~·il':l!lf ::.· : 
Vu  ;a  lr.i  ,,  7! 577 dn  Hi  J.Jirlt'l  u;: d'o•Jt·n'.•lr.•n  ~.;!  r·,-m,·l-
~Dl'JDtnt  ft ct.ao:.,;:;q..-c ; 
\·u  :4  ~t~'  :i  73 6:!1)  du  ll  JUl:!~:  l~J';~  rl: .~~·.t  j  rt·  ... !.J:-.. :~,-.n. 
i1ot:.mme.;~!  .. .on  art1dt:  11  . 
\\.1  '\:r..ivr-n3P.-e  n·  82-2'i3  Ju  :6  :n·'t  19J2  rL !..lll\  ~  ;..  .1~ 
m<"SU  ·  ~  d.-sl'nt'r"' a ::~,;,:r.·r  3U:'\  JC'l!r;•··  :k  •~;;('  .)  "·'  ~Ult  .. :is 
l:f'f'  r;.J:l'r;:c3:!~::  p::;."b~.C'nr.t:!!r·  £•:  J  l.lu::•-;:,  ll":_.  '"-· :.,·n 
s~lu.a;l  •.  I:~•t ..  u·.m~·~<t  li<Hl  anacl,·  :o: 
\'J  .!'  !!crrct  n·  64-H2  du  •~  J .. :·  ..  -:cr  l%4  m•"~Ci~.t"  :ixe>;:t  lcs 
.  .-onJ.L•or.s  de  deuua.nct  du  t1tre  de  techruden  brnele. 
\'t:  If'  decr£'t  n·  6&-1008  du  20  fiO\I·mbre  1968  :l~~d:fle  rix.rnt 
;u C'tlTHL;.or  ..  .,  '~"  dEh-.-ranc~  dJ  titff'  dt  bach~lic1  tr _;-,;-.ic.ru; 
Vu  ~c  d~·nct  '•  69 102  du  18  Jam in  1969  mc>:U:e  po1tant 
~f-;;lemf',t  ~rncora!  Of'.!'  hrrn·t~  d'et.Jd<'S  prof«.>  •  .;sionne::l"s, 
Vu  le  ut'.:1·E't  n· il !Y.!O  du  12  noH~mb:·"  1971  pn~t;s!'.t  org:~n:­
nt:cn  clu  b:·r-·, rt  d'rtu~k·~  prC'ftssionr.E'll('<;  a;:riC"ole!'. 
Vu  !c  d~·rrf'~  n··  72 279  del  12  ~\1:1  1~72  mncirfH:·  relafif  ~ 
l'l'.tmo!Ct;ation  drs  •i~rc' P:  d:plomE's  df  l'{'nsPigntn.'--n  IN·hn.:>-
:.;,~iqu~ 
\'u !f'  dterf't ::·  72-989 <!u  23  octnbre 1972 portant  f>:  ;::an.~ltion 
du C'f'!'lJficat d'aptitude profc~i\.'"n'"'lf' a~ncolt-; 
\'u  i'<tris du  cun::~ei; de i'ens.eibnement  e~neral et  tc~!:mq"t'  E-n 
da~f'  du  17 )uin  1982 ; 
Vu  !'a•·is  du  c:o:1seil  suprrieur  :!e  J'ed;.:cation  nat.on<tle  t>Jl 
d1te du  6  JUiJJC'l  1982: 
Vu  1'1\'i"  de  Ia  rommis~ion pf'rrnantn!e  de  la  formanon  pro-
Ct>sslonnC;!Ie  t'n  dale  du  17  Ju.n  1982.. 
Dl>rr~tE': 
Art.  1··.  - Le  rntificat  d'accomplic;semf"nt  rc;:ulier  de  st.-~e 
prevu •  !'article 10 de l'ordonnece susns~ est obligatoir('ment 
delhre par  rora:anisme  de  forn1ation  l  chaque  ste~giarre  ;.yant 
auil.-1  avw usiduite un state  de  formalloo  altemH-. 
Ce  eertifitat dolt expl!citemcnt fairf'  rf.fi-renee  l  la c-onvention 
privue Jr  J'lrtM'Je I  df'  J'ordODn&n~ !tUHlStoe  t>t  l  J"ace'lrd  ('OD~')U 
par  Jt  jeune  avec  l'or:anume  responsable  en  application  de 
l'artide 7  de l'ordoonanC'e  susviJee. 
D d«:rlt le procramme de ronnatiou du stage et les mod&lit61 
4e valtdatioa des aequiJ, le cas tcbbnt  par  Ia  delivranee  d'un 
tlb'e  011  dJpJOme  d~ J"ensetgnement  technoloaique  paT'  le  znlnis-
Mra  de 1''-ln...._ aatiaule  oa  d"wa  aatre  titre  oa  4lpl6me 
~~  ~  . 
Art. I. - lA eertiftcat  attestant  l'aeeompliaemeDt  ~Uer  .-.a atqe de fonaatiOD  altemee peat permettre  d·aee~er au 
8DCtlaDI  aOI'IDI!la d• CTCI•  4le  formation  orpnish PU'  lea 
~  8lbllattres IDt6reDia ea we 4e  l'aequilltloa d'uD Utre 
..  .... _.... .. l•ell8eipemtm ~qa·  d8Jvr6  par 
IJ!I ~  .. l'6dueatloD  DatlOJlW  oe  du IIUtA  titre ft 
....... a..otopl. 
Alt.' I. .:...  C. ec1Hleat  permet ...  lemnt.  •  tiDil  tat It_ 
._.,  ·t.-,..,,.... .. ~- 1-..--nlln.eatallall ..,.,. 
'~  tltEia  oa ~·  4t l'eanlpemeat tedulolod4ua. 
. .,_Grope- ,....._  c•ldltar a;  · 
ll•p 'sllla ......  CIIIII  IP&iaiM ........ deenMI .. 
.....  cal awollt atd •  ~tapa dl fmutlea al1c'de; 
E~~t  .-u. .......... 
IASUPIN'iiiJii .-...... ,.,._, n,.  ...  ..aer1M •  .,...._  ,,.,_  ... .., ........ ..., .. ....  " .............. ....  ••ode•........_ ... ,.._ • ...., .. ,  ,...,. 
Art.  4.  - ~  ...._,.u.. A a. .............. ,....,.. ~  ••t  autoriler, ••  ......... •• .....eM ..........  , ..  __.... 
admilUSlralJvt  rupoaaablt : 
Des  mocbliLiw  part.k-ulihea d'orpaW.U. .. ll auc:Uoa  par 
dellvrance  d'atlfo.atation  d'anht.  eapatalilabiH,  •u  d'au.&auea 
dt a1oduln  de  foraaalioD ; 
t. rKonD&iuaDtt de d&s,.nlt d'une 4-preuu ou dt plu•itun 
cpreuvea  ltleC~ODDtft l  l'iDh·ueur  d'uD  OU  de  pJuaieura  rble-
mtnU  d'.-xameo 
La  d~ri·t' dt ulidit~ dr!<  mr-~arts inol\'idutllr..;  prist·~ rn  ar~:i 
ntion dt')  arl1c-lu  3  .•t  4  rtu  rrcJtnt  drl'rt•i.  l':il  hmiti-f  ~  t'inq 
annL>t'~ 
.-\:·~  5  - Lr  bencfic-t"  '"'''  ,f,spo.i;lioru  des  arti~lr.s  3  e:  4 
t'i-de:.,..u~  e.,l subordonnr ·; la  u.('nlion dans la  com·tn<ion  pr·;~ o.P 
a l':u :adl'  9  dt"  J'l)rcl,•&n;.nct  .:>th\'151.'('  df'  l'en~.~~··ml'nt  pns par 
l'.HJ1,.:-rlf  .a:l;n.:ustrltl\'l· rr.:>pOI•:.ablt'  de  ia  drliH.Jn,·e du  lltrt- ot. 
d:;.:t•:'  <'  t,,.  mcart  rn  cruHr- !tt procedure-'  ad  .. ptf'es  dr  u:-•  .:-
l.iJ;::;  d~,  Corm.ilal)ns. 
t't-t  "n~a~('mtnl  rt-~onnait  l;i  coherence  dt.~  c:untenus  de  for 
m•o~Ctn ••·""c-1,.~ sanctions propoate.t par l'ora:am!ime de  !ormati:Xl. 
"\rl. 6.  - J...to  .-andid:~t qui  b.:netic:ie  dt la part,ripa\ion 1  ur.t 
srssio:-~ sp<'ciale  d'(':tamrn  nt  pr~t st presrn!er a Ia  sr.ss1on  nor· 
male  orgaoisi·~  au  titre  de  11  m~me anni-e  l<.'olaire  dar.a  Ja 
mtme  sp(~ciallte. 
Art.  i.  - 1.~  miniJfrts  responsables  dt  la  drlivran~t  de.• 
Llrl:'$  oa  daplomrs  dt  l'ense;~nement  te-rhn1.1lo~ique  orend:CJ:it, 
if'  C.ot..S  ~chc;ont  da:u  Ito  ra:!rtt  de~ atlnh1. ',l)il,.  .,.:'ils  diliC'nl'\t n: 
dan.s  c-e  oo~a.:"le,  le~  disp~:t.nns r.C'.:.-esutru  ;..  l'appiu:.ll!OI'  cu 
pres£'nl  deere! 
lls  sont  bal.11lites  t  dtl<-:uer  la responsab1htio  dt la  pro.:.-cdare 
pr~t1Ue i  J'arli('Je  5  (1••  ahoea)  Ci·dt"SSUS  .i l'autonte adminiSlU· 
U\·e  re~ionale  ou  di·partemcutale  competentt-_ 
Art.  8.  - Le mioistre  d'Et31.  mini:.lrt"  de  Ia  recherche  et  de 
l'~r~Justnt>,  le  miD.istre  des  aflairet  soeiales  rt de  Ia  solidaritio 
nattonale. It ministre dt-lt-gue a1.apre,.  du Premier miltiitre, charac 
dt  :·emp!oi.  le  m1nistre  d~lt~ue aupra du  miml'tre  de  l'kor.o· 
mir et df's fmar.::-es.  tharJt  d~• budget. If'  ministre de l'tduratioa 
nationalr-, lt mmJstre dt ra,ru:ultuJ t-,  Je  mimstrE:  du  eommcrt'e 
et  de  rarlisanat.  le  ministr£  de  la  sante,  le  ministre  drli,lur 
aupres du mini!:tre du  temps librt. char1e de la  jeunease et des 
.!'f>[!rt.s,  le  mini:.tre  dr l'urbaDJ.<-me  et  du  loaement  et  le min:su. 
dt>  la  formatioa  f.rofessionnelle  sont  chargfa.  c:hac:un  en  ce  qui 
Je  C'oncerne,  de  'e:r.eeution  du  present  deeret.  qui  sera  pubh~ 
au  Jor~r"a!  o//ici~ de  Ja  R#publique  fran~aiu. 
Fait l  Paris,  le 10 octobre  1987.. 
Par le Premier mlnbtr~: 
lA  Dliairtrc  de  l'lducatio"  nGtioftO'-, 
ALAJif  IAYUY. 
Pli:MftE  MA\TaOY. 
L~ mii'WtTt d'Etot, 
mmutrt  ct.  ld  ·~CMTChe d  dt  I'Wudt'V, 
.JEAN·PI'Dd  Cll£\ b.&JCDft, 
Lf  mi?tirtrt  ~~ .,lcira Jorialn 
rt dt  14  1olidoritl uhOIUilt. 
PIDU ....  TOY. 
w  miniltrt diligu,l ouprl•  d~&  Premi'r minutrt, 
cla.ar-gl  ck l'tmploi, 
.r&Aif  I& MU8C. 
Le waiautrt deligd aprl• cia  waillfllft &. rbwmt. 
d  d,. litumet•, clurrvl  cit&  hdgrt. 
UVIIDT FUIVS. 
,...  .....,.,  de  r.,.;e.~r.re  • 
arna  c:JtDIQlf. 
U  tni•im't  cfa  enttMf'CI  d  U  f'o:rtinftld, 
A-a-.  .... 
lA ........... ...u. 
.raea a.u.rrs. 
lA Miftilt11 dillp.l ...,.,.., o  _...,.. •  tempt fibre, 
__ _ - - cJa.erv'  de--Ia .;ftV.. et cia tpCWtl.  - -
..,.... AYICK. 
u  ••"trtt' •  r.,....._,  et  4•  lotf1UIIt, 
aOGa CUILJ.IOT. 
lA Wt ...  lt'f ft .. fot iiiGtlsa  ,..ot111.  I Fit, 
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